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At a press conference in Johnson 
City, Texas, President Johnson 
announces a series of measures for 
restoring the balance of payments 
and consolida ting the dollar (1) 
The United Kingdom Ministry of 
Defence announces that the United 
States has agreed to increase the 
sums earmarked for compensation 
for the purchase of F-111 aircraft 
by the British Government by $100 
million to a total of $825 million 
An Israeli Government spokesma.n 
states that any arrangement for 
evacuating the ships blocked in the 
Suez Canal presupposes an agree-
ment between Egypt and Israel 
Visit by Mr. Katzenbach, United 
States Under-Secretary of State, 
to London, Bern, Brussels, The 
Hague, Rome and Paris to explain 
President Johnson's programme 
for restoring the United States 
balance of payments 
Meeting of the Central Committee 
of the C'zechoslovak Communist 
Party, which accepts the resigna-
tion of its First Secretary, Mr. 
Novotny, and unanimously elects 
Mr. Alexander Dubcek to take his 
place, Prague 
In an interview with Die Welt, Mr. 
Brandt, Federal German Vice-
Chancellor and Minister for 
Foreign Affairs, mentions the 
possibility of Britain and the 
Scandinavian countries acceding to 








Visit by Mr. Thomson, United 
Kingdom Secretary of State for 
Commonwealth Affairs, to Malaya, 
Singapore, Australia and New 
Zealand to explain the consequen-
ces of Britain's planned cuts in 
military expenditure "East of 
Suez" 
Speech by Chancellor Kiesinger to 
the Congress of the W estphalian 
Christian Democrat Party, Bochum 
He states that a critical stage will 
be reached in Europe in the 
coming months. No government has 
a more passionate desire for Europe 
to unite than the Federal Republic 
but without Franco-German co-
operation there cannot be a united 
Europe 
Talks between the Governors of the 
Central Banks, members of the 
Gold Pool, on the measures 
announced by President Johnson 
for defending the dollar, Basle 
Launching of the United States 
Surveyer-VII satellite, last of a 
series of unmanned spacecraft, 
from Cape Kennedy. It alights on 
the moon on 9th January 
Opening of negotiations between 
British and German experts on 
compensation in foreign currency 
for the cost of stationing British 
troops in Germany, London 
The World Bank raises its discount 
rate from 6 to 6.25% 
Signature of an agreement by Mr. 
Healey, United Kingdom Secretary 
of State for Defence, Mr. Stone-
house, United Kingdom Minister of 
State for Technology, and Mr. 








Au cours d'une conférence de 
presse tenue à Johnson City 
(Texas), le Président Johnson an-
nonce une série de mesures desti-
nées à rétablir la situation de la 
ballance des paiements et à conso-
lider la position du dollar (1) 
Le ministre britannique de la 
défense annonce que les Etats-Unis 
ont donné leur accord pour aug-
menter de 100 mi:llions de dollars, 
et porter ainsi à 825 millions de 
dollars, les crédits prévus pour la 
compensation de l'achat de O
DYLRQ
F-111 par Oe gouvernement 
britannique 
Un porte-parole du gouvernement 
israélien déclare que tout arrange-
ment en vue d'évacuer les navires 
bloqués dans le Canal de Suez sup-
pose un accord entre 1 'Egypte et 
Israël 
Voyage de M. Katzenbach, Sous-
secrétaire d'Etat américain aux 
affaires étrangères, à Londres, 
Berne, Bruxelles, La Haye, Rome 
et Paris pour donner aux gouver-
nements de ces pays des précisions 
sur le programme du Président 
Johnson destiné à rétablir la 
balance américaine des paiements 
Réunion à Prague du Comité cen-
tral du parti communiste tchèque 
qui accepte la démission de son pre-
mier secrétaire, M. Novotny, et é1it 
à ce poste à l'unanimité M. Dubcek 
Dans une interview accordée à Die 
Welt, M. Brandt, Vice-chancelier 
et Ministre allemand des affaires 
étrangères, évoque la possibilité 
d'une adhésion par étapes succes-
sives de la Grande-Bretagne et des 









Voyage de M. Thomson, Ministre 
d'Etat 'tannique pour le Com-
monweal h, en Malaisie, à Singa-
pour, en Australie et en Nouvelle-
Zélande pour exposer les consé-
quences des réductions que la 
Grande-$retagne entend apporter 
à ses dépenses militaires « à l'est 
de Suez>>. 
Discours du Chancelier Kiesinger 
devant le congrès local du parti 
chrétien-démocrate de Westphalie 
à BochXP 
M. Kiesinger déclare notamment : 
« Dans les prochains mois, nous 
nous trouverons, sur le plan euro-
péen, dans une phase critique. Il 
n'y a pas de gouvernement qui, 
plus SDVVLRQQpPHQWque celui de la 
Répub1ique fédérale, désire l'union 
de O
(XURSHMais, sans coopération 
franco- emande, il ne saurait y 
avoir d' urope unie » 
Echange de vues, à Bâle, entre les 
gouverneurs des banques centrales, 
membres du « pool de 1 'or » sur les 
mesures de défense du dollar 
annoncées par le Président Johnson 
Lancement à Cap Kennedy du 
satellite américain Surveyor-VII, 
dernier d'une série d'engins non 
habités. Atterrissage sur la lune le 
9 janvier 
2XYHUWXUHà Londres des négocia-
tions ente experts britanniques et 
alleman sur la compensation en 
devises es frais de stationnement 
des troupes britanniques en 
Allemagne 
La Banque mondiale relève son 
taux G
HVFRPSWHde 6 à 6,25% 
Signature à Londres par M. 
Healey, Ministre britannique de la 
défense, M. Stonehouse, Ministre 
britannique de la technologie, et 
M. Messmer, Ministre français des 











Messmer, French Minister of the 
Armed Forces, for mass producing 
the Franco-British Jaguar training 
and tactical support aircraft, pro-
viding for the manufacture of 400 
aircraft for the British and French 
air forces, London 
Visit by Mr. Brown, United 
Kingdom Secretary of State for 
Foreign Affairs, to Washington 
He denies that Britain will with-
draw from SEATO and promises 
that Britain will not leave any 
alliance. As for supplying forces to 
these alliances, that is another 
question 
Twentieth round table of the Asso-
ciation for the Study of European 
Problems, Chicago 
The Economie Ministers of the 
eighteen African and Malagasy 
States associated with the Common 
Market decide to ask for the pro-
longation of the Yaoundé Conven-
tion, Niamey (Niger) 
The first NATO multinational 
naval force is formed at Portland 
(England) 
Meeting of the Ministers for 
Foreign Affairs of the Benelux 
countries, Brussels 
They decide on a joint position 
following the disagreement between 
the Community countries on the 
opening of negotiations with 
Britain and decide to hold conver-
sations with the European conn-
tries eoncerned on questions which 
are not directly or indirectly within 
the province of the Rome Treaty 
Mr. Wilson, United Kingdom 
Prime Minister, announces in 
the House of Commons a series 
of measures to reduce public 
expenditure (2) 
State of the Union message by 











The United States and Soviet 
Delegates to the *HQHYDDisarma- 
ment Conference table a complete 
and entirely revised draft treaty 
on the non-proliferation of nuclear 
weapons 
The governments of the three 
Benelux countries adopt and pub-
lish the "Benelux Memorandum" 
(4) 
Signature of a technological co-
operation agreement by Mr. 
Wedgwood Benn, United Kingdom 
Minister of Technology, and Mr. 
Kirillin, Soviet Deputy Prime 
Minister, London 
Meeting of the Federal Council of 
the European Movement, Rome 
Mr. Hallstein, former President of 
the EEC Commission, is elected 
President of the European Move-
ment in place of Mr. Maurice 
Faure (5) 
The North Korean navy seizes the 
United States ship "Pueblo" off 
the eastern coast of Korea 
Seventh 1967-68 Plenary Session 
of the European Parliament, 
Strasbourg 
At the Geneva Disarmament Con-
ference, Britain, Canada and 
Czechoslovakia express their sup-
port for the United States-Soviet 
draft treaty on the non-prolifera-
tion of nuclear weapons 
Mr. Werner, Luxembourg Prime 
Minister and Minister of the 
Treasury, proposes an action plan 
for the Six with regard to mone-
tary policy (6) 
Meeting of the Ministers of Finance 
of the countries of the franc area 
at the Château de Champs, with 
l\fr. Debré, French Minister of the 
Economy and Finance, in the 
Chair 
Janvier (suite) 
armées, d'un accord sur la produc-
tion en série de l'avion d'entraîne-
ment et d'appui tactique franco-
britannique Jaguar, qui prévoit OD
construction de 400 avions destinés 
aux armées de l'air des deux pays 
10-11 Séjour de M. Brown, Ministre bri-
tannique des affaires étrangères, à 
Washington 
Il dément que la Grande-Bretagne 
se retirerait de l'O.T.A.S.E. : «Je 
vous promets que nous ne quitte-
rons aucune alliance. Quant à four-
nir des forces à ces alliances, c'est 
une autre question » 
10-12 Vingtième table ronde de l'Asso-
ciation pour O
pWXGHdes problèmes 
de l'Europe à Chicago 
l2-13 Réunion à Niamey (Niger) des 
ministres de l'économie des dix-huit 
Etats africains et malgache associés 
au Marché eommun qui décident de 
demander la prolongation de la 
Convention de Yaoundé 
18 Constitution de la première force 
navale multinationale de l'O.T.A.N. 




Réunion des ministres des affaires 
étrangères du Benelux à Bruxelles 
Ils arrêtent une position commune 
à lasuite du désaccord des pays de 
la Communauté sur l'ouverture de 
négociations avec ila Grande-
Bretagne et décident d'engager des 
conversations avec les pays euro-
péens intéressés sur des questions 
qui ne concernent pas directement 
ou indirectement OHTraité de Rome 
M. Wilson, Premier ministre bri-
tannique, annonce à OD Chambre 
des communes une série d'écono-
mies sur OHVdépenses pub1iques (2) 
Message présenté par le Président 













Les repr sentants des Etats-Unis et 
de l'Unio Soviétique déposent de-
vant la ommission du désarme-
ment un rojet « complet et entiè-
rement 'visé» de traité de non-
proliféra ion des armes nucléaires 
Les gouvernements des trois pays 
du Benelux adoptent et publient le 
« 0HPRUDQGXPBenelux» (4) 
6LJQDWXUHpar M. Wedgwood Benn, 
Ministre britannique de la techno-
logie, et M. Kirilline, Vice-prési-
dent du Conseil des ministres sovié-
tique, d'un accord de coopération 
technologique à Londres 
Session du Conseil fédéral du Mou-
vement européen à Rome 
M. Hallstein, ancien Président de 
la Commission du Marché commun, 
est élu président du Mouvement 
européen,·. en remplacement de M. 
Maurice Faure (5) 
La marine de la Corée du nord 
saisit le bateau américain «Pueblo» 
sur la côte orientale de la Corée 
Septième VHVVLRQ1967-1968 du Par-
lement européen à Strasbourg 
La Grande-Bretagne, le Canada et 
la Tchécoslovaquie se prononcent 
devant la Conférence de Genève 
sur le désarmement en faveur du 
projet DPpULFDQRVRYLpWLTXHde trai-
té de no*-prolifération des armes 
nucléaires 
M. Werner, Président du gouver-
nement luxembourgeois et Ministre 
du trésor, propose un plan d'action 
pour les 6L[en matière de politique 
monétaire' (6) 
Réunion des ministres des finances 
des pays de la zone franc au Châ-
teau de Champs, sous la présidence 
de M. Debré, Ministre français de 





Meeting of members of parliament 
of the EFTA countries, members 
of the Council of Europe, who 
approve a proposal by Mr. Czernetz 
(Austria) for seeking forms of co-
operation between the Six of the 
European Community and the 
Seven of EFTA, in spite of the 
"second French veto", Strasbourg 
Meeting of the WEU Council of 
Ministers, London 
29thJanuary- Third Part of the Nineteenth 
2ndFebrurarySession of the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe, 
Strasbourg 
31st In an interview with the Luxem-
burger Wort, Mr. Grégoire, Luxem-
bourg Minister for Foreign Mfairs, 
states that he is in favour of 
modifying the Brussels Treaty to 
enable candidates for the Common 
Market to join WEU before beeom-
ing members of the EEC 
31st Total evacuation of Mers el-Kébir 




In reply to a written question in 
the House of Commons, Mr. Wilson, 
United Kingdom Prime Minister, 
states that the European Techno-
logical Community cannot be fully 
effective until1 Britain is a member 
of the European Economie 
Community 
The meeting of the Maréchal 
Group (six-power technological co-
operation) is eancelled because the 
Netherlands and Italy refuse to 
take part 
lst February-Second UNCTAD Conference, New 








Addressing the Association of 
European Journalists in Brussels, 
Mr. Rey, President of the Commis-
sion of the European Communities, 
states that the disagreement among 
the Six on Britain's application to 
join the Common Market must be 
solved between the Six 
Mr. Brandt again sets out the 
Federal German Government's 
proposals for a transitional solution 
to the question of enlarging the 
European Communities : 
(1) the European Commission must 
be instructed to keep Britain 
and the other applicant coun-
tries regularly informed of 
economie developments in the 
Common Market ; 
(2) a council must be set up for co-
operation between the EEC 
andBritain; 
(3) none of France's economie 
objections to the opening of 
negotiations for British acces-
sion to the Common Market 
can be applied in the case of 
Euratom 
Lord Chalfont, United Kingdom 
Minister of State for Foreign 
Aifairs, states that Britain sup-
ports the Benelux plan and wishes 
a permanent secretariat to be set 
up for its implementation, Vienna 
Explaining his foreign policy pro-
gramme to Parliament, Mr. 
Baunsgaard, Danish Prime Minis-
ter, states that Denmark is main-
taining its application for member-
ship of the Common Market and 
is remaining a member of NATO 
The Belgian Government resigns 
Second stage of negotiations 













Réunion à Strasbourg des parle-
mentaires des pays de l'A.E.L.E., 
membres du Conseil de l'Europe, 
qui approuvent une proposition de 
M. Czernetz (Autriche) tendant à 
rechercher, malgré le « second veto 
français » certaines formes de co-
opération entre la Communauté eu-
ropéenne des Six et les Sept de 
l'A.E.L.E. 
Réunion du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. à Londres 
Troisième partie de la dix-neu-
vième session de l'Assemblée 
consultative du Conseil de l'Europe 
à Strasbourg 
Dans une interview accordée au 
Luxemburger Wort, M. Grégoire, 
Ministre luxembourgeois des affai-
res étrangères, se prononce en 
faveur d'une modification du traité 
de l'U.E.O. pour permettre aux 
candidats au Marché commun d'en-
trer d'abord dans cette organisa-
tion avant de devenir membres de 
la C.E.E. 
Evacuation totale par l'armée fran-
çaise de la base algérienne de Mers 
el-Kébir 
M. Wilson, Premier ministre bri-
tannique, déclare devant la Cham-
bre des communes que la Commu-
nauté WHFKQRORJLTXHeuropéenne ne 
remplira pleinement son rôle que 
lorsque la Grande-Bretagne se sera 
jointe aux Six 
La réunion du groupe Maréchal 
FRRSpUDWLRQ technologique à six) 
est annulée, les Pays-Bas et l'Italie 
refusant d'y participer 
Deuxièm• conférence du Conseil 
des Nations Unies pour le Com-
merce et le Dévcloppement (C.N.U. 









M. Rey, Président de la Commis-
sion d Communautés euro-
péennes, éclare devant l'organisa-
tion des journalistes européens, à 
Bruxelle , que le problème posé 
par le ésaccord des Six sur la 
candidature britannique au Marché 
commun doit être résolu par les 
Six de l'intérieur 
M. Brandt expose à nouveau les 
SURSRVLWLRQV du gouvernement 
allemand au sujet d'une solution 
transitoire dans la question de 
l'élargissement des Communautés 
européennes : 
(1) La Commission européenne 
doit être chargée d'informer 
régulièrement la Grande-
%UHWDJQHet les autres candi-
dats de iJ.'évolution économique 
au sein du Marché commun ; 
(2) Un conseil de coopération doit 
être créé entre la C.E.E. et la 
Grande-Bretagne; 
(3) Aucune des objections écono-
miques opposées par la France 
à l'ouverture de négociations 
sur l'adhésion britannique au 
Marché commun ne peut con-
cerner la Communauté Euro-
péenne de l'Energie Atomique 
Lord Chalfont, Ministre d'Etat 
britannique chargé des relations 
avec les Communautés européennes, 
déclare, jVienne, que la Grande-
Bretagne soutient le plan du Bene-
OX[ et uhaite qu'un secrétariat 
perman t en assure l'exécution 
M. %DXQVJDDUGPremier ministre 
danois, expose au parlement son 
programme de politique étrangère 
et GpFODUHnotamment que le Dane-
mark maintient sa candidature au 
Marché commun et reste membre 
de l'O.T.A.N. 
Le gouvernement belge remet sa 
démission au roi Baudoin 
Deuxième phase de négociations 
entre les Communautés europé-
ennes et l'Espagne 
CHRONOLOGY 
February (continued) 
llth The Governors of Central Banks 
meeting in Basle renew their $900 
million short-term financial aid to 









Visit by Chancellor Kiesinger and 
Mr. Brandt, Federal German Vice-
Chancellor and Minister for 
Foreign Affairs, to Paris (7) 
The Belgian Cabinet decides to 
purchase 88 French Mirage-5 air-
craft and 18 Bréguet-Dassault air-
craft, costing about B. Frs. 7,500 
million, to replace its F -84 F, RF-
84 F and T -33 aircraft 
Signature of a technologicai co-
operation agreement between 
Sweden and Switzerland for the 
peaceful use of nuclear energy 
Sixteenth meeting of the Nordic 
Counci:l, Oslo 
Following talks with Mr. Rey, 
President of the Commission of 
the European Communities, Mr. 
Werner, Luxembourg Prime Min-
ister, states that the Benelux plan 
has not been by -passed since the 
talks between President de Gaulle 
and Chancellor Kiesinger ; it is 
very flexible, adaptable to many 
situations and remains on the 
agenda of the Council of Ministers 
for its meeting on 29th February 
1968 
Meeting of the Council of the 
European Communities (agricul-
ture), Brussels 
Talks between Mr. Brosio, Secre-
tary-General of NATO, and Presi-
dent Johnson, Washington (8) 
Speech by Mr. Wedgwood Benn, 
United Kingdom Minister of Tech-
nology, on the European Techndl.o-












Talks between Mr. Brandt, Federal 
German Vice-Chancellor and Min-
ister for Foreign Affairs, and Mr. 
Luns, Netherlands Minister for 
Foreign Affairs, on British acces-
sion to the Common Market, Bonn 
After the talks, Mr. Brandt states 
that agreement was reached on a 
twofold approach to the problem : 
(1) agreement was to be sought in 
the Council of Ministers of the 
Communities, leading perhaps to 
the Commission being instructed to 
negotiate; (2) consideration should 
be given to co-operation with 
Britain in fields not covered by the 
Rome Treaties 
Speech by Mr. Brown, United 
Kingdom Secretary of State for 
Foreign Affairs, Canterbury (10) 
Memorandum by the Italian 
Government on the applications for 
membership of the European 
Communities (11) 
Meeting of the Council of the 
European Communities (agricul-
ture), Brussels 
Meeting of the Ministers of Finance 
of the European Community, Rome 
Meeting of the ELDO Council, 
Paris (12) 
Meeting of the Council of the 
European Communities (British 
application), Brussels (13) 
Mr. McNamara, United States 
Secretary of Defence, resigns 
Mr. Clark Clifford, Chairman of 
the United States Foreign Intelli-
gence Advisory Board, takes up his 
new duties as United States Secre-













Les gouverneurs des banques cen-
trales réunis à Bâle renouvellent 
pour un an leur ·aide financière à 
court terme à la Grande-Bretagne, 
qui s 'élève à 900 millions de dollars 
Visite du chancelier allemand, M. 
Kiesinger, et de M. Brandt, Vice-
chancelier et Ministre allemand 
des affaires étrangères, à Paris (7) 
Le Conseil des ministres belge 
décide d'acheter, pour un montant 
d 'environ 7.500 millions de francs 
belges, 88 Mirage 5 français et 18 
avions du groupe Bréguet-
Dassault, en remplacement des 
F -84 et des T -33 
Signature, entre la Suède et la 
Suisse, d'un accord de coopération 
technologique dans le domaine de 
l'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique 
Seizième session du Conseil nor-
dique à Oslo 
Après ses entretiens avec M. Rey, 
Président de la Commission des 
Communautés européennes, M. 
Werner, Président du gouverne-
ment luxembourgeois, déclare que 
le plan du Benelux n'est pas 
périmé après les entretiens de 
Gaulle-Kiesinger, qu'il est très 
souple, peut s'adapter à beaucoup 
de situations et reste à l'ordre du 
jour du Conseil des Ministres du 
29 février 1968 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (agriculture) à 
Bruxelles 
M. Brosio, Secrétaire général de 
l'O.T.A.N., s'entretient avec le Pré-
sident Johnson à Washington (8) 
Discours de M. Wedgwood Benn, 
Ministre britannique de la techno-
logie, sur la Communauté technolo-












M. Brandt, Vice-chancelier et 
Ministre allemand des affaires 
étrangères, et M. Luns, Ministre 
néerlandais des affaires étrangères, 
s'entretiennent du problème de 
l'adhésion britannique au Marché 
commun à Bonn 
A l'issue de ces entretiens, M. 
Brandt déclare que les deux mi-
nistres ont été d'accord pour abor-
der le problème par deux voies: (1) 
recherche d'un accord au Conseil 
des Ministres des Communautés 
avec ensuite, éventuellement, un 
mandat de négociation à la Com-
mission de Bruxelles ; (2) 
recherche d'une coopération avec 
la Grande-Bretagne dans les 
domaines non couverts par les 
Traités deRome 
Discours de M. Brown, Ministre 
britannique des affaires étrangères, 
à Canterbury (10) 
Mémorandum du gouvernement 
italien sur les candidatures aux 
Communautés européennes (11) 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes {agriculture) à 
Bruxelles 
Réunion aHVministres des finances 
de la Communauté européenne à 
Rome 
Réunion GXConseil des Ministres 
du C.E.C.L.E.S. à Paris (12) 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés HXURSpHQQHV (candidature 
britannique) à Bruxelles (13) 
M. 0F1DPDUDquitte ses fonctions 
de secrétaire d 'Etat américain à la 
défense 
M. Clark Clifford, Conseiller du 
Président Johnson, prend ses nou-
velles fonctions de secrétaire d'Etat 
américain àà la défense. Il succède 










Meeting of the Council of the 
European Communities (finance), 
Brussels (14) 
The Federal German Government 
adopts and transmits to the govern-
ments of the other five Common 
Market countries a draft arrange-
ment between the EEC and the 
applicant countries, to be discussed 
at the meeting of the Council of 
Ministers in Brussels on 9th March 
Meeting of the Political Consulta-
tive Committee of the Warsaw 
Pact, Sofia (15) 
The Swiss Ambassador to the Euro-
pean Communities officially 
expresses the Swiss Government's 
desire to take part in any draft 
arrangement on trade or technolo-
gicaJ. and scientific co-operation 
which the European Communities 
may discuss with the countries 
which have applied to join the 
Common Market 
The Foreign Office announces that 
Mr. Christopher Soames, former 
United Kingdom Conservative Min-
ister of Agriculture and son-in-law 
of the late Sir Winston Churchill, 
has been appointed Ambassador to 
France in place of Sir Patrick 
Reilly 
In a report to Parliament, the 
Norwegian Government states that 
continuing participation in the 
Atlantic .A11iance must be the basis 
of Norway's defence 
Mr. Schnippenkotter, responsible 
for dealing with disarmament 
questions on behaJ.f of the Federal 
German Government, hands the 
United States and Soviet co-
chairmen of the Geneva Disarma-
ment Conference a memorandum 
setting out the Federal German 
Government 's proposals for further 
improvements to the United States-
Soviet draft treaty on the non-












Meeting of the Council of the Euro-
pean Communities, Brussels (17) 
At a meeting in Basle, the Gover-
nors of Central Banks members of 
the "Gold Pool" reaffirm their 
determination to maintain the priee 
of gold at $35 an ounce 
Chancellor Kiesinger makes his 
first report to the Bundestag on 
the state of the nation in divided 
Germany (18) 
President Saragat of Italy signs 
the decree dissolving the Senate 
and the Chamber of Deputies and 
announces that generall elections 
will be held on 19th and 20th May 
At a special meeting of the Geneva 
Disarmament Conference, the 
United States and the Soviet Union 
table the final version of the draft 
treaty on the non-dissemination of 
nuclear weapons first submitted in 
August 1967 and amended on 18th 
J anuary 1968 taking into account 
objections made, inter alia, by 
Sweden and Britain (19) 
Third Conference of Ministers of 
Science of the OECD, Paris (20) 
Second 1968-69 Plenary Session of 
the European Parliament, Stras-
bourg 
Celebration of the Parliament's 
tenth anni'Versary 
Signature of a scientific and 
technicaJ. co-operation agreement 
between Mr. Schumann, French 
Minister of State for Scientific 
Research and Atomic and Space 
Questions, and Mr. Pfiffe-Peravic, 
Austrian Minister of Education, 
Paris 
Meeting of the Council of the 





4-5 Réunion du Conseil. des Commu-
nautés européennes (finances) à 
Bruxelles (14) 
6 Le gouvernement allemand adopte 
et fait parvenir aux gouvernements 
des cinq autres pays membres du 
Marché Commun son projet d'ar-
rangement entre la C.E.E. et les 
pays candidats qui doit être dis-
cuté le 9 mars, à Bruxelles, au 
Conseil des Ministres 
6-8 Réunion du Comité politique 
consultatif du Pacte de Varsovie à 
Sofia (15) 
7 Par une démarche officielle de son 
ambassadeur auprès des Commu-
nautés européennes à Bruxelles, le 
gouvernement suisse exprime son 
désir de participer à tout projet 
d'arrangement commercial ou de 
coopération technologique et scien-
tifique que ODCommunauté euro-
péenne pourrait discuter avec les 
pays candidats au Marché commun 
7 Le Foreign Office annonce la 
nomination de M. Christopher 
Soames, ancien ministre conserva-
teur de l'agriculture et gendre de 
Sir Winston Churchill, au poste 
d'ambassadeur de Grande-Bretagne 
à Paris, en remplacement de Sir 
Patrick Reilly 
8 Dans un rapport soumis au parle-
ment, le gouvernement norvégien 
déclare que la « participation 
continue de ODNorvège à l'A1liance 
atlantique doit être OH fondement 
de sa politique de défense » 
8 M. Schnippenkotter, chargé par le 
gouvernement allemand des ques-
tions relatives au désarmement 
remet aux deux co-présidents DPp
ricain et soviétique de la Confé-
rence sur le désarmement de Genève 
un mémorandum dans lequel le 
gouvernement allemand propose de 
nouvelles améliorations au projet 
DPpULFDQRVRYLpWLTXHde traité sur 












Réunion u Conseil des Commu-
nautés e ropéennes à Bruxelles 
(17) 
Réunis à âle, les gouverneurs des 
banques c ntrales qui participent 
au « pool e l'or » réaffirment leur 
GpWHUPLQDWLRQde continuer à sou-
tenir le pool sur la base du prix 
fixé de dollars l'once 
Le Chancelier Kiesinger présente 
au Bund lepremier « rapport 
sur l'état e la nation dans l'Alle-
magne divisée» (18) 
M. Saragat, Président de la Répu-
blique italienne, signe le décret de 
dissolution des Chambres et fixe 
les prochaines élections législatives 
aux 19 et 20 mai 
Au cours d'une réunion spéciale, 
les Etats-Unis et l'Union Sovié-
tique déposent devant la Confé-
rence sur le désarmement de 
Genève le texte définitif du projet 
de traité de non-prolifération des 
armes nucléaires présenté pour la 
première fois en août 1967 et 
amendé le, 18 janvier 1968. Ce 
texte tient compte des diverses ob-
jections presentées notamment par 
la Suède et par ODGrande-Bretagne 
(19) 
Troisième FRQIpUHQFHministérielle 
sur la science de l'O.C.D.E. à Paris 
(20) 
Deuxième 'session 1968-1969 du 
Parlement HXURSpHQà Strasbourg 
Célébration du dixième anniver-
saire 
Signature D Paris par M. Schu-
mann, 0LQLVWUH d'Etat français 
chargé de la recherche scientifique 
et des questions atomiques et spa-
WLDOHVet 0 Pfiffe-Peravic, Minis-
tre DXWULFKLHQde l'éducation, d'un 
aecord de FRRSpUDWLRQscientifique 
et technique 
Réunion du Conseil du Centre Eu-













Resignation of Mr. Brown, United 
Kingdom Secretary of State for 
Foreign Affairs, and appointment 
of Mr. Michael Stewart, First 
Secretary of State, in his stead 
Launching of the fourth British 
nuclear-propelled Sllbmarine "Re-
venge", armed with 16 Polaris 
missiles with British-ma:de war-
heads, Birkenhead 
The Governors of the Central 
Banks of the seven countries taking 
an active part in the "Gold Pool", 
meeting in Washington at the 
request of the United States 
Government, decide to discontinue 
supplies to the open gold markets 
and to set up two sectors, one 
reserved for Central Banks at $35 
an ounce, the other fluctuating 
according to supply and demand 
The Bank of England announces 
the closing of the gold market until 
lst Apri:l 1968 
President Johnson signs the bil!l. 
abolishing the gold cover for 
currency in circulation 
Meeting of the Monetary Commit-
tee of the European Communities, 
Brussels 
A Federal German Chancellery 
spokesman states that the Federal 
German Government's position with 
regard to the Oder/Neisse question 
has not changed since the Govern-
ment was formed at the end of 
1966 
The EFT A Secretariat announces 
that aOO member States have agreed 
to accelerate Kennedy round cus-
toms reductions as proposed by 
Britain 
After a French cabinet meeting, 
Mr. Gorse, Minister of Information, 











Gaulle on the international mone-
tary crisis (21) 
At an extraordinary session, the 
European Parliament rejoots the 
Mansholt plan for restoring a 
balanced market for milk in the 
six member countries, Luxembourg 
. ' 
Meeting of the Council of the 
European Communities { economy 
and finance), Brussels 
Statement on relations with the 
United States 
In a joint document addressed to 
the Commission of Human Rights 
of the Council of Europe, the 
Danish, Swedish and Norwegian 
Governments accuse the Greek mili-
tary régime of violating human 
rights and torturing prisoners 
Meeting of the Council of the 
European Communities (agricul-
ture), Brussels 
Decision to postpone from lst 
April to lst June the entry into 
force of the common market for 
mLOk and beef products 
Mr. Blachstein, Federal German 
socialist member of parliament and 
member of the WEU Assembly, is 
appomted Ambassador of the 
Federal Republic to Yugoslavia 
Conference of Ministers of Finance 
and Governors of Central Banks of 
the Ten, Stockholm (22) 
The ezechoslovak National Assem-
bly elects General Svoboda Pre-
sident of the Republic in place of 
Mr. Novotny 
General elections in Belgium (23) 
In a speech at the White House, 
President Johnson states that he 
will not seek re-election for a fur-
ther term of office and announces 
an unconditional halt to the 













Démission de M. Brown, Ministre 
britannique des affaires étrangères, 
qui est remplacé par M. Stewart, 
Premier secrétaire d'Etat 
Lancement du quatrième sous-
marin britannique à propulsion 
nucléaire, :le Revenge, armé de 16 
fusées Polaris à ogives de fabrica-
tion britannique; à Birkenhead 
Les gouverneurs des banques cen-
trales des sept pays participant 
activement au «pool de l'or», 
réunis à Washington à la demande 
du gouvernement américain, 
décident de ne plus alimenter les 
PDUFKpVlibres de O
RUet de créer 
deux secteurs, l'un réservé aux 
Banques centrales au prix de 35 
dollars O
RQFH l'autre fluctuant en 
fonction de l'offre et de lademande 
privées 
La Banque d'Angleterre annonce 
la fermeture du marché de l'or jus-
qu'au 1eravril 1968 
Le Président Johnson signe le texte 
de la loi supprimant ODcouverture 
or de la circulation fiduciaire 
Réunion du Comité monétaire des 
&RPPXQDXWHV européennes à 
Bruxelles 
Le porte-parole de la chancellerie 
allemande déclare que « laposition 
du gouvernement allemand au 
sujet de la question de l'Oder-
Neisse est inchangée depuis la cons-
titution du gouvernement fin 
1966 » 
Le secrétariat de l'A.E.L.E. 
annonce que tous les Etats mem-
bres sont d'accord pour réaliser 
l'accélération des réductions doua-
nières du Kennedy round aux con-
ditions LQGLTXpHVpar la Grande-
Bretagne 
A l'issue du Conseil des ministres 
français, M. Gorse, Ministre de l'in-












Président de Gaulle sur la crise 
monétaire internationalle {21) 
Au cours d'une session extraordi-
naire, OH Parlement européen 
rejette le 3ODQMansholt d'assainis-
sement du marché laitier des Six à 
Luxembourg 
Réunion 'du Conseil des Commu-
nautés européennes (économie et 
finances) àà BruxeHes 
'pFODUDWLRQsur les relations avec 
les Etats-Unis 
Dans un document conjoint adres-
sé à la Commission des droits de 
1 'homme du Conseil de l'Europe, 
les JRXYHUQHPHQWVdanois, suédois 
et norvégien accusent le régime 
militaire grec de violer les droits 
de l'homme et de torturer des pri-
sonniers 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (agriculture) à 
Bruxelles 
Décision de reporter du 1er avril 
au 1er juin l'entrée en vigueur du 
marché commun des produits lai-
tiers et de la viande bovine 
M. Blachstein, député socialiste du 
%XQGHVWDJet membre de l'Assem-
blée de O
8(2est nommé ambas-
sadeur de la République Fédérale 
d'Allemagne en Yougoslavie 
Conférence des ministres des finan-
ces et desjgouverneurs des banques 
centrales GHVDix à Stockholm (22) 
L'Assemblée nationale tchécoslo-
vaque pOLWle général Svoboda à la 
présidence de OD République en 
remplacement de M. Novotny 
Elections générales en Belgique 
(23) 
Dans un ddiscours prononcé à la 
Maison Blanche, le Président 
Johnson GpFODUHqu'il ne sollicite! a 
pas un QRXYHDXmandat présiden-
tiel et annonce l'arrêt incondition-
nel des ERPEDUGHPHQWVstratégiques 












Mr. Benda is appointed Federal 
German Minister of the lnterior 
General Benneclœ takes over from 
General von Kielmansegg as 
Commander-in-Chief Allied Forces 
Central Europe 
Mr. Cleveland, United States Per-
manent Representative to NATO, 
states that the present military 
situation in Europe could provide 
the basis for a balanced reduction 
in NATO and Warsaw Pact forces, 
Antwerp 
The withdrawal of 35,000 United 
States troops from Europe starts 
with the transfer of the 24th 
Infantry Division 
The United States Senate passes a 
Bi11 increasing direct taxation by 
10 %, reducing budget expenditure 
by $6,000 million and prohibiting 
sales of gold from the United States 
Treasury to countries with a back-
log of debts to the United States 
Signature by Mr. Messmer, French 
Minister of the Armed Forces, and 
Sir Patrick Reilly, British Ambas-
sador to France, of a preliminary 
Franco-British protocol of agree-
ment for the joint production of 
helicopters, Paris 
Meeting of the SEATO Council, 
Wellington 
Statement from Hanoi and reply 
by President Johnson on a cease-
fire in Vietnam 
Speaking on Radio Berlin, Mr. 
Luns, N ether lands Minister for 
Foreign Affairs, states that if the 
British Government agrees to an 
arrangement with the EEC, the 
Netherlands wil1l be satisfied. A 
transitional solution is a means of 
escaping from the deadlock, pro-













lowed sooner or later by negotia-
tions for accession to the Commun-
ities 
Martin Luther Kilg, leader of the 
non-violent integrationist move-, 
ment in the United States, is 
assassinated, Memphis 
Meeting of the Councll of the 
European Comm-,nities (applica-
tions for membership), Luxem-
bourg 
Eighth meeting of the Council of 
Association between the EEC and 
Turkey 
Changes in the British Government 
(24) 
Resignation of Mr. Lenart, Czecho-
slovak Prime Minister. General 
Svoboda, President of the Republic, 
asks Mr. Cernik. Deputy Prime 
Minister in the outgoing govern-
ment, to form a new government 
Meeting of the Council of the 
European Communities (economie 
and financiaJ: affairs, accelerated 
and unüateral tariff reductions in 
the framework of the Kennedy 
round), Luxembourg (25) 
The East German Ministry of the 
Interior publishes a deeree banning, 
until further notice, the transit of 
Ministers and senior officials of 
the Federal Republic of Germany 
to West Berlin through the terri-
tory of the German Democratie 
Republic 
Presentation of the Franeo-British 
J agua.r prototype, Villacoublay 
Meeting of the United Nations 
Economie CommiiiSion for Europe, 
Gene va 
Meeting of the NATO Nuclear 
Planning Group, Bl'U89e.ls (26) 













M. Benda est nommé ministre alle-
mand de l'intérieur 
Le général Bennecke, commandant 
en chef des forces aJliées du 
Centre-Europe, succède au général 
von Kielmansegg 
M. Cleveland, représentant per-
manent américain auprès de 
l'O.T.A.N., souligne à Anvers que 
la situation militaire actueN.e de 
l'Europe fournit [es bases pour une 
réduction équilibrée des forces de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie 
Début du retrait de 35.000 soldats 
américains d'Europe par le trans-
fert de la 24ème division d'infan-
terie 
Le Sénat américain adopte un pro-
jet de [oi prévoyant notamment le 
reièvement de 10% des impôts 
directs, une réduction de 6 mil-
Haros de dollars des dépenses bud-
gétaires et une interdiction des 
ventes d'or du trésor américain aux 
pays ayant un arriéré de dettes à 
l'égard des Etats-Unis 
Signature à Paris par M. Messmer, 
Ministre français des armées, et Sir 
PatriŒ :Reilly, Ambassadeur bri-
tannique, d'un avant-protocole 
d'accord franco~britannique pour 
!la produetion en commun d'hél.l.i-
coptères 
Réunion du Conseil de l'O.T.A. 
S.E. à Wellington 
Déclaration de Hanoï et réponse 
du Président Johnson sur un ces-
sez-le-feu au Vietnam 
M. Luns, Ministre néerlandais des 
affaires étrangères, déclare à [a 
radio de Berlin que si le gouverne-
ment britannique accepte un ar-
range!nedt avec la C.E.E., la 
Hollande !s'en contentera, en souli-
gnant: q~'une solution transitoire 
est « une! façon de sortir de IJ.'im-













stipulé q~il s'agit d'une phase qui 
sera sui · , dans un temps plus ou 
moins ra proché, de négociations 
sur 1 ~adh ·on à la Communauté » 
1 
Le paste~r Martin Luther King, 
leader d-u mouvement intégration-
niste non violent des Etats-Unis, 
est assassiné à Memphis 
Réunion ·du Conseil des Commu-
nautés européennes (demandes 
d'adhésion) à Luxembourg 
Huitième réunion du Conseil d'As-
sociation C.E.E.-Turquie 
Remaniement du gouvernement 
britannique {24) 
M. Lenart, Président du Conseil; 
présente la démission du gouverne-
ment tehèque au générall Svoboda, 
Président de la République. M. 
Svoboda charge M. Cernik, Vice-
président du gouvernement démis-
sionnaire, de la formation du nou-
veau gouvernement 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés e"Uropéennes (affaires écono-
miques et financières, réduction 
acc&érée et asymétrique du Ken-
nedy round) à Luxembourg (25) 
Publication par le ministère de 
l'intérielll' d'Allemagne de l'est 
d'une o~onnance interdisant jus-
qu'à nou el ordre l'accès de Bel'llin-
ouest, en transit à travers [e terri-
toire de tR.D.A., aux ministres et 
hauts fo ctionnaires de la Répu-
blique F érale d'Allemagne 
Présentation à Vi.IDacoublay du 
prototype Jaguar, construit en co-
productian franco-britannique 
Réunion ' de la Commission écono-
mique p~ur l'Europe des Nations 
Unies à Genève 
Réunion du Groupe des plans nu-




19th Mr. MeChesney Martin, Chfl,irman 
of the United States Federal Re-
serve Board, teHs the American 
Society of Newspaper Directors 
that "the nation is in the midst of 
the most serions financial crisis 
since 1931 . . . W e ·a11 know that 
unless we correct the balance of 
payments, we will see a worldwide 
devaJ.uation of currencies, from 








In an interview on German radio, 
Mr. Brandt, Federal German Vice-
Chancellor and Minister for 
Foreign Affairs, states that 
Britain's entry to the Community 
must be taken up again on the basis 
of the Franco-German statement in 
Paris in February. Co-operation 
between the Six and the applicant 
States must be encouraged and, at 
political ilevel, it must be clearly 
shown that an attempt is being 
made to prepare for Britain 's 
accession. 
Signature of the agreement on 
assistance to astronauts in distress 
adopted by the United Nations 
General Assembly on 19th Decem-
ber 1967, Washington and Moscow 
Meeting of Scandinavian Ministers 
to agree to the creation of a N ordic 
customs and economie union, 
Copenhagen 
Meeting of the International 
Human Rights Conference, Teheran 
In an interview with Paris-llfatch, 
Mr. Lun.s, Netherlands Minister for 
Foreign Affairs, regrets that the 
economie integration of Europe has 
not been followed by politicaJ. inte-
gration. He considers that United 
States help in the defence of 
Europe is still nece'Jsary. Rather 
than the concept of Europe as a 











he prefers the concept of an Atlan-
tic Community irteluding Europe 
and Europe 's sons, brothers and 
cousins on the o1jher side of the 
Atlantic ... from the Urals to the 
Rocky Mountains 
Statement in the 'House of Corn-
mons by Mr. W-edgwood Benn, 
Minister of Technblogy, on Euro-
pean space policy (27) 
ESRO announces the cancellation 
of its most important satelilite pro-
gramme 
Meeting of the WEU Council of 
Ministers, Paris 
Talks between Mr. Stoltenberg and 
Mr. Schumann, Federal German 
and French Ministers of Seientific 
Research, Bonn (28) 
Signature of a.n agreement between 
Antigua, Barbados, Guyana, Trini-
dad and Tobago establishing a 
Caribbean Free T:rade Association 
(CARIFTA) 
Twenty countries, including the 
United States and the Soviet U11ion, 
submit a draft resolution to the 
Politica:l Committee of the United 
Nations General Assembly on the 
draft treaty on the non-prolifera-
tion of nuclear weapons 
First meeting of the Franco-
German Committee for Economie 
and IndustriaJ. Co-operation under 
the joint chairmanship of Mr. 
Schiller, Federal German Minister 
of the Eeonomy, and Mr. Debré, 
French Minister of the Eeonomy 
and Finance, Bad Godesberg 
Signature of a contract between 
Euratom and Britain for the 
purchase of 180 kg. of plutonium 
for the high-speed neutron reactor 
to be built jointly by Germany, 











M. McChesney Martin, Président 
de la Banque de réserve fédérale 
des Etats-Unis, déclare devant l'as-
sociation américaine des directeurs 
de journaux : «Les Etats-Unis 
sont plongés dl!ins ~a crise finan-
cière [a plus grave depuis 1931. A 
moins d'un renversement de la ten-
dance actuelle de la balance améri-
caine des paiements, on s'achemine 
inévitablement vers une dévail.ua-
tion des IMnnaies sur une échelle 
mondiale» 
M. Brandt, Vice-chllincelier et 
Ministre ·ail:lemand des affaires 
étrangères, déclare dans une inter-
view accordée à la radio allemande 
au sujet de ['entrée de 'la Grande-
Bretagne dans la Communauté : 
« Il nous faut reprendre cette 
affaire à partir de 1la déclaration 
commune franco-·a;llemande faite 
au mois de février à Paris, encou-
rager la coopération entre les Six 
et les Etats candidats et enfin, sur 
le plan politique, montrer claire-
ment que l'on veut ainsi préparer 
l'adhésion de ~la Grande-Bretagne» 
Signature à Washington et Moscou 
de 'l'accord prévoyant aide et assis-
tance aux astronautes en détresse, 
adopté par d'Assemblée générale 
des Nations Unies le 19 décembre 
1967 
Réunion des ministres des pays 
scandinaves approuvant la création 
d'une union douanière et écono-
mique nordique à Copenhague 
Réunion de la conférence interna-
tiona;le sur ~es droits de l'homme à 
Téhéran 
Dans une interview accordée à 
Paris-Match, M. Luns, Ministre 
néerlandais des affaires étrangères, 
constate avec regret que l'intégra-
tion politique de l'Europe n'a pas 
suivi l'intégration économique. Il 
estime que ~e concours des Améri-
cains pour la défense de l'Europe 
demeure nécessaire. A la concep-










entre l'Est et ii.'Ouest, il préfère 
celle d'un~ communauté atlantique 
« englobanjt ii.'Europe et nos fils, 
frères, co~ins d'outre-atlantique ... , 
de l'Oural!. aux Montagnes ro-
cheuses» 
Déclaration de M. Wedgwood 
Benn, Ministre britannique de iJ.a 
technologie, à la Chambre des com-
munes sur la po'l.itique spatiale 
européenne (27) 
Le C.E.R.S. annonce l'annulation 
de son pr0gramme ile plus impor-
tant : •le projet de construction de 
satellites 
Réunion du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. à Paris 
Entretien entre M. Rtoltenberg et 
M. Schumann, Ministres allemand 
et français de 'la recherche scienti-
fique, à Bonn (28) 
Signature d'un accord portant 
création d'une zone de libre-
échange dœ Caraibes {CARIFTA) 
par Antigua, la Barbade, la 
Guyooe et Trinidad et Tobago 
Vingt pays dont iles Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. présentent à la Commis-
sion politique de l'Assemblée géné-
raàe des Nations Unies un projet 
de résoluti~n sur le projet de traité 
de non-p:rolifération des armes 
nucléaires 
Première réunion du Comité 
franco-a1le:fuand pour la coopéra-
tion écono~que et industrielle sous 
la présidence de M. SchiHer, Minis-
tre allemand de il.'économie, et de 
M. Debré, Ministre français de 
l'économie et des finances, à Bad 
Godesberg· 
Signature à Bruxalles, entre l'Eur-
atom et la Grande-Bretagne, d'un 
contrat portant sur l'achat de 180 
kg de plutonium destinés au réac-
teur à neutrons rapides qui sera 
construit en ·commun par FAlle-
















Speech by Mr. Rostow, United 
States Under-Secretary of State, 
on the need for a partnership 
between Europe and the United 
States, San Francisco 
North Vietnam and the United 
States agree to start prêliminary 
talks in Paris on lOth May 
Meeting of parliamentarians from 
the EEC countries and the four 
countries which have applied to 
join the Common Market, Bonn 
(29) 
Meeting of parliamentarians from 
the EFT A countries, members of 
the Consultative .A.&<rembly of the 
Council of Europe, Strasbourg 
Meeting of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe, 
Strasbourg 
Mr. Long replaces Mr. Wyndham 
White as Director-General of 
GATT 
Meeting of the NATO Military 
Commfttee, Brussels 
First Part of the Twentieth Session 
of the ConsuLtative .Assembly of 
the Council of Europe, Strasbourg 
Twenty-first General Assembly of 
the World Health Organisation, 
Geneva 
Meeting of the EFTA Council of 
Ministers and of the Joint Council 
of Finland and EFTA, London 
(30) 
Meeting of the NATO Defence 
Planning Committee Brussels (31) 
Meeting of the Interparliamentary 
Consultative Council of Benelux, 
Luxembourg 
Third 1968-69 Plenary Session of 












Ninth Symposium of the Committee 
on Space Research (COSPAR), 
Tokyo 
Offici.al1 visit by President de 
Gaulle to Rumanla (32) 
Visit by Mr. Messmer, French 
Minister of the Armed Forces, to 
Bonn 
Signature of an addendum to the 
agreement for the joint develop-
ment of the Roland ground-to-air 
missile for defence against !low-
flying aircraft 
Launching of an American Scout 
rocket carrying the first European 
satellite ESR0-2 (Iris), Vanden-
berg (California) 
Conference of Air Force Chiefs-of-
Staff of Canada, Italy, .the Bene-
lux countries and the Federal 
Republic of Germany, Rome 
It is decided to ask the govern-
ments to build jointly a new 
fighter-bomber to replace the Star-
fighter F-104 and the Fiat G-91 
~een 1975 and 1985 
In an interview with the New York 
Times, Chancellor Kiesinger states 
that at their last meeting in Febru-
ary President de Gaulle assured 
him that France wou!ld not 
withdraw from NATO next year 
General elections in Italy (33) 
Signature of an agreement between 
Bulgaria and the Nethe!'llands for 
co-operation in the economie, 
industrial and technical fields 
The French National Assembly 
rejects a motion of censure tabled 
by the Social and Democratie 
Left-Wing Federation and the 
Communists 
Mai (suite) 
3 Discours de M. Rostow, Sous-secré-
taire d'Etat américain aux affaires 
étrangères, sur Ja nécessité d'un 
partnership entre ~'Europe et ~es 
Etats-Unis, à San Francisco 
3 Le Vietnam du nord et les Etats-
Unis acceptent d'ouvrir des pour-
.parlers préliminaires à Paris le 10 
mai 
3-4 Réunion de parlementaires des 
pays de [a C.E.E. et des quatre 
pays candidats à ['adhésion au 
Marché commun, au Bundeshaus à 
Bonn (29) 
5 Réunion des parlementaires de 
l'A.E.L.E., membres de l'Assem-
blée consW.tative du Conseil de 
['Europe, à Strasbourg 
6 Réunion du Comité des Ministres 
du Conseii de ~'Europe à Stras-
bourg 
6 M. Long suecède à M. Wyndham 
White au poste de directeur géné-
ral du G.A.T.T. 
6 Réunion du Comité militaire de 
l'O.T.A.N. à Bruxelles 
&.10 Première partie de la vingtième 
session de l'Assemblée consulta-
tive du Conseil de ['Europe à 
Strasbourg 
&.24 Vingt et unième assemblée géné-
ra!le de l'Organisation Mondiale de 
la Santé (O.M.S.) à Genève 
9-10 Réunion du Conseil des Ministres 
de l'A.E.L.E. et du Conseil mixte 
Firn·ande-A.E.L.E à Londres {30) 
10 Réunion du Comité des plans de 





Réunion du Conseil interparlemen-
taire consultatif de Benelux à 
Luxembourg 
Troisième session 1968-1969 du 









Neuvième symposium du Comité 
mondial 1fe la recherche sp·atia:le 
(COSPAR) à Tokyo 
1 
Visite officielle du Président de 
Gaulle en Roumanie {32) 
Visite de M. Messmer, Ministre 
français des armées, à Bonn 
Signature d'un additif à Faccord 
prévoyant le développement en 
commun du Roland, missile sol-air 
de défense contre [es appareils vo-
lant à basse aJ.titude 
Lancement par le C.E.R.S. d'une 
fusée Scout américaine porteuse 
du premier satellite européen 
ESR0-2, appelé Iris, à Vandenberg 
(Californie) 
Conférence des chefs militaires des 
forces aériennes du Canada, de 
l'Italie, du Benelux et de la Répu-
blique FMéraile d'Allemagne à 
Rome 
Ils décident de demander à leurs 
gouvernements d'entreprendre la 
réalisation en comm1m d'un nou-
veau chasseur-bombardier qui 
pourrait remplacer ~e Starfighter 
F -104 et le Fiat G-91 dans les an-
nées 1975-1985 
Dans une interview accordée au 
New York Times, le Chancelier 
Kiesinger déclare que [ors de leur 
dernière rencontre en février, le 
Président de GauJ:le ~ui a donné 
l'assurance que lla France ne se 
retirerait pas de l'O.T.A.N. l'an 
prochain 
19-20 Elections générales en Italie (33) 
20 
21-22 
Signature entre la Bulgarie et les 
Pays-Bas d'un accord de coopéra-
tion dans ies domaines économi-
que, industriel et technique 
Rejet d'une motion de censure 
déposée p8l' m Fédération de ~a 
gauche et 1es communistes à l'As-
semblée nationaJ.e française 
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Gandhi, Indian Prime Minister, 
states that the draft treaty on the 
non - proliferation of nuclear 
weapons may cause new divisions 
in the world and would not lead to 
greater security for her country 
Mr. Trudeau, Canadian Prime 
Minister, states in Winnipeg that 
Canada's rôle in NATO will be 
radica1ly re-examined 
Speech by Mr. Humphrey, Vice-
President of the United States, on 
relations between the United States 
and Europe, New York (34) 
Conference on strategies for Atlan-
tic teehnological development under 
the aegis of the Atlantic InstitUJte, 
Rome 
Second quarte:l'lly meeting of Min-
isters of Finance of the Six, 
Luxembourg. 
Annlllll1 general meeting of the 
European Investment Bank 
The Ambassadors of the United 
States, France and Britain hand 
Mr. Brandt, Federal German Vice-
Chancellor and Minister for 
Foreign Affaira, a note confirming 
that they are prepared to renounce 
their remaining special rights in 
Germany (supervision of mail and 
communications) as soon as the 
Bundestag has finaJly adopted the 
emergency legislation to be applied 
in the event of war or internai 
crisis in the Federal Republic 
Meeting of the Gounci:l of the 
European Communities (agricuil-
ture) to fix guidelines for the 
entry into force of the mil.k, milk 
produets ;and meat market on 1st 








In a message to Congress, Presi-
dent Johnson calls for the immedi-
ate abolition of tll.e American seH-
ing priee and the extension until 
1970 of the powers granted to the 
executive to reduce customs tariffs, 
and opposes the protectionist meas-
ures envisaged by a number of 
parliamentarians to offset the 
effects of the Kennedy round 
The military régime in Greece re-
establishes a number of constitu-
tional freedoms (right to hold 
meetings and form associations and 
trade unions) 
l\Ir. Trudeau, Canadian Prime 
Minister, states in Ottawa that 
Canada will expand diplomatie and 
cultural relations with French-
speaking countries and substanti-
ally increa.se its foreign aid to 
them; it will "have a hard look" 
at its military rôle in NATO to 
determine whether Canada's pre-
sent military commitments are still 
appropriate ; ·Canada will seek to 
strengthen its ties with Europe in 
"new forms of partnership and 
co-operation to strengthen interna-
tional security and promote econo-
mie stability on both sides of the 
Atlantic and elsewhere" 
The Federal German cabinet 
decides to approach Lufthansa to 
ask it to support, by its orders, the 
Anglo-Franco-German project for 
building a medium-range large-
capacity airbus 
By 384 votes to 100 with 1 absten-
tion, the Bundestag adopts the 
emergency legislation 
Meeting of the Council of the 
European Communities (foreign 
affairs), Brussels 
Applications for membership, the 
Maghreb countries, the Associated 
African and Mal:agasy States, the 
East African countries and Malta 
are on the agenda 
Mai (suite) 
22 Au cours d'un discours prononcé à 
Canberra, Mme Gandhi, Premier 
ministre de Flnde, déclare que le 
projet de traité visant à empêcher 
la prolifération des armes nuclé-
aires risque de créer de nouvelles 
divisions dans le monde et qu'il 
n'apporte aucune sécurité nouve~le 
à son pays 
23 M. Trudeau, Premier ministre 
canadien, déclare à Winnipeg que 
~a participation du Canada à 
l'O.T.A.N. fera l'objet d'un réexa-
ment radical 
23 Discours de M. Humphrey, Vice-
président des Etats-Unis, sur les 
relations entre les Etats-Unis et 
l'Europe à New-York (34) 
24-26 Conférence sur ~e thème « Straté-
gies polK' le développement techno-
logique atlantique » sous l'égide de 
l'Institut atlantique à Rome 
27 Deuxième réunion trimestrielle des 
ministres des finances des Six à 
Luxembourg 
Assemblée générale annuelil.e de ta 
la Banque européenne d'inves-
tissements 
27 ~ Les ambassadeurs des Etats-Unis, 
de la France et de ila Grande-
Bretagne remettent à M. Brandt, 
Vice-chancelier et Ministre ahle-
mand des affaires étrangères, une 
note confirmant qu'ils sont prêts à 
renoncer aux droits réserres qu'ils 
détiennent encore en Allemagne 
(surveillance des correspondances 
et des télécommooications) dès que 
[e Bundestag aura définitivement 
adopté ila législation sur Fétat d'ur-
gence en cas de guerre ou de crise 
interne en R.F.A. 
27-29 Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (agriculture), 
qui fixe les grandes lignes pour 
l'entrée en vigueur, le rr juillet 
prochain, du marché du lait, des 










Dans un message transmis au 
Congrès, [~ Président Johnson de-
mande l'a~tion rapide de l'.Ame-
rican selli g priee, Ja prdlongation 
jusqu'en 1 70 des pouvoirs donnés 
à l'exécuti pour réduire les tarifs 
douaniers, let s'oppose aux mesures 
protectionqistes envisagées par 
nombre de parlementaires pour 
compenser les effets du Kennedy 
round 
Un certain nombre de libertés 
constitutionnelles (droit de réu-
nion, droit d'association, droit syn-
dical) sont rétablies par le régime 
militaire en Grèce 
M. Trudeau, Premier ministre 
canadien, déelare à Ottawa que le 
Canada développera ses relations 
diplomatiques et culturelles avec 
les pays fram.cophones et augmente-
ra son aide à ces pays ; qu'il réexa-
minera son rôle militaire au sein de 
l'O.T.A.N. pour déterminer si les 
engagements militaires actuels sont 
toujours adaptés; qu'il cherchera 
à resserrer ,ses liens avec l'Europe 
par de nouvelles formes d'associa-
tion et de coopération, en vue de 
renforcer ~a sécurité internationale 
et de promouvoir ~la stabilité écono-
mique de part et d'autre de 
l'Atlantique 
Le cabinet allemand décide d'inter-
venir auprès de la Lufthansa pour 
qu'elle soutienne, par des comman-
des, la réalisation du projet anglo-
franco-allemand de construction de 
l'avion de transport moyen-courrier 
à grande capacité Airbus 
Par 384 voi:K contre lOO et 1 abs-
tention, le Bundestag adopte ~a 
législation slllr l'état d'urgence 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes {affaires étran-
gères) à Bruxelles 
A l'ordre du jour : demandes 
d'adhésion, pays du Maghreb, 













Mr. Lahr, Federal German Secre-
tary of Stalte for Foreign Affairs, 
speaks about a new draft arrange-
ment between the Common Market 
and the applicant oountries pro-
viding for a reduction of 10 % per 
year in eustoms duties for an 
initial period of three years (1969-
71) at the close of which other 
reductions might be envisaged, 
leading finally to full accession at 
a date yet to be fixed 
Speaking on French radio and 
television, President de Gaulle 
announces the dissolution of the 
National .A&<rembly and the post-
ponement of the referendum; he 
ca1ls for civic action against a tota-
litarian undertaking (35) 
Arrivai. of the first military units 
of the eastern bloc to take part in 
the head.quarters exercises to be 
held in Czechoslovakia in June 
Visit by Mr. Ulbricht, East Ger-
man Prime Minister, to the Soviet 
Union 
Formation of the new Freneh 
Government (36) 
The French Government imposes 
exchange eontrols 
The Argentine mission to the 
Communities asks for an immedi-
ate start to negotiations for a 
bilateral agreement on imports of 
Argentine meat into the Common 
Market 
The United States and the Soviet 
Union submit a revised version of 
the draft treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons to 
the United Nations General Assem-
bly 
Inauguration of the NATO satellite 
communications system set up in 














France draws $745 million from 
the International Monetary Fund 
Meeting of the Monetary Commit-
tee of the European Communities, 
Luxembourg 
General de Galbert is appointed 
head of the French military mission 
to SHAPE 
Fifth Conference of European 
Ministers of Justice, London 
Fifty-second meeting of the Inter-
national Labour Organisation, 
Geneva 
Meeting of the governors of the 
principal European central banks 
and of the United States Federal 
Reserve Board, Basle 
Meeting of the EEC/Greece Com-
mittee of Association, Brussels 
Mr. Dean Rusk, United States 
Secretary of State, informs the 
House of Representatives Ways and 
Means Committee that the member 
countries of the Warsaw Pact are 
at present increasing their 
strengths and it would conse-
quently be dangerous for the 
United States to repatriate divi-
sions now stationed in Europe 
Agreement between the Federai 
Republic of Germany and the 
United States on foreign currency 
compensation for stationing United 
States troops in Germany (DM 
3,200 million instead of DM 2,000 
milJ.ion ~ast year), up to 30th June 
1969 l 
Visit by Mr. Brandt, Federal Ger-
man Vice-Chancellor and Minister 
for Foreign Affairs, to Austria 
Mr. Klaus, Austrian Cbance1lor, 
states that p~;~nding Austria's asso-
ciation with the Common Market, 
the Government wishes to obtain 




















M. Lahr, Secrétaire d'Etat alle-
mand aux affaires étrangères, 
expose un nouveau projet d'arran-
gement entre le Marché commun et 
les pays candidats prévoyant une 
réduction de 10% par an des droits 
de douane pendant une période 
initiale de trois ans (1969-71) à 
l'issue de laquelle d'autres réduc-
tions pourraient être prévues, 
conduisant finalement à l'adhésion 
à part entière à une date non 
encore spécifiée 
Le Président de Gaulle prononce 
une allocution radiodiffusée au 
cours de laquelle il annonce ~a dis-
solution de l'Assemblée nationale et 
l'annulation du référendum ; il fait 
appel à « Faction civique » contre 
une «entreprise totalitaire» (35) 
Arrivée des premières unités mili-
taires du bloc oriental qui doivent 
participer aux « exercices d'état-
major » prévus pour le mois de 
juin en Tchécoslovaquie 
Visite de M. Œbricht, Président du 
Conseil est-allemand, en Uni on 
Soviétique 
Formation du nouveau gouverne-
ment français (36) 
Le gouvernement français institue 
le contrôle des changes 
La mission argentine auprès de la 
Communauté demande l'ouverture 
immédiate de négociations en vue 
de parvenir à un accord bilatéral 
sur l'entrée de [a viande argentine 
dans le Marché commun 
Les Etats-Unis et l'U.R.S.S. pré-
sentent à Ja commission politique 
de l'Assemblée généra:le des Nations 
Unies une version révisée du projet 
de traité de non-prolifération des 
armes nucléaires 
Inauguration du système de télé-
communications par satellites de 
l'O.T.A.N., dont la création avait 













La France 1 procède à un tirage de 
7 45 million' de dollars sur le Fonds 
Monétaire lnternational 
Réunion du Comité monétaire des 
Communautés européennes à 
Luxembourg 
Le général de division de Galbert 
est nommé chef de la mission mili-
taire française auprès des forces 
alliées en Europe 
Cinquième eonférence des ministres 
européens de la justice à Londres 
Cinquante-deuxième conférence de 
l'O.I.T. (Organisation Internatio-
nale du Travail) à Genève 
Réunion de$ gouverneurs des prin-
cipales banques centrales euro-
péennes et de ia Banque fédéra:le de 
réserve de New York à Bâle 
Réunion du Comité d'association 
C.E.E.-Grèce à Bruxelles 
Devant une commission de la 
Chambre des représentants, M. 
Dean Rusk, Secrétaire d'Etat amé-
ricain aux affaires étrangères, 
déclare que les pays membres du 
Pacte de Varsovie renforcent 
actuellement :leurs effectifs et qu'il 
serait, par conséquent, dangereux 
pour les Etats-Unis de rapatrier des 
divisions stationnées en Europe 
Accord entre la R.F.A. et les Etats-
Unis sur la oompensation en devises 
des frais de stationnement des 
troupes américaines en Allemagne 
(3,2 milliards de marks au lieu de 
2 milliards l'année dernière), vala-
ble jusqu'au 30 juin 1969 
Visite de M. Brandt, Vice-chance-
lier et Ministre allemand des 
affaires étrangères, en Autriche 
M. Klaus, Chancelier d'Autriche, 
déclare « qu'en attendant une asso-
ciation de son pays au Marché com-
mun, son goutvernement désire obte-
nir des facilités douanières dans 
CHRONOLOGY 
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where discrimination is particu-
larly harmful, or even ruinous, 
such as agriculture 
llth The German Democratie Republic 
makes visas compulsory for West 







At a press conference in Paris, Mr. 
Couve de Murviille, French Min-
ister of the Economy and Finance, 
states that recent events in France 
must not iJ.ead to a change in the 
economie policy pursued for the 
last ten years. Difficulties can be 
overcome only through expansion 
and a dynamic and outward-
looking approach. Any other policy 
or a return to a malthusian spirit 
would strangle the French economy 
and lead toits decline. A devalua-
tion of the franc wouJd not solve 
present difficulties 
Mr. Cernik, Czechoslovak Prime 
Minister, states that Czechoslovakia 
wishes to have links with a11 the 
members of the Common Market 
on an equa1 basis and is concerned 
that the integration of relations 
between those countries might 
create artificiail. barriers to contacts 
with Czechoslovakia 
Statement by the three western 
powers, members of the Interallied 
Control Bureau in Berlin (37) 
By 95 votes to 4 with 21 abstentions 
the United Nations Generait Assem-
bly adopts the resolution com-
mending the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons 
(38, 39) 
Official visit by Mr. Brandt, Fed-
eral German Vice-Chancellor and 










Exchange of instruments of ratifi-
cation of the new United States-
Soviet consular treaty (40) 
The Norwegian Parliament votes 
in favour of remaining a member 
of NATO after 1969 
Formation of the new Belgian 
Government ( 41) 
Mr. Pattakos, Greek Minister of 
the Interior and Deputy Prime 
Minister, states at a press confer-
ence in Athens that in view of the 
international situation it would 
not be in the interests of the coun-
try to hold general elections. He 
coniiriDS that the referendum on 
the Constitution wiil be held on 
1st September 
Meeting of the Council of the 
European Communities (agricul-
ture), Luxembourg 
Consideration of the reguilations 
·for meat and milk and adoption of 
a decision concluding the agreement 
on trade and technical co-operation 
between the EEC and Lebanon 
In reply to the motion tabled by 
the Christian Democrat parlia-
mentary group on the Federal 
German Government's foreign 
policy, the Federal Minister for 
Foreign Mfairs states that the 
Government will ask for the corn-
mon agricultural policy of the Six 
to be revised since this policy might 
involve unbearable financiail. bur-
dens for the Federal Republic 
At the invitation of Mr. Abrassi-
mov, Soviet .Ambassador to the 
German Democratie Republic, Mr. 
Brandt, Federal German Vice-
Chancellor and Minister for 
Foreign Affairs, visits East Berlin 
for talks with Mr. Abrassimov on 












certains secteurs où la discrimina-
tion est particulièrement néfaste, 
même ruineuse, comme dans le cas 
de !•agriculture » 
11 La R.D.A. impose ['obligation d'un 
visa aux Allemands de l'ouest se 
rendant à Berlin-ouest par la route 
12 Dans une conférence de presse, à 
Paris, M. Couve de Murville, 
Ministre français de l'économie et 
des finances, déc~are notamment : 
« Les événements qui viennent de 
se produire en France ne doivent 
pas conduire à modifier la politique 
économique pratiquée depuis dix 
ans... On ne pourra faire face aux 
difficultés que dans un esprit de 
dynamisme, d'expansion et d'ouver-
ture vers l'extérieur. Toute autre 
politique, tout retour à un esprit 
malthusien, aurait pour consé-
quence d'étouffer 'l'économie fran-
çaise et de la conduire au déclin ... 
Une dévaluation du franc ne sau-
rait être considérée comme une 
solution aux difficultés actuelles» 
12 M. Cernik, Premier ministre tché-
coslovaque, déclare : «Nous dési-
rons avoir des relations basées sur 
l'égalité avec tous les membres du 
Marché commun, et notre préoccu-
pation est que les relations d'inté-
gration entre eux ne créent pas des 
barrières artificielles à des contacts 
avec nous~ 
12 Déclaration des trois puissances 
occidentales, membres du bureau de 
contrôle interaJ'lié à Berlin (37) 
12 Par 95 voix contre 4 et 21 absten-
tions, l'Assemblée générale des 
Nations Unies adopte la résolution 
recommandant la mise en applica-
tion du traité sur •la non-proliféra-
tion des armes nucléaires (38 et 39) 
12-14 Visite officielle de M. Brandt, 
Vice-chancelier et Ministre alle-











Echange , officiel des instruments 
de ratification de la nouvelle 
conventioP. consulaire américano-
soviétique (40) 
Le parlement norvégien se pro-
nonce en faveur du maintien de son 
adhésion à l'O.T.A.N. après 1969 
Formation du nouveau gouverne-
ment belge (41) 
M. Pattakos, Ministre grec de l'in-
térieur et Vice-Président du gou-
vernement, déclare dans une confé-
rence de presse à Athènes qu'étant 
donné •la situation internationale, il 
ne saurait être dans l'intérêt natio-
nal de procéder à des élections 
légis1ativœ. lil confirme la date du 
1er septembre pour le référendum 
sur la Constitution 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (agricuHure) à 
Luxembourg 
Examen des règlement relatifs au 
marché cœnmun de la viande et du 
lait. Adoption d'une décision por-
tant ~conclusion de l'accord sur les 
échanges ~ommerciaux et 1a coopé-
ration technique entre la C.E.E. et 
le Liban 
Dans sa réponse à ia motion du 
groupe parlementaire chrétien-
démocrate sur la politique exté-
rieure du go1;tvernement fédéral, le 
ministre allemand des affaires 
étrangères déclare que le gouverne-
ment allemand demandera une révi-
sion de la politique agricole com-
mune des Six, car il estime que 
cette pdlitique risque d'entraîner 
pour le pays des charges financières 
insupportables 
Sur invitation de M. Abrassimov, 
Ambassadeur d'U.R.S.S. en R.D.A., 
M. Brandt, Vice-chancelier et 
Ministre des affaires étrangères de 
la République fédérale, se rend à 
Berlin-est pour s'entretenir avec lui 
de la situation à Berlin 
CHRONOLOGY 










Extraordinary session of the Euro-
pean Parliameni to eonsider the 
agricultural pdlicy and the time 
Hmit of 1st July, Luxembourg 
Third Eurospace Conference, 
Munich (44) 
Britain draws $1,400 million from 
20th 
the InternationaJ. Monetary Fund 20th 
Mr. Guéna, French Minister of 
Information, statœ that France 
considers that the measures taken 
by the German Democratie Repub- 21st 
lie are contrary to the spirit of 
·détente wh1eh France advocates 
and practises in Europe 
By 10 votes to 0 with 5 abstentions, 
the United Nations Security Coun-
cil approves a resolution whereby 
Britain, the Soviet Union and the 
United States give assurances of 
immediate assistance to aJl non- 23rd 
nuclear countries signatories of the 
non-proliferation treaty who may 
be the object of nuclear aggression 23rd 
(42) 
Meeting of the CERN Council 
Britain announces that it cannot 
take part in the construction of the 
future European particle accele-
rator 
Meeting of the NATO Permanent 
Council to discuss the situation in 
Berlin (43) 
Mr. Sigismund von Braun, Federal 
German observer to the United 
Nations, is appointed Ambassador 
to France in place of Mr. Manfred 
Klaiber, appointed Co-ordinator of 
Franco-German Affairs 24th 
Mr. Wilson, United Kingdom 
Prime Minister, states in the House 
of Commons that the British 24th 
Government has decided to table 
a special bill for reforming the 
House of Lords and abolishing the 
hereditary system 
22 
Resignation of the Greek Govern-
ment 
Mr. PapadopouJos, Prime Minister, 
makes changes in his government 
The Netherlands Government eon-
firms that it will remain loyal to 
the North Atlantic Treaty, which 
it considers indispensable, even 
after 1969 
Signature of a bilateral agreement 
between France and Brazil for a 
ten-year space co-operation pro-
gramme, Rio de Janeiro 
Following the restrictions imposed 
by the German Democratie Repub-
lic on West German eitizens travel-
ling to Berlin, the A1lied Travel 
Board imposes a tax of 20 marks 
on travel documents issued to East 
German citizen:s wishing to visit 
western countries 
First ballot in the general elections 
in France (45) 
In an interview in Opera Mundi 
Europe, Mr. Luns, Netherlands 
Minister for Foreign Affairs, states 
that he must note objectively that 
the franc is at present in a stronger 
position than the dollar and, in 
particular, the pound. French 
reserves are impœing : more than 
$5,000 miHion in gold. He therefore 
thinks that, when confidence is 
restored, France will be able to 
continue to defend the position of 
the franc as a strong currency. He 
considers British accession desirable 
from the economie point of view 
and essential from the political 
point of view 
Mr. Leone, Christian Democrat 
Senator, forms the new Italian 
Government (46) 
Speech by Mr. Bohlen, United 
States Under-Secretary of State, 
on relations between Europe and 
the United States, San Diego (Cali-

















Session extraordinaire du Parle-
ment européen, consacrée essentiel-
lement à l'examen de 'la politique 
agricole et de l'échéance du 1er 
juillet, à Luxembourg 
Troisième conférence d'Eurospace 
à Munich (44) 
La Grande-Bretagne tire 1,4 mil-
liard de dollars sur le F.M.I. 
M. Guéna, Ministre français de 
Pinformation, déclare que la 
Fr8ince considère que les mesures 
prises par la R.D.A. vont à l'en-
contre de l'esprit de détente qu'elle 
préconise et pratique en Europe 
Par 10 voix contre 0 et 5 absten-
tions, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies approuve une réso-
lution contenant les assurances 
d'assistance immédiate formulées 
par la Grande-Bretagne, l'Union 
Soviétique et les Etats-Unis à 
l'égard de tout pays non nucléaire 
signataire du traité de non-prolifé-
ration, qui serait l'objet d'une 
agression nucléaire (42) 
Réunion du Conseil du C.E.R.N. 
La Grande-Bretagne fait savoir 
qu'il lui est impossible de participer 
à ~a construction du futur accélé-
rateur de particules européen 
Réunion du Conseil permanent de 
l'O.T.A.N. sur la situation à Berlin 
(43) 
M. Sigismund von Braun, observa-
teur de la R.F.A. aux Nations 
Unies, est nommé ambassadeur à 
Paris en remplacement de M. Man-
fred Klaiber, nommé coordinateur 
des affaires franco-allemandes 
M. Wilson, Premier ministre bri-
tannique, déclare à la Chambre des 
communes que le gouvernement a 
décidé de déposer un projet de loi 
spécial visant à assurer la réforme 
de la Chambre des lords et d'en 











Démission du gouvernement grec 
M. Papa~opoulos, Président du 
Conseil, prbcède à un remaniement 
de son gouvernement 
Le gouvernement des Pays-Bas 
réaffirme qu'il restera fidèle au 
traité de l'O.T.A.N. dont il estime 
l'existence indispensable, même 
après 1969 
Signature d'un accord bilatéral 
entre la France et le Brésil sur un 
programme de coopération spatiale 
étalé sur dix ans à Rio de Janeiro 
A la suite des restrictions imposées 
par la R.D.A. au déplacement des 
citoyens ouest-allemands se rendant 
à Berlin, le Bureau de circulation 
a1lié frappe d'une taxe de 20 marks 
la délivrance de documents de 
voyage aux citoyens est-allemands 
voulant se rendre dans les pays 
occidentaux 
Premier tour des élections législa-
tives en France ( 45) 
M. Luns, Ministre néerlandais des 
affaires étrangères, déclare dans 
une interview à Opera Mundi 
Europe : « Je dois constater objec-
tivement que le franc se trouve 
pour l'installlt dans une meilleure 
situation que le dollar, et surtout la 
livre sterling. Les réserves fran-
çaises sont imposantes : plus de 5 
milliards de dollars en or. Je pense 
donc que 'la France, lorsque la 
confianee renaîtra, pourra conti-
nuer à dé~endre la position du 
franc en tant que monnaie forte ... 
Si, du point de vue économique, je 
tiens ~J'adhésion britannique pour 
souhaitable, du point de vue poli-
tique, je la tiens pour essentieJle » 
M. Leone, Sénateur démocrate-
chrétien, forme Je nouveau gouver-
nement italien (46) 
Discours de M. Bohlen, Sous-
secrétaire d'Etat américain, sur les 
relations entre l'Europe et les 




24th The United States Senate votes in 
favour of a missile system to pro-
tect United States territory against 
a possible Chinese nuclear attack 
24th Mr. Stonehouse, United Kingdom 
Minister of State for Technology, 
announees in the House of Corn-
mons that the expected cost for the 
joint construction of the Airbus 
A-300 will increase by about 50%, 
i.e. from f130 to 215 millJ.on 
24th-25th NATO Ministerial Meeting, Reyk-
javik (48) 
25th Mr. Hochevl, Federal German Min-
ister of Agriculture, announces 
that in the forthcoming negotia-
tions on the financial regulations 
of the agrieultural common market 
the Federal Government will only 
approve an agreement if the 
Federal contribution to the guid-
ance and guarantee fund is reduced 
25th Mr. Bail, United States Under-
Secretary of State, is appointed 
Permanent Representative to the 
United Nations in place of Mr. 
Goldberg 
26th Mr. Roth, United States represen-
tative in the GATT negotiations, 
announces that retaliatory maas-
ures will be taken in the framework 
of GATT against France's pro-
posed measures to protect the 
French market 
26th A communiqué issued by the 
French Atomic Energy Commis-
sariat announces a decision to 
increase Franco-Canadian nuclear 
co-operation, particularly in the 
field of heavy-water reactors and 
research on nuclear fuel and 
materia.18 











Meeting of the Council of the 
European Communities (agricul-
ture), Luxembourg·(49) 
The Belgian Chamber of Represen-
tatives paBSeS a vote of confidence 
in the new government by 115 
votes to 86 with 5 abstentions 
The Commission of the European 
Communities states that there are 
no obstacles to signing the treaty 
on the non-proliferation of nuclear 
weapons, provided there is an 
agreement between Euratom and 
the Agency in Vienna in accor-
dance with Article III of the 
Treaty 
Second ba1lot in the general elec-
tions in France (50) 
Entry into force of the industrial 
common market a year and a half 
earlier tha.n planned 
Establishment of the common ex-
ternal tariff 
Application of the first slice of 
Kennedy round tariff reductions 
Preliminary meeting of GATT to 
consider the measures taken by 
France 
At a press conference in Brussels, 
Mr. Rey, President of the Commis-
sion of the European Communities, 
states that other countries should 
not take counter-measures because 
of the measures adopted by France 
in the foreign trade field, as these 
measures are limited in time and 
scope ; in the interest of world 
trade, the Commission wi1l ap-
proach thiro countries to avoid 



























Le Sénat américain se prononce en 
faveur de la création d'un système 
de missiles destiné à protéger 
le territoire américain contre 
une éventuelle attaque nucléaire 
chinoise 
M. Stonehouse, Ministre britan-
nique de la technologie, annonce à 
la Chambre des communes que le 
coût prévu pour la construction en 
commun de l'Airbus A-300 sera 
augmenté d'environ 50% et passera 
ainsi de 130 à 215 milHons de livres 
Réunion du Conseil des Ministres 
de l'O.T.A.N. à Reykjavik (48) 
M. Hocher!, Ministre allemand de 
l'agriculture, annonce que, lors des 
prochaines négociations sur le 
règlement financier de iJ. 'Europe 
verte, Je gouvernement allemand 
n'approuvera qu'un accord pré-
voyant une réduction de la quote-
part de la R.F.A. au F.E.O.G.A. 
M. BaH, Sous-secrétaire d'Etat 
américain aux affaires étrangères, 
est nommé représentant américain 
aux Nations Unies, en remplace-
ment de M. Goldberg 
M. Roth, représentant américain 
aux négociations du G.A.T.T., 
annonce que des mesures de repré-
sailles seront prises dans le cadre 
du G.A.T.T. contre les mesures 
envisagées en France pour protéger 
le marché français 
Un communiqué du Commissariat 
français à l'énergie atomique 
annonce que le renforcement de la 
collaboration franco-canadienne en 
matière atomique a été décidé, 
notamment dans le domaine des 
réacteurs de puissance à eau lourde 
et de la recherche sur les combus-
tibles et matériaux nucléaires 
L'armée soviétique effectue des 










Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (agriculture) à 
Luxemb01trg (49) 
Par 115 ~ix contre 86 et 5 absten-
tions, la Qhambre des représentants 
belge vote la confiance au nouveau 
gouvernement 
La Commission des Communautés 
européennes déclare que rien ne 
s'oppose à la signature du Traité 
sur la no:n-prolifération des armes 
nucléaires, à condition de subor-
donner son entrée en vigueur à la 
conclusion d'un accord entre l'Eur-
atom et l'Agence de Vienne comme 
le prévoit l'article III du traité 
Deuxième tour des élections légis-
latives en France (50) 
Entrée en vigueur, avec un an et 
demi d'avance sur la date prévue, 
du march6 commun industriel à 
l'intérieur des Communautés euro-
péennes 
Etablissement du tarif extérieur 
commun 
Réduction de la première tranche 
de droits prévue par le Kennedy 
round 
Réunion préliminaire du G.A.T.T. 
pour examiner les mesures prises 
par la France 
Dans une conférence de presse à 
Bruxelles, M. Rey, Président de la 
Commission des Communautés 
européennes, déclare : « Il est essen-
tiel qu'aucun pays tiers ne prenne 
de contre-mesures à la suite des 
décisions françaises dans le domaine 
du commence extérieur. Les me-
sures françaises sont limitées dans 
le temps et en volume et la Com-
mission agira auprès des pays tiers 
pour que, dans if.'intérêt du com-
merce monèlial, il n'y ait pas de 












Mr. Gunter, United Kingdom Min-
ister of Power, resigns and is 
replaced by Mr. Mason, Post-
master-General 
Signature of the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons 
in Washington, Moscow and Lon-
don by the United States, the 
Soviet Union, the United Kingdom 
and 53 other countries 
Mr. Kosygin, Soviet Prime Minis-
ter, announces that a memorandum 
on disarmament has been sent to 
all the States (51) 
President Johnson announces that 
the United States and the Soviet 
Union have agreed to start discus-
sions as soon as possible on limiting 
and reducing offensive and defen-
sive nuclear weapons 
Launehing of the Soviet Cosmos 
223 satellite 
Fourth 1968-69 Plenary Session of 
the European Parliament, Stras-
bourg 
Mr. Rusk, United States Secretary 
of State, submits the treaty on the 
non-prdliferation of nuclear 
weapons to President Johnson for 
transmission to the Senate (52) 
Launching of the Soviet Cosmos 
224 satellite 
In identicaJ. notes handed to the 
Soviet Minister for Foreign Affairs 
in Moscow, France, the United 
Kingdom and the United States 
looge protests with the Soviet 
Uni on concerning the restrictions 
imposed by East Germany on 12th 
June on road traffic between the 
Federal Republic of Germany and 
West Berlin (53) 
The bank rate in France is raised 













Extraordinary meeting of the 
GATT Couneil, Geneva, to examine 
the temporary expor.t subsidies and 
import quotas adopted by the 
French Government 
Launching of the first United 
States radio-astronomy satellite, 
the Radio-Astronomy Explorer A, 
Vandenberg 
Press conference by Chancellor 
Kiesinger, Bonn (54) 
Meeting of the Council of the 
European Oommunities (economie 
affairs), Brussels (55) 
The Netherlands Government 
chooses the Bréguet-Atlantic mari-
time reconnaissance aircraft, a 
joint NATO project, for i'ii! :flleet 
air arm instead of the United 
States Lockheed Orion 
Launching of the Soviet Molnya 9 
satellite 
For the first time since the Israeli-
Arab war in June 1967, the United 
States Deferree Department con-
eludes an agreement with Israel for 
the sale of Hawk anti-aircraft 
missiles 
The governors of central banks 
meeting in Basle grant Britain a 
stand-by credit of $2,000 million 
(f:833 million) to provide backing 
for the pound 
Start of the third French series of 
nuelear tests in the Pacifie 
The Council of the European Com-
munities authorises the Commission 
to negotiate an extension of Eur-
atom's participation in the Dragon 
agreement with Britain from 1st 
January 1968 to 31st December 
1970 
Signature of a scientific, technolo-
gi-cal, industrial and trade co-
operation agreement between the 





















1•r M. Mason, Ministre britannique des 
postes et télécommunications, rem-
place M. Gunter, démissionnaire, 
au ministère de l'énergie 
1•r Signature à Washington, Moscou 
et Londres par les Etats-Unis, 
l'Union Soviétique, le Royaume-
Uni et 53 autres pays du Traité sur 
la non-prolifération des armes 
nucléaires 
l\L Kossyguine, Président du 
Conseil soviétique, annonce 1 'envoi 
à tous les Etats d'un mémorandum 
sur le désarmement (51) 
rr Le Président Johnson annonce que 
les Etats-Unis et l'Union Soviétique 
sont tombés d'accord pour engager 
le plus rapidement possible des dis-
cussions sur la limitation et la 
réduction des armements nucléaires 
offensifs et défensifs 
1•r Lancement du satellite soviétique 
Cosmos 223 
1-5 Quatrième session 1968-1969 du 
Par'lement européen à Strasbourg 
2 M. Dean Rusk, Secrétaire d'Etat 
américain aux affaires étrangères, 
soumet le Traité sur la non-prolifé. 
ration des armes nucléaires au Pré-
sident Johnson pour transmission 
au Sénat (52) 
2 Lancement du satellite soviétique 
Cosmos 224 
2 Dans des notes identiques remises 
au ministère des affaires étran-
gères soviétique à Moscou, la 
France, les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne protestent auprès 
de J'U.R.S.S. contre les restrictions 
imposées par l'Allemagne de l'est, 
le 12 juin, au trafic routier entre 
la RépuMique Fédérale d'Alle-
magne et Berlin-ouest (53) 
3 La France décide de porter le taux 














Réunion~xtraordinaire du Conseil 
du G.A .. T., à Genève, pour exa-
miner l mesures temporaires de 
soutien es exportations et de 
contrôle de certaines importations 
prises par Je gouvernement français 
I.1ancement du premier satellite 
américain de radio-astronomie, le 
Radio-Astronomy Explorer A, à 
Vandenberg 
Conférence de presse du Chancelier 
Kiesinger à Bonn (54) 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (affaires écono-
miques) à Bruxelles (55) 
Le gouvernement néerlandais choi-
sit pour son aéronavale l'avion de 
reconnaiS!mlce maritime Bréguet 
Atlantic, construit en coopération 
au sein de l'O.T.A.N., de préférence 
à son concurrent américain, le 
Lockheed Orion 
Lancement du satellite soviétique 
Molnia 9 
Le département américain de la 
défense annonce la conclusion d'un 
accord ponr la vente de fusées sol-
air Hawk à Israël. TI s'agit de la 
première vente par les Etats-Unis 
de matériel militaire à Israël depuis 
la guerre israélo-arabe de juin 1967 
Les gouverneurs des banques cen-
trales réunis à Bâle accordent un 
nouveau crédit de soutien de 2 mil-
liards de dollars (833 millions de 
livres) à la Grande-Bretagne 
Début de la troisième campagne 
d'essais nucléaires français dans le 
Pacifique 
Le ConseH des Communautés euro-
péennes autorise la Commission à 
négocier une prorogation de la par-
ticipation de !l'Euratom à l'accord 
Dragon (avec la Grande-Bretagne) 
du 1er janvier 1968 au 30 décembre 
1970 
Signature entre les Etats-Unis et 
la Roumanie d'un accord de coopé-
ration scientifique, technologique, 




8th-9th M Jeting of the WEU Counci!l of M~isters, with Mr. Brandt, 
Federal German Vice-Chancellor 
and Minister for Foreign Affairs, 
in the Chair, Bonn (56) 
9th President Johnson transmits the 
treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons to the United 
States Senate, recommending that 
it be ratified quickly 
9th Talks between Mr. Stoltenberg, 
Federal German Minister for 
Scientific Research, and Mr. 
Wedgwood Benn, United Kingdom 
Minister of Technology, Bonn 
lOth Mr. Pompidou resigns as French 
Prime Minister and is replaced by 
Mr. Couve de Murville, Minister 
for Foreign Mfairs in the out-
going governn1ent 
lOth A credit of $1,300 n1ili1ion (Frs 
6,461 n1illion) is granted by the 
national banks of four Common 
Market countries, the New York 
Federal Reserve Bank and the 
Bank for International Settlements 
to the Banque de France to protect 
the franc 
lOth EFT A announces a trade deficit 
of $2,000 million in the first 
quarter of 1968 
lOth Malaysia applies for association 
with the EEC 
lOth General Sir Desn1ond Fitzpatrick 
is appointed Commander of the 
Northern Army Group of NATO 
and Commander-in-Chief of the 
British Army of the Rhine in place 
of General Sir John Hackett 
lOth Mr. Rusk, United States Secretary 
of State, and Mr. Foster, United 
States Delegate to the Geneva 
Disarn1ament Conference, give 
assurances concerning the non-
proliferation treaty to a joint 
hearing of the Senate Foreign 
Relations Oomn1ittee and the 
Senate n1en1bers of the joint Conl-














Yugœlavia and Jordan sign the 
non-proliferation treaty, n1ak.ing a 
totaJ. of 64 signatories 
By 263 votes to 252 with 88 absten-
tions, Mr. Leone's interinl govern-
Dlent is invested by the Itaiian 
Chamber of Deputies 
The Commission o.f the European 
Communities states that n1en1ber 
countries n1ay sign the treaty on 
the non-proliferation of nuclear 
weapons but its entry into foree 
must be subject to the conclusion of 
a satisfactory agreen1ent between 
Euratom and the International 
AtonlÎc Energy Agency in Vienna 
Publication of the British Supple-
Dlentary Staten1ent on Defence 
Policy 1968 (58) 
The Federal German Air Force 
loses its 83rd Starfighter F-104G 
ELDO Ministerial Conference, 
Paris (60) 
Meeting of the Presidential Com-
Dlittee of the WEU Assen1bly. 
Bonn 
Speech by Mr. Brandt, Federal 
German Vice-Chancellor and Min-
ister for Foreign Affairs (59) 
New French Government (61) 
Signature of an econonlÎc and 
industrial co-operation agreen1ent 
between France and Bulgaria 
Northern naval manoeuvres by 
Russia, Poland and East Germany 
in the framework of the Warsaw 
Pact 
Visit by Mr. Miki, Japanese Min-
istar for Foreign Affairs, to Lon-
don, Brussels and Paris 
Conference of heads of party and 
of governn1ent of the Soviet Union, 
East Germany, Poland, Hungary 

























8-9 Réunion du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O., à Bonn, sous la prési-
dence de M. Brandt, Vice-chance-
lier et Ministre allemand des 
affaires étrangères (56) 
9 Le Président Johnson transmet au 
Sénat américain le Traité sur la 
non-prolifération des armes nuclé-
aires dont il recommande la ratifi-
cation rapide 
9 Entretiens entre M. Stoltenberg et 
M. Wedgwood Benn, Ministres 
allemand et britannique de la 
recherche scientifique, à Bonn 
10 M. Pompidou, Premier ministre 
français, présente Ja démission de 
son gouvernement et est remplacé 
par M. Couve de Murville, Ministre 
des affaire& étrangères du gouver-
nement sortant 
10 Un crédit de 1,3 milliard de dol-
lars, soit 6,461 milliards de francs, 
est accordé par quatre banques 
nationales des pays du Marché 
commun, la Banque de réserve 
fédérale de New York et la Banque 
des Règlements Internationaux à la 
Banque de France pour défendre 
le franc 
10 L'A.E.L.E. annonce un déficit com-
mercial de 2 milliards de dollars 
pour le premier trimestre de 1968 
10 La Malaysia présente une demande 
d'association à la C.E.E. 
10 Le gén~ral Sir Desmond Fitzpa-
trick est nommé commandant du 
Groupe d'armée nord de l'O.T.A.N.· 
et commandant en chef de l'armée 
britannique du Rhin, en remplace-
ment du général Sir John Hackett 
10 M. Rusk, Secrétaire d'Etat améri-
cain aux affaires étrangères, et M. 
Foster, représentant américain à la 
Conférence de Genève sur le désar-
mement, donnent devant la com-
mission sénatoriale des affaires 
étrangères l'interprétation du traité 















La Youg()slavie et la Jordanie 
signent le traité de non-proliféra-
tion, ce qui porte à 64 le nombre 
des pays $ignataires 
Par 263 ve~>ix contre 252 et 88 abs-
tentions, le gouvernement intéri-
maire de M. Leone, Premier minis-
tre italien, est investi par la Cham-
bre des députés 
La Commission des Communautés 
européenn~ déclare que les Etats 
membres peuvent signer le Traité 
sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, mais doivent subordon-
ner son entrée en vigueur à la con-
clusion d'un accord satisfaisant en-
tre l'Euratom et l'A.I.E.A. de 
Vienne 
Publication du Livre blanc supplé-
mentaire sur la politique de défense 
britannique pour 1968 (58) 
L'armée de l'air allemande perd son 
83ème Sta:rfighter F-104G 
Réunion du Conseil des Ministres 
du C.E.C.L.E.S. à Paris (60) 
Réunion d11 Comité dt>s présidents 
de l'Assemblée de l'U.KO. à Bonn 
Allocution de M. Willy Brandt, 
Vice-chancelier et Ministre alle-
mand des affaires étrangères (59) 
Formation du nouveau gouverne-
ment fran<}ais (61) 
Signature d'un accord de coopéra-
tion économique et industrielle 
entre la France et la Bulgarie 
Manœuvres navales « Nord » des 
pays du Pacte de Varsovie, avec la 
participation d'unités soviétiques, 
est-aHemandes et polonaises 
Voyage de M. Miki, Ministre japo-
nais des affaires étrangères, à 
Londres, Bruxelles et Paris 
Conférence des chefs de parti et de 
gouvernement de l'Union Sovié-
tique, de l'Allemagne de l'est, de 
la Pologne, de la Hongrie et de la 
Bulgarie à Varsovie 
CHRONOLOGY 
July (continued) 
A jüint letter is sent to the Central 
Committee of the Czechoslovak 
Communist Party (62) 
15th The Commission of the European 
Communities submits a recommend-
ation to the Council on mutual 
assistance to be afforded to France 
15th Mr. Fowler, United States Secre-
tary of the Treasury, states that 
the United States undertakes to 
maintain the priee of gold at $35 
per ounce, and asks South Africa 
to resume sales of gold on the free 
gold market in order to help inter-
national monetary stability 
15th Talks between Mr. Rusk, United 
States Secretary of State, and Mr. 
Castiehla y Maiz, Spanish Minister 
for Foreign Affairs, on the exten-
sion of the agreement on American 








Transfer of the 49th tactical 
fighter squadron from Germany to 
the United States 
Establishment of an air Hnk 
between Moscow and New York 
President Johnson transmits the 
agreement on assistance to astro-
nauts in distress, adüpted by the 
United Nations on 19th December 
1967, and signed by the United 
States on 22nd April 1968, to the 
Senate for ratification 
Merger of the three main German 
aeronautical and space research 
institutes 
Visit by Marshal Gretchko, Soviet 
Minister of Defence, to Algeria 
Commenting on the protectionist 
measures annnounced by the 
French Government on 26th June, 








Trade, states that the non-respect 
of Articles 108 and 109 of the 
Treaty, the wish to confront its 
partners with a fait accompli and 
Mr. Michel Debré's explanations 
show a state of mind whi~h may 
threaten the Communiiy. These 
methods should be replaced by a 
Community ·conscience at politica1 
level. The basic spirit of the Rome 
Treaty must be ·oonsidered as a 
table of the law which each country 
is compell.ed to ohey 
Mr. Healey, United Kingdom Min-
ister of Defence, states in Porton 
that his government wants an 
international agreement banning 
chemical and biological weapons ; 
research work in Britain is for 
defence purposes only and not for 
the development of offensive 
weapons 
Resumption of the Geneva Disarm-
ament Conference 
Meeting of the Comecon executive 
committee, Moscow 
A vote of confidence in the new 
government of Mr. Leone is adop-
ted in ·the Italian Sena:te by 138 
votes to 129 
Signature of an agreement between 
the Federal Republic of Germany, 
Britain, Italy and the Nethe:vlands. 
for the joint construction of a new 
fighter-bomber to replace the Star-
fighter F-104G and the Fiat G-91 
by 1975 
Mr. Wedgwood Benn, United 
Kingdom Minister of Technology, 
announces in the House of Corn-
mons that the British nuclear 
industry will be reorganised to 
enable it to meet international 
competition more effectively 
Visit by Mr. Miki, Japanese Minis-













Envoi d'une lettre commune au 
Comité central du parti commu-
niste tchécoslovaque (62) 
15 La Commission des Communautés 
européennes adopte une recomman-
dation concernant les mesures de 
concours mutuel que le C'onseil des 
Ministres devrait décider en faveur 
de la France 
15 M. Fowler, Secrétaire d'Etat amé-
ricain au trésor, déclare que les 
Etats-Unis s'engagent à maintenir 
le prix de l'or à 35 dollars l'once, 
et invite l'Afrique du sud à repren-
dre les ventes d'or au marché libre 
de l'or, en vue de contribuer à la 
stabilité monétaire 'internationale 
15 Entretiens à Washington entre M. 
Rusk, Secrétaire d'Etat américain 
aux affaires étrangères, et M. 
Castiella y Maiz, Ministre espagnol 
des affaires étrangères, sur ~es 
modalités de prorogation de l'ac-
cord sur les bases américaines qui 
expire le 26 septembre 
15 Transfert aux Etats-Unis du 
49ème escadron de chasse tactique 
américain basé en Allemagne 
15 Etablissement d'une ligne aérienne 
entre Moscou et New York 
15 Le Président Johnson transmet 
pour ratification au Sénat le texte 
du traité sur l'assistance aux astro-
nautes en danger adopté par les 
Nations Unies le 19 décembre 1967 
et signé par les Etats-Unis le 
22 avril 1968 
15 Fusion des trois principaux insti-
tuts allemands de recherche dans 
les domaines aéronautique et 
spatial 
15-19 Visite du Maréchal Gretchko, 
Ministre soviétique de la défense, 
en Algérie 
16 Commentrunt les mesures protec-
tionnistes annoncées le 26 juin par 
le gouvernement français, M. Russi, 










rieur, dé~lare notamment : « Le 
non-respeat des articles 108 et 109 
du traité, 1la volonté de placer ses 
partenaires devant le fait accompli, 
les justifications de M. Michel 
Debré indiquent une mentalité qui 
peut menacer la Communauté. Il 
faut remplacer ces méthodes par 
une conscience communautaire agis-
sant sur le plan politique. L'esprit 
qui est à la base du Traité de Rome 
doit être considéré comme une 
table à laquelle chaque pays est 
dans Fobligation d'obéir » 
M. Healey, Ministre britannique de 
la défense, déclare à Porton que 
son gouvernement souhaite un 
accord international sur l'interdic-
tion des armes chimiques et biolo-
giques, et que les travaux de 
recherche en Grande-Bretagne 
servent exclusivement à la défense, 
et non à la mise au point d'armes 
offensives 
Reprise des travaux de la Confé-
rence de Genève sur le désar-
mement 
Réunion du comité exécutif du 
Comecon à Moscou 
Par 138 voix contre 129, le Sénat 
italien exprime sa confiance au 
nouveau gouvernement de M. 
Leone 
Signature à Bonn par la Répu-
blique Fêdérale d'Allemagne, la 
Grande-Bretagne, l'Italie et ~es 
Pays-Bas d'un accord sur la cons-
truction en commun d'un nouveau 
chasseur-bombardier destiné à rem-
placer vers 1975 le Starfighter 
F-104G et le Fiat G-91 
M. Wedgwood Benn, Ministre bri-
tannique de la technologie, annonce 
à la Chambre des communes la 
réorganisation structurelle de l'in-
dustrie nucléaire britannique pour 
lui permettre de faire face plus 
efficacement à la concurrence 
internationale 
Visite de M. Miki, Ministre japo-
nais des affaires étrangères, à Paris 
CHRONOLOGY 
July (continued) 
18th Reply by the Czechoslovak Com-
munist Party to the letter from the 











:Meeting of the Council of the 
European Communities (transport) 
Brussels (64) 
The United States House of Repre-
sentatives reduces the Foreign Aid 
Programme budget from $2,300 
million to $1,994 miLlion 
Talks between President Johnson 
and General Thieu, Honolulu 
Mr. Sigismund von Braun, obser-
ver of the Federal Republic of 
Germany at the United Nations, 
takes office as Ambassador to 
France 
The Italian Senate votes by a very 
large majority in favour of 
ratifying the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons 
A NATO spokesman denies that 
NATO is involved in any way at 
all in the events in Czechoslovakia 
Meeting of the Counciil. of the 
European Communities (mutua1 
assistance), Brussels (65) 
Visit by Mr. Schroeder, Federal 
German Minister of Defence, to the 
United States 
Mr. Eyskens, Belgian Prime Minis-
ter, stastes that he is in favour of 
recognising German as the third 
officiaà ~language in Belgium, to-
gether with French and Flemish 
The NATO Permanent Council 
considers measures on which pro-
gress might be made in Geneva : 
- control of ocean-based weapons; 
- regional control of weapons, 









- special arrangements for the 
peaceful use of nuclear energy 
a:liter signature of the non-
proliferation treaty ; 
- hait to the production of fiss~le 
materials for weapons ; 
- conclusion of an agreement for 
a worldwide ban on nuclear 
tests and chemical and bacterio-
logical warfare 
A spokesman of the United King-
dom Ministry of Defence confirms 
that Britain will send a squadron 
of Jong-range Shackleton aircraft 
to Malta and two squ:adrons of 
Vulcan jet bombers to Cyprus 
Canada signs the treaty on the 
non-proliferation of nuclear 
weapons 
The Spanish Cortès approves the 
independence of Spanish Guinea as 
from 12th October 1968 
French Government statement on 
disarmament (66) 
Mr. Foster, United States Dele-
gate to the Geneva Disarmament 
Conference, proposes to provide 
non-nuclear countries with a service 
of nuclear explosions for peacefu:l 
purposes 
Signature of an aBSOCiation agree-
ment between the EEC, Tanzania, 
Uganda and Kenya, Arusha 
(Tanzania) 
The Italian Chamber of Deputies 
authorises the government to sign 
the treaty on the non-proliferation 
of nuclear weapons 
Mr. Medici, ltalian Minister for 
Foreign Affairs, states that lta:ly 
considers the non-proliferation 
treaty must be compatible with the 
setting up of a European entity 
with nuclear rights. ltaly cou:ld not 
sign the treaty if its clauses might 




























18 Réponse du parti communiste tché-
coslovaque A la lettre des « Cinq :. 











Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (transports) à 
Bruxelles (64) 
La ChaiJI.bre des représentants amé-
ricaine ramène le programme d'aide 
à l'étranger dé 2,3 à 1,994 milliards 
de dollars 
Entretiens entre le Président John-
son et le général Thieu à Honolulu 
M. Sigismund von Braun, observa-
teur de la République Fédérale 
d'Allemagne à l'O.N.U., prend ses 
nouvelles fonctions d'ambassadeur 
à Paris 
Le Sénat italien se prononce à une 
très large majorité en faveur de la 
ratification du traité de non-proli-
fération des armes nucléaires 
Un porte-parole de l'O.T.A.N. 
dément que J'O.T.A.N. soit impli-
quée de quelque manière que ce soit 
dans les événements de Tchéco-
slovaquie 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (concours 
mutuel) à Bruxelles (65) 
Visite de M. Schroeder, Ministre 
allemand de 'la défense, aux Etats-
Unis 
M. Eyskens, Premier ministre 
belge, se prono:qce en faveur de la 
reconnaissance de la langue alle-
mande comme troisième langue 
officielle en Belgique, à côté du 
français et du flamand 
Le Conseil permanent de l'O.T.A.N. 
examine six séries de mesures à 
propos desquelles des .progrès pour-
raient être enregistrés à Genève : 
- contrôle des armements dans les 
fonds marins ; 
- contrôles régionaux sur les 
armements, sauf en ce qui 










- arrangements spéciaux sur l'ap-
plication pacifique de 'l'énergie 
nucléai:Jte à la suite de la signa-
ture d~ traité de non-prolifé-
ration;' 
- arrêt de la production de maté-
riaux fissiles devant servir aux 
armementB ; 
- conclusion d'un accord pour 
l'interdiction globale des essais 
nucléai:t~es et de la guerre chi-
mique et bactériologique 
Un porte-parole du ministère bri-
tannique de la défense confirme 
que la Grande-Bretagne enverra 
un escadron d'avions de grande 
reconnaissance maritime Shackle-
ton à Malte et deux escadrons de 
bombardiers Vulcan à Chypre 
Le Canada signe le Traité sur la 
non-prolifération des armes 
nucléaires 
Les Oortès approuvent l'indépen-
dance de la Guinée espagnole qui 
sera ~accordée le 12 octobre prochain 
Déclaration du gouvernement fran-
çais sur le désarmement (66) 
lVI. Foster, représentant américain, 
propose à la Conférence sur le dés-
armement de Genève la mise à la 
disposition des pays non nucléaires 
d'un service d'explosions nucléaires 
à des fins pacifiques 
Signature à Arusha (Tanzanie) de 
l'accord d'association entre la 
C.E.E., la Tanzanie, l'Ouganda et 
le Kenya 
La Chambre des députés italienne 
autorise le gouvernement à signer 
le Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires 
M. Medici, Ministre italien des 
affaires étrangères, déclare à cette 
occasion : «Pour l'Italie, le traité 
de non-prolifération doit être com-
patible avec la constitution d'une 
entité européenne ayant droit au 
statut nucléaire. Nous ne pourrions 











unity, one of the fundamental aims 
of I talian foreign po licy 
The Soviet Union replies to the 
notes of protest from the aHied 
powers of 3rd J uly concerning free 
access to Berilin 
Meeting of the Couneil of the 
European Communities (social 
affairs), Brussels (67) 
Britain informs the six Common 
Market countries that it reserves 
its position in GATT with regard 
to the agreement signed at Arusha 
(Tanzania) on 26th J uly between 
the EEC and the East-African 
Community (Tanzania, Kenya and 
Uganda) 
Publication of Pope Paul VI's 
encyclical "Humanae vitae" 
The British Scientific Researeh 
Council suggests that Britain 
might withdraw from ESRO 
Mrs. Myrdal, Swedish Delegate to 
the Geneva Disarmament Confer-
ence, proposes that a draft treaty 
banning underground nuclear tests 
be drafted without delay 
The Belgian Government announces 
its final decision to purchase 88 
French Mirage V aircra:ft for a 
total cost of $132 miLlion and leaves 
open an option on 18 other air-
craft ; no decision is reached on the 
Jaguar 
The United States Government 
announces a budget deficit of 
$25,400 million in the financial 









l\Ir. Ecobesco, Rumanian Represen-
tative at the Geneva Disarmament 
Conference, caJ!Ls for the simultan-
eous withdrawal of all NATO and 
W arsaw Pact foreign-based troops 
He ·considers that respect :for the 
principle of non-interference in the 
internal affairs of a country is 
essentia~ for peace in Europe and 
the rest of the world 
In an interview on the German 
radio, Mr. Schroeder, Federal 
German Minister of Defence, states 
that further German-American 
talks on offset payment.a wihl have 
to be linked with talks on American 
force levels in Germany 
The three western allies decide to 
lift the ban on cartels in the 
German coal, iron and steel and 
metallurgical industries in force 
since the end of the war 
In a statement after their talks in 
Paris, Mr. Chamant, French Minis-
ter of Transport, Mr. Wedgwood 
Benn, United Kingdom Minister of 
Technology, and Mr. von Dohnany, 
Federal German Secretary of State 
for the Economy, announce their 
decision to continue the project for 
a European 1arge-capacity trans-
port aircraft, the airbus 
The President of the Inter-
American Telecommunications 
Committee of the Organisation of 
Ameri•can States announces that an 
inter-American telecommunications 
network wiJ:l be set up by 1973 
The United Kingdom cabinet 
decides to continue the ali-British 
programme of research and deve-





















obstacle par ses clauses à la pour-
suite de l'unité européenne, qui 
constitue l'un des objectifs fonda-
mentaux de la politique étrangère 
italienne » 
L'Union Soviétique répond aux 
notes de protestation des puissances 
alliées du 3 juillet concernant le 
libre accès à Berlin 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (affaires so-
ciales) à BruxeHes (67) 
La Grande-Bretagne informe les 
six pays du Marché commun qu'elle 
réserve sa position dans le cadre du 
G.A.T.T. au sujet de l'accord signé 
le 26 juillet à Arusha (Tanzanie) 
entre la C.E.E. et la Communauté 
est-africaine (Tanzanie, Kenya, 
Ouganda) 
Le Pape Paul VI publie l'ency-
clique « Humanae vitae» 
I.e Conseil britannique de la 
recherche scientifique suggère que 
la Grand~Bretagne pourrait se 
retirer du C.E.R.S. 
Mme Myrdal, représentante sué-
doise, propose à la Conférence sur 
le désarmement de Genève de pro-
céder sans délai à }a rédaction d'un 
projet de traité sur l'interdiction 
des essais nucléaires souterrains 
Le gouvernement belge annonce 
sa décision définitive concernant 
l'achat de 88 avions français Mirage 
V au prix total de 132 millions de 
dollars, ajourne sa décision concer-
nant une éventuelle option sur les 
18 appareils restants et reporte sa 
décision concernant la construction 
du Jaguar 
Le gouvernement américain annon-
ce un déficit budgétaire de 25,4 mil-
liards de dollars au cours de l'année 









M. Ecobe~, représentant roumain 
à la Confér1ence sur le désarmement 
de Genèv~ se prononce pour le 
retrait sim-(ùtané de toutes les trou-
pes étrangères, aussi bien celles de 
l'O.T.A.N que celles du Pacte de 
Varsovie 
Il estime que le respect du principe 
de non-ingérence dans les affaires 
intérieures d'un pays est essentiel 
pour la paix en Europe et dans le 
reste du monde 
M. Schroeder, Ministre aHemand 
de la défense, déclare, dans une 
interview accordée à la radio alle-
mande, que « de nouvelles négocia-
tions germano-américaines portant 
sur les compensations en devises à 
fournir par Bonn ne sauraient être 
liées qu'à des entretiens sur l'im-
portance des effectifs américains 
en Allemagne » 
Les trois alliés occidentaux décident 
de lever les o11donnances prises 
à la fin de la guerre sur la déc·arté-
lisation des charbonnages, de la 
sidérurgie et de la métallurgie 
allemandes 
Dans une déclaration publiée à 
l'issue de leurs entretiens à Paris, 
M. Chamant, Ministre français des 
transports, M. ·wedgwood Benn, 
:Ministre britannique de la techno-
logie, et M. von Dohnany, Secré-
taire d'Etat aHemand à l'économie, 
annoncent qu'ils ont décidé de 
poursuivre le projet Airbus d'avion 
de transport européen à grande 
capacité 
Le président de la commission des 
télécommunications interaméricaine 
de l'O.E.A. annonce que, d'ici 1973, 
un réseau de télécommunications 
interaméricain sera mis en service 
Le cabinet britannique décide de 
poursuivre le programme purement 
britannique de recherche et de mise 













Meeting of representatives of the 
Soviet Polish, East German, Hun-
gari.a.n', BuJ.garian an~ Czec~o­
slovak Communist Parties, Bratis-
lava (68) 
The Czechoslovak Ministry of 
Defence announces that the last 
units of the Soviet Army whieh 
entered the country to take part in 
the Warsaw Paet manoeuvres from 
20th to 30th June 1968 have left 
Czechoslovak territory 
New French nuclear test in the 
Pacifie 
NASA announces that it has 
concl.uded new agreements with 
Spain, Norway, Sweden and Brazil 
After the Cierna and Bratislava 
conferences Chancellor Kiesinger 
states that fue Federal Republic of 
Germany will. continue its policy of 
détente towards the East 
After the [atest French nuclear 
test, Japan recalls that it is oppo-
sed to aU nuclear tests by any 
country whatsoever 
The Bulgarian, Cuban, Hungarian, 
Mongolian Polish, Rumanian, 
Czechoslm;ak and Soviet delega-
tions submit to U Thant, United 
Nations Secretary-General, a plan 
for setting up an international 
communications sate1lite system, 
"Intersputnik" 
Mr. Mulley, United Kingdom Min-
ister of State submits a draft inter-
nationai con~ention banning the 
manufacture and use of biological 
weapons to the Geneva Disarma-
ment Conference 
General Allon, Deputy Prime Min-
ister of Israel, states that Israel 
wi1l hold its present frontiers with 






a peace settlement, but will never 
return the Golan ridge to Syria 
Launching of the Spook Bird 
satellite for mQnitoring baHistic 
missiles, Cape Kennedy 
In a letter to his East German 
opposite number, Mr. Dollinger, 
Federad. German Minister of Post 
and Telecommunications, states 
that he is prepared for telephone 
links between the two parts of 
Germany to become automatic 
Visit by President Tito to Czecho-
slovakia 
In a letter to the Editor of Resto 
del Carlino, Mr. Medici, Italian 
Minister for Foreign Affairs, states 
with regard to the non-proliferation 
treaty: 
" If the great powers do not stop 
producing nuclear weapons and If 
there are no measures - even 
gradual - for nuclear disarma-
ment under international super-
vision, the treaty will meet with 
increasing opposition or even il.apse 
... Many consider this independent 
nuclear strength (that of France 
and Britain) to be valid olllly if it 
is destined to be incorporated into 
a future European federation. 
Italy has always maintained that 
the treaty must not prec1ude the 
formation of a European group 
which will inco:rporate the nuclear 
status of the two European coun-
tries which already have nuclear 
weapons 
We hope that within a reasonable 
period of time the nucl.ear military 
powers who have signed the treaty 
will make available to non-nuclear 
powers the sti:U secret techniques 
for enriched uraQium production, 
nuclear propulsion, heavy water 
production and even peaceful 














3 Réunion des représentants des par-
tis communistes d'Union Sovié-
tique, de Pologne, d'Allemagne 
orientale, de Hongrie, de Bulgarie 
et de Tchécoslovaquie à Bratislava 
(68) 
3 Le ministère de la défense tchèque 
annonce que les derniers éléments 
de l'armée soviétique venus dans 
le pays pour participer, des 20 au 
30 juin dernier, à des manœuvres 
du Pacte de Varsovie ont quitté le 
territoire tchèque 
3 Nouvel essai nucléaire français 
dans le Pacifique 
3 La N.A.S.A. annonce qu'elle a con-
clu de nouveaux accords avec 





Le Chancelier Kiesinger déclare 
que la République Fédérale d'Alle-
magne poursuivra sa politique de 
détente à l'égard de l'Est après les 
conférences de Cierna et de Bratis-
lava 
A la suite du nouvel essai nucléaire 
français, le Japon rappelle qu'il est 
opposé à tout essai nucléaire effec-
tué par quelque pays que ce soit 
Les délégations de Bulgarie, de 
Cuba, de Hongrie, de Mongolie, de 
Pologne, de Roumanie, de Tchéco-
slovaquie et d'Union Soviétique 
soumettent à M. Thant, Secrétaire 
général de l'O.N.U., le projet de 
création d'un système international 
de satellites de télécommunications 
dénommé « Interspoutnik » 
M. Mulley, Ministre d'Etat britan-
nique, présente à la Conférence sur 
le désarmement de Genève un pro-
jet de convention internationale 
interdisant la fabrication et l'utili-
sation des armes biologiques 
Le général Allon, Vice-président 
du conseil israélien, déclare 
qu'Israël maintiendra ses frontières 







l'Egypte jusqu'au règlement de 
paix, mais qu'il ne restituera 
jamais les .hauteurs de Golan à la 
Syrie 
Lancement, à Cap Kennedy, par 
l'armée de l'air américaine, du 
satellite Spook Bird pour le repé-
rage des lancements d'engins ba:Hs-
tiques 
Dans une lettre à son collègue est-
allemand, lVI. Dollinger, Ministre 
allemand des postes et télécom-
munications, déclare qu'il est prêt 
à automatiser les liaisons télépho-
niques entre les deux parties de 
l'AHemagne 
Visite du Président Tito en 
Tchécoslovaquie 
Dans une lettre au directeur du 
Resto del Carlino, M. Medici, Mi-
nistre italien des affaires étran-
gères, déclare, à propos du traité 
de non-prolifération : 
« Si 'les grandes puissances n'ar-
rêtent pas la production d'armes 
nucléaires et s'il n'y a pas de 
mesures - fussent-elles graduelles 
- de désa.rmement nucléaire sous 
contrôle international, le traité 
trouvera des oppositionS croissantes 
ou tombera même en désuétude. 
Beaucoup considèrent ce pouvoir 
nucléaire autonome (celui de la 
France et de la Grande~Bretagne) 
comme valable uniquement s'il est 
destiné à être absorbé par une 
future fédération européenne. 
L'Italie a toujours soutenu que le 
traité ne doit pas empêcher la for-
mation d'une entité européenne 
destinée à absorber le statut 
nucléaire des deux pays européens 
qui dispœent déjà d'armements 
nucléaires. 
Nous espérons que, dans un délai 
raisonnable, Jes puissances mili-
taires nucléaires signataires du 
traité mettront à la disposition des 
puissances non nucléaires les tech-
nologies encore secrètes pour la 
production d'uranium enrichi, la 
propulsion nucléaire, la production 
d'eau lourde et même les explosions 
nucléaires pacifiques » 
CHRONOLOGY 
August (continued) 
12th Visit by Mr. Ulbricht, East 
German Prime Minister, to Czooho-
slovakia 
13th Italy informs CERN that it intends 
to take part in the construction of 
a new 300 Ge V accelera tor, ten 








Luxembourg signs the non-proli-
feration treaty, with reservations as 
to its ratification 
Sweden decides to sign the non-
prdliferation treaty. It advocates 
an agreement between the great 
powers for reducing their system 
of offensive and defensive nuclear 
missiles on the basis of the 1963 
Moscow Treaty and hopes that this 
treaty will be strengthened by a 
ban on underground nuclear tests, 
subject to international supervision 
First United Nations conference on 
the exploration and peacefuil. use of 
outer space, Vienna 
In a message to the conference, Mr. 
Kœygin, Soviet Prime Minister, 
proposes the creation of an inter-
national communications satellite 
system, " Intersputn[k ", to coun-
terbalance Intelsat 
Visit by Mr. Ceausescu, Rumanian 
Prime Minister and First Secre-
tary of the Rumanian Communist 
Party, to Czechoslovakia, and 
signature of a new treaty of friend-
ship, co-operation and mutual 
assistance between the two 
co un tries 
The United States Navy launches 
the first muJtipie-warhead Poseidon 
missile 
Moscow announces that the Tupo-
lev-144, rival of the Franco-British 











Mr. Fowler, United States Secre-
tary of the Treasury, states that 
the United States is negotiating 
with Belgium, the Netherlands, 
Italy, Thailand, Formosa, and to a 
certain extent Britain, on possible 
compensation for the cost of 
stationing United States troops in 
these countries 
The Netherlands signs the non-
proliferation treaty, with reserva-
tions as to its ratification 
Extraordinary meeting of the 
Central Committee of the Soviet 
Communist Party, Moscow 
Belgiùm signs the non-proliferation 
treaty, with reservations as to its 
ratification 
Troops from five member countries 
of the Warsaw Pa.ct (the Soviet 
Union, Poland, East Germany, 
Hungary and Bulgaria) enter 
Czechoslovakia (69, 70) 
The North Atlantic Council dis-
eusses the position with regard to 
early warning. A spokesman states 
that it is now neeessary to halt the 
withdrawal of United States troops 
from Europe 
By 10 votes (France, the United 
States, Britain, Canada, Denmark, 
Brazil, Paraguay, Senegal, Ethi-
opia and Nationalist China) to 2 
(the Soviet Union and Hungary) 
with 3 abstentions (Algeria, India 
and Pakistan), the United Nations 
Security Council votes on a draft 
resolution condemning the inter-
vention of Warsaw Pact forces in 
Czechoslovakia 
The draft resolution is vetoed by 








12 Visite de M. Ulbricht, Président du 
conseil est-allemand, en Tchécoslo-
vaquie 
13 L'Italie informe le C.E.R.N. de son 
intention de participer à la cons-
truction d'un nouvel accélérateur 
de 300 Ge V, dix fois plus puissant 
que l'accélérateur actuel 
14 Le Luxembourg signe le traité de 
non-prolifération en faisant des 
réserves quant à sa ratification 
14 La Suède décide de signer le traité 
de non-prolifération. Elle préconise 
un accord entre les grandes puis-
sances pour réduire leurs systèmes 
de missiles nucléaires offensifs et 
défensifs sur la base internationale 
du Traité de Moscou de 1963, et 
souhaite que ce traité soit renforcé 
par l'interdiction des expériences 
nucléaires souterraines, sous con-
trôle international 
14-27 Première conférence des Nations 
Unies sur l'exploration et l'utilisa-
tion pacifique de l'espace à Vienne 
Dans un message à la conférence, 
M. Kossyguine, Président du con-
seil soviétique, propose la création 
d'un système international de satel-
Jites de communications, l'Inter-
spoutnik, qui ferait contrepoids à 
l'Intelsat 
15-16 Visite de M. Ceausescu, Premier 
secrétaire du P.C. et Président du 
conseil roumains, en Tchécoslo-
vaquie et signature d'un nouveau 
traité d'amitié, de collaboration et 
d'assistance mutuelle entre les deux 
pays 
16 Lancement par la marine améri-
caines du premier missile à têtes 
multiples Poseidon 
16 Moscou annonce que le Tupolev-
144, concurrent de l'avion franco-
britannique Concorde, effectuera 












M. FowJer, Secrétaire d'Etat amé-
ricain aux finances, déclare que les 
Etats-Unis ont engagé des pour-
parlers ave~ la Belgique, les Pays-
Bas, l'Italie, la Thaïlande, Formose 
et, dans une certaine mesure, avec 
la Grande-Bretagne sur la compen-
sation éventuelle des frais de sta-
tionnement des troupes américaines 
dans ces pays 
Les Pays-Bas signent le traité de 
non-prolifémtion en faisant des 
réserves quant à sa ratification 
Session extraordinaire du Comité 
central du parti communiste sovié-
tique à Moseou 
La Belgique signe le traité de non-
prolifération en faisant des réserves 
quant à sa ratification 
Les troupes appartenant à cinq 
pays membres du Pacte de Varsovie 
(Union Soviétique, Pologne, Alle-
magne de l'est, Hongrie et Bulga-
rie) franchissent les frontières de 
la Tchécoslovaquie (69 et 70) 
Le Conseil de l'O.T.A.N. discute de 
la révision des notions de « pré-
alerte » admises jusqu'ici. Un 
porte-parole déclare que la situa-
tion nouvelle dicte d'ailleurs l'arrêt 
du retrait des troupes américaines 
d'Europe 
Par 10 voix (France, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Canada, Dane-
mark, Brésil, Paraguay, Sénégal, 
Ethiopie e1t Chine nationaliste) 
contre 2 (Union Soviétique et Hon-
grie) et 3 abstentions (Algérie, Inde 
et Pakistan), le Conseil de sécurité 
des Nations Unies vote un projet 
de résolution condamnant l'inter-
vention des forces du Pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie 
L'Union Se>viétique s'oppose à ce 
projet de résolution en utilisant 
son droit de veto 
Entretiens soviéto-tchécoslovaques 
à Moscou (72) 
CHRONOLOGY 
August (continued) 
24th Speech by Mr. Hajek, Czechoslovak 
Minister for Foreign Affairs, to 
the United Nations Security Conn-
cil, New York (71) 
24th Explosion of the first French 2 







New Zealand, Japan and Malaysia 
protest against the explosion of the 
French H-bomb 
1\Ir. Ahlers, Federllll. German 
Under-Secretary of State for Infor-
mation, states that Germany will 
not ratify the non-proliferation 
treaty until the question of the 
clause in the United Nations 
Charter concerning enemy States 
has been cleared up between Bonn 
and the western allies 
Adjournment of the Geneva Disar-
mament Conference 
1\Ir. Ahlers, Federal German 
Under-Secretary of State for Infor-
mation, states that the Federal 
Government regrets that the Italian 
proposai for a meeting of the WEU 
Council of Ministers has not been 
followed up 
After talks with Mr. Jenkins, 
United Kingdom Chancellor of the 
Exchequer, on the enlargement of 
the European Communities, Mr. 
Schiller, Federal German Minister 
of the Economy, states that in 
October the Federal Government 
will try to impli:lment the Franco-
German proposai for trade arrange-
ments between Britain and the 
Common Market 
:Mr. Stoltenberg, Federal German 
Minister of Scientific Research, 
proposes direct and immediate 
negotiations between Germany and 
the other countries capable of 
manufacturing nuclear weapons 
(Italy, Japan, India, Switzerland, 
Sweden and Israel) with a view to 
defining a joint position prior to 









tri€8. The non-proliferation treatY' 
is not satisfactory, sinee Euratom's 
part in supervising nuclear 
weapons has not been clarified. The 
treaty as it now stands could also 
hinder the oompetitiveness of 
German industry in the economie 
and scientific fields and be an 
obstacle to eoonomic co-operation in 
Europe 
Speech by Mr. Svoboda, President 
of Czechoslovakia (73) 
Talks on European problems 
between Mr. Debré and Mr. Medici, 
French and I talian Ministers for 
Foreign Affairs, Paris 
Opening of the conference of non-
nuclear States, Geneva 
After his visit to the European 
Space Research and Technology 
Centre in Noordwijk (Netherlands), 
Mr. Webb, Administra tor of 
NASA, announces that there will 
be increased co-operation between 
ESRO and NASA, particularly 
through the publication of the 
results of thi:lir work (76) 
The first German nuclear power 
plant (240 MW) starts operating at 
full capacity, Lingen 
After talks with United Kingdom 
leaders in London, Mr. Luns, 
Netherlands Minister for Foreign 
Affairs, states that there is nothing 
to indicate that France has changed 
its attitude to the accession of the 
United Kingdom. He announces 
that the Benelux plan will again be 
submitted to the Council of Minis-
ters in Brussels on 27th September 
Mr. Schill-er, Federal German Min-
ister of the Economy, states that 
the Federal Government is prepar-









24 Intervention de M. Hajek, Ministre 
tchécoslovaque des affaires étran-
gères, devant le Conseil de sécurité 
des Nations Unies à New York (71) 
24: Explosion de la première bombe H 
française, d'une puissance de deux 
mégatonnes, dans le Pacifique 
25 La Nouvelle-Zélande, le Japon et 
la Malaysia protestent contre l'ex-
plosion de la bombe H française 
26 M. Ahlers, Secrétaire d'Etat 
adjoint allemand à l'information, 
déclare que le traité de non-
prolifération ne sera ratifié par 
J'Allemagne que lorsque la question 
de la clause de la Charte des Na-
tions Unies concernant les « Etats 
ennemis » aura été éclaircie entre 
Bonn et les alliés occidentaux 
26 Ajournement de la Conférence sur 
le désarmement de Genève 
27 M. Ahlers, Secrétaire d'Etat 
adjoint allemand à l'information, 
déclare que le gouvernement alle-
mand regrette que la proposition 
italienne de réunion du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O. n'ait pas eu 
de suite 
27 A l'issue de ses entretiens avec M. 
J enkins, Chancelier britannique de 
l'échiquier, sur l'élargissement des 
Communautés européennes, M. 
Schiller, Ministre allemand de 
l'économie, déclare que « le gouver-
nement allemand cherchera en 
octobre à appliquer la proposition 
franc~allemande d'arrangements 
commerciaux entre la Grande-
Bretagne et le Marché commun » 
27 l\L Stoltenberg, Ministre allemand 
de ~a recherche scientifique, p~ 
pose des négociations directes et 
immédiates entre 'l'Allemagne et 
~es autres pays capables de fabri-
quer des armes nucléaires (l'Italie, 
le Japon, l'Inde, la Suisse, la 
Suède et Israël) en vue de définir 
une attitude commune à la veille 










nucléaires. Le traité de non-
prolifération n'est pas satisfaisant 
étant donJl.é que le rôle de l'Eura-
tom en :r»atière de contrôle des 
armes nuc1léaires n'a pas été clarifié. 
D'autre part, il peut, sous sa forme 
actuelle, ~éduire la compétitivité 
de l'indusltrie allemande dans les 
domaines ~onomique et scientifique 
et entraver la coopération écono-
mique en Europe 
Discours de M. Svoboda, Président 
de la République tchécoslovaque 
(73) 
Entretiens entre MM. Debré et 
Medici, Ministres français et italien 
des affaires étrangères, sur les pro-
blèmes européens à Paris 
Ouverture de la Conférence des 
Etats non nucléaires à Genève 
A l'issue de sa visite au Centre 
européen de recherche et de tech-
nologie spatiales (ESTEC) à 
Noordwijk (Pays-Bas), M. Webb, 
Administrateur de la N.A.S.A., 
annonce une coopération accrue 
entre le C.E.R.S. et la N.A.S.A., 
notamment dans le domaine de la 
publication par les deux organisa-
tions des résultats de leurs travaux 
(76) 
Entrée en service à pleine puis-
sance de Ja première centrale 
nucléaire allemande (240 MW) à 
Lingen 
A l'issue de ses entretiens avec les 
dirigeants britanniques à Londres, 
M. Luns, Ministre néerlandais des 
affaires étrangères, déclare que 
rien n'indique que la France ait 
modifié son attitude concernant 
l'adhésion de la Grande-Bretagne. 
Il annonce que le plan du Benelux 
sera à nouveau soumis à la réunion 
du Conseil des Ministres à Bru-
xelles le 27 septembre 
1\I. Schiller, Ministre allemand de 
l'économie, déclare que le gouver-
nement allemand met au point «de 
nouvelles initiatives européennes» 
destinées à élargir la Communauté 
CHRONOLOGY 
September 
lst In an interview in Die W elt am 
Sonntag, Mr. Strauss, Federal 
German Minister of Finance, 
advocates the ~creation of a Euro-
pean Federal State in which the 
Federal Government would have 
full military powers to meet the 







In a televised interview, Mr. 
Brandt, Federal German Vice-
Chancellor and Minister for 
Foreign Affairs, states that because 
of the situation in Eastern Europe 
it 1s unJ.ikely that the Federal 
Republic will sign the treaty on 
the non-proliferation of nuclear 
weapons for the time being 
Speech by Mr. Brandt, Federal 
German Vice-Chancellor and Min-
ister for Foreign Affairs, to the 
Conference of Non-Nuclear States, 
Ge neva 
Meeting of the NATO Defence 
Planning Committee, Brussels (74) 
Mr. Clifford, United States Secre-
tary of Defence, tells the National 
Press Œub that pending an agree-
ment with the Soviet Union on a 
moratorium on missiles the United 
States will continue work on a 
limited anti-baLlistic missile defence 
system, the Sentine! system, and 
multiple warheads for its rockets 
In a press conference in Rome, Mr. 
Medici, Italian Minister for 
Foreign Affairs, states that British 
accession to the Common Market is 
desirable because an independent 
democratie Europe, a1lied with the 
United States and retaining an 
opening towards the East is in the 












He aJso states that Itail.y wihl. not 
sign the non-proliferation treaty · 
until the situation in Central 
Europe is normalised 
Fifty-sixth World Interpal'liamen-
tary Conference, Lima 
Explosion over the lVIururoa lagoon 
of the second French thermonuclear 
bomb, the Procyon, with an explo-
sive power of just over one megaton 
First test flight of the 001 proto~ 
type of the Franco-British trainer 
and tactical support aircraft, the 
Jaguar, Istres 
Press -conference by President de 
Gaulle, Paris (75) 
Completion of the third (German) 
stage of the Europa I rocket 
In a Jetter to the President of the 
CERN, Mr. Stoltenberg, Federal 
German ~1inister for Scientific 
R.esearch, announces his Govern-
ment's wish to take part in the 
construction of the European 300 
Ge V nuclear particle accelera tor 
Albania announces its withdrawal 
from the W arsaw Pact because of 
the invasion of Czechoslovakia 
Statement by the United States 
Department of State after the visit 
by Mr. Birrenbach, Chancellor 
Kiesinger's special envoy, to the 
United States, on the need to 
strengthen NATO and advocating 
greater support for this defence 
organisation by Europe and the 
United States 
Meeting of the Secretaries-General 
and Directors of the OECD, 
NATO, WEU, ESR.O and ELDO, 
Strasbourg, at the invitation of the 
Sccretary-General of the Council 
of Europe, to study the joint prob-
lems of their respective organisa-
tions 
,----- -rT-- ~ ---,--
Septembre 
1"' Dans une interview accordée à Die 
Welt am Sonntag, M. Strauss, 
Ministre allemand des finances, 
préconise ia création d'un Etat 
fédéral européen dans lequel le 
gouvernement fédéral détiendrait 
tous les pouvoirs militaires, pour 
faire face au danger soviétique 
après l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie 
1.. M. Brandt, Vic~chancelier et 
Ministre allemand des affaires 
étrangères, déclare dans une inter-
view télévisée qu'en raison de la 
situation en Europe orientale, il est 
peu probable que la République 
Fédérale d'Allemagne signe à 
l'heure actuelie le traité de non-
prolifération des armes nucléaires 
3 Discours de M. Brandt, Vice-
chancelier et Ministre allemand des 
affaires étrangères, devant la 
Conférence des Etats non nucléai-
res, à Genève 
4 Réunion du Comité des plans de 
défense de l'O.T.A.N. à Bruxelles 
(74) 
5 1\I. Olifford, Secrétaire d'Etat 
américain à la défense, déclare de-
vant le National Press Club que, 
dans l'attente d'un accord avec 
1 'Union Soviétique concernant un 
moratoire sur Jes fusées, les Etats-
Unis poursuivront l'établissement 
d'un système restreint de défense 
anti-ba1istique, le système « Senti-
nel », ainsi que la mise au point de 
têtes multiples pour leurs fusées 
5 Dans une conférence de presse à 
Rome, M. Medici, Ministre italien 
des affaires étrangères, déclare que 
l'adhésion britannique au Marché 
commun est souhaitable parce 
qu'une Europe « autonome, démo-
cratique, alliée aux Etats-Unis et 
qui garde une ouverture à l'Est est 
dans l'intérêt de la paix internatio-













Il déclare également que l'Italie ne 
signera pas le traité de non-prolifé-
ration tant que la situation en 
Europe cenJtrale ne sera pas rede-
venue normale 
Cinquante-sixième conférence inter-
parlementaire mondiale à Lima 
Explosion, au dessus du lagon de 
Mururoa, de la deuxième bombe 
thermonuclfaire française, appelée 
«Procyon», d'une puissance légè-
rement supérieure à la mégatonne 
Premier vol d'essai du prototype 
001 de l'avion franco-britannique 
d'école de combat et d'appui tacti-
que Jaguar à Istres 
Conférence de presse du Président 
de Gaulle à Paris (75) 
Achèvement du troisième étage 
(allemand) de la fusée Europa I 
Dans une lettre adressée au prési-
dent du Conseil Européen de 
Recherche Nucléaire (C.E.R.N.), 
M. Stoltenberg, Ministre allemand 
de la recherche scientifique, 
annonce que son gouvernement 
désire participer à la construction 
de l'accélérateur de particules 
européen de 300 Ge V 
L'Albanie annonce son retrait du 
Pacte de Varsovie en raison de 
l'invasion de la Tchécoslovaquie 
Déclaration du Département d'Etat 
américain, après la visite de M. 
Birrenbach, envoyé spécial du 
Chancelier Kiesinger aux Etats-
Unis, sur la nécessité de renforcer 
l'O.T.A.N. et préconisant un plus 
grand soutien à cet organisme 
défensif de Ja part de l'Europe et 
des Etats-Unis 
Réunion, sur invitation du secré-
taire général du Conseil de l'Eu-
rope, des secrétaires généraux et 
directeurs de l'O.C.D.E., de 
l'O.T.A.N., de l'U.E.O., du 
C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S. à 
Strasbourg pour examiner les pro--











The Social-Democrat Party wins 
125 of the 233 seats, with 50.1 % 
of the votes cast, compared with 
47.3% at the 1964 elections 
The Soviet Union iaunches a space 
vessel Zond-5 from a satellite in 
orbit, which circumnavigates the 
moon, cornes down in the Indian 
Ocean and is recuperated by a 
Soviet ship 
By 13 votes to 3, the United States 
Senate Foreign Relations Commit-
tee approves the Bill ratifying th.e 
non-proliferation treaty 
Statement by the Prench Minister 
for Poreign Affairs on Articles 53 
and 107 of the United Nations 
Charter 
In a statement read by Mr. 
McCloskey, spokesman of the 
United States Department of State, 
the United States Government 
declares that any unilateral Soviet 
intervention in the Federal Repub-
lic of Germany wi1l lead to 
immediate retaJliation 
The Soviet-Union ratifies the inter-
national agreement signed in April 
on the rescue of astronauts, the 
return of astronauts and the return 
of objects launched into outer space 
Visit by Mr. Schiller, Pederal 
German Minister of the Economy, 
to Yugoslavia, where he announces 
that measures will be taken in four 
fields : (1) the development of 
technical and industrial co-
operation ; (2) bilateral economie 
relations ; (3) Federal German 
help to Yugoslavia in its relations 
with the Common Market; (4) the 
improvement of the balance of 
payments between the two conn-
tries, particularly by an increase in 









The Prench aircraft company 
Marce1 Dassault and the United 
States group Ling-Temco-Vought 
(LTV) from Dallas announce in 
Parnborough the conclusion of an 
agreement for the joint study of a 
variable-geometry aircraft 
Mr. Ahlers, Pederal German 
Under-Secretary of State for 
Information, states that the Ger-
man Government has sent its five 
Common Market partners a memo-
randum suggesting various m€a.S-
ures for promoting the unification 
of Europe (including the enlarge-
ment of the Communities, conso-
lidation of the EEC and the 
merger of the ti-caties) 
In memoranda to the Pederal 
German GO'Vernment, Britain and 
the United States give detai!ls of 
the statements made by the 
Foreign Office and the State 
Department on the interpretation 
of Articles 53 and 107 of the 
United Nations Charter 
Second Part of the Twentieth 
Session of the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe, 
Strasbourg, attended by a delega-
tion of South American members 
of parliament 
By 26 votes with 5 abstentions, 
the Conference of Non-Nuclear-
W eapon Stat€8 in Geneva adopts 
a resolution calling on the Soviet 
Union and the United States to 
start bilateral discussions as soon 
as possible for limiting the means 
of delivery of offensive and defen-
sive strategie nuclear weapons 
By 63 votes with 13 abstentions 
(the eastern countries), the Con-
ference adopts a resolution caili.ng 
for the establishment of regional 
denuclearised areas modelled on 
those provided for in the Latin 
American denuclearisation treaty 
Opening of the 23rd Session of the 













Elections législatives en Suède 
Le parti social-démocrate remporte 
125 des 233 sièges, avec 50,1 % des 
suffrages contre 47,3% aux élec-
tions de 1964 
Lancement par l'Union Soviétique, 
à partir d'un satellite en orbite, 
d'un engin spatial, Zond-5, qui 
contourne ~a Lune, amerrit dans 
l'Océan Indien et est récupéré par 
un bateau soviétique 
Par 13 voix contre 3, la commission 
des affaires étrangères du Sénat 
américain approuve la loi de ratifi-
cation du traité de non-proliféra-
tion 
Déclaration du ministère français 
des affaires étrangères sur les 
articles 53 et 107 de la Charte des 
Nations Unies 
Dans une déclaration lue par M. 
McOloskey, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat américain, le gouver-
nement américain affirme que 
«toute intervention unilatérale 
soviétique en République Fédérale 
d'Allemagne entraînerait une 
riposte immédiate » 
L'Union Soviétique ratifie l'accord 
international signé en avril sur le 
sauvetage des ,cosmonautes et la 
restitution à leur pays d'origine 
des engins spatiaux récupérés 
Visite de M. Schiller, Ministre 
allemand de il'économie, en Yougo-
slavie, où il annonce que des me-
sures seront prises dans quatre 
domaines: (1) développement de la 
coopération technique et indus-
trielle ; (2) rapports économiques 
bilatéraux ; (3) aide de l'Allemagne 
fédérale à la Yougoslavie dans ses 
rapports avec le Marché commun ; 
(4) amélioration de la balance des 
paiements entre les deux pays, 
notamment par l'accroissement du 










La société française des avions 
Marcel Dassault et le groupe amé-
ricain Ling-Temco-Vought (L.T.V.) 
de Dallas annoncent à Farn-
borough la conclusion d'un accord 
qui prévoit l'étude en commun d'un 
appareil à flèche variable 
M. Ahlers, Secrétaire d'Etat 
adjoint allemand à l'information, 
déclare que le gouvernement alle-
mand a envoyé à ses cinq parte-
naires du Marché commun un 
mémorandum suggérant diverses 
mesures propres à donner un nou-
vel élan au processus d'unification 
de l'Europe et portant notamment 
sur trois points: élargissement des 
Communautés, consolidation de la 
C.E.E., fusion des traités 
Dans des aide-mémoire adressés 
au gouvernement allemand, les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
précisent les déclarations des porte-
parole du Foreign Office et du 
Département d'Etat concernant 
l'interprétation des articles 53 et 
107 de la Charte des Nations Unies 
Deuxième partie de la vingtième 
session de l'Assemblée consultative 
du Conseil de l'Europe, à Stras-
bourg, avec la participation d'une 
délégation de parlementaires sud-
américains 
Par 26 voix pour et 5 abstentions, 
la Conférence des pays non nucléai-
res de Genève adopte une résolution 
invitant l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis à entamer sous peu des dis-
cussions bilatérales sur la limitation 
des vecteurs d'armes nucléaires 
stratégiques offensives et défen-
sives 
Par 63 voix pour et 13 abstentions 
(pays de l'est), la conférence adopte 
une résolution demandant l'établis-
sement de zones dénucléarisées 
régionales sur le modèle de celles 
prévues par le traité de dénuclé-
arisation de l'Amérique latine 
Ouverture de la vingt-troisième 











Mr. Arenales Catalan, Guatemalian 
Minister for Foreign Affairs, is 
elected President of the .Assembly 
Foreign policy statement by Chan-
cellor Kiesinger in the Bundestag 
and debate 
Adoption of a fifteen-point resolu-
tion on foreign poliey 
Creation of a new German Com-
munist Party (DKP), Frankfurt 
By 50 votes to 5 (communist 
countries) with 25 abstentions, 
the Conference of Non-Nuclear-
Weapon States in Geneva adopts 
the draft resolution submitted by 
the Federal German Government 
containing the "overriding prin-
ciple of the non-use of force and 
the prohibition of the threat of 
force in relations between States'' 
(77) 
Meeting of the Council of the 
European 'Üommunities (foreign 
affairs), Brussels 
Mr. Brandt presents the new 
German memorandum on the appli-
cations for membership 
The Freneh Government publishes 
its reply of 19th August to the 
Soviet memorandum of lst J uly on 
disarmament (78) 
By 13 votes with 3 abstentions, 
the United States Senate Foreign 
Relations Committee adopts and 
transmits to the Senate the report 
on the non-proliferation treaty, in 
which it recommends that Presi-
dent Johnson delay depositing the 
instruments of ratification until a 
majority of countries capable of 
developing nuclear weapons have 
expressed their intention of 
signing the treaty 
Close of the Conference of Non-











after adopting a statement and 
fourteen resolutions guaranteeing 
the security of the non-nuclear 
States, banning the proliferation 
of nuclear weapQDS, encouraging 
nuclear disarmament and suppor-
ting ·the development of joint pro-
grammes for the · peaceful use of 
nuclear energy 
Visit by President de Gaulle, Mr. 
Couve de Murville, French Prime 
Minister, Mr. Debré, Minister for 
Foreign Afrairs, and Mr. Ortoli, 
Minister of the Economy and 
Finance, to the Federal Republic 
of Germany 
Referendum on the new Constitu-
tion in Greece 
Reported results are as fdllows: 
Electorate : 6,508,894 
Votes cast: 5,042,545 
4,633,602 (92.2 %) 
390,470 (7.30 %) 
Spoiled papers: 18,473 
Abstentions : 22.3 % 
Ayes: 
Noes: 
(of the electorate) 
Canada and France sign an agree-
ment for deliveries of Canadian 
uranium (approximately 70 kg. of 
irradiated uranium from heavy-
water reactors to be treated by 
Eurochemic (OECD), Mol) 
General Assembly of the Governors 
of the International Monetary 
Fund and the World Bank, 
Washington 
Message from President Johnson 
Fifth 1968-69 Plenary Session of 
the European Parliament, Stras-
bourg 
At a meeting of the Labour Com-
mittee for Europe in Blackpool, 













M. Arenales Catalan, Ministre gua-
témaltèque des affaires étrangères, 
est élu président de·l'assemblée 
Déclaration de politique étrangère 
du Chancelier Kiesinger devant le 
Bundestag, suivie d'un débat 
.A,doption d'une ~lution de poli-
tiq~e étrangère en quinze points 
Création à Francfort d'un nou-
.veau parti communiste allemand 
(D.K.P.) 
Par 50 voix contre 5 (pays commu-
nistes) et 25 abstentions, la Confé-
rence des Etats non nucléaires de 
Genève adopte le projet de résolu-
tion présenté ;par le gouvernement 
allemand posant le priooipe « indis-
pensable dans son application du 
non-emploi de la force et de 
l'interdiction de la menace de la 
force dans les. relations entre 
Etats » (77) 
·Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (affaires 
étrangères) à Bruxêlles 
M. :Brandt · présente le nou:veau 
mémorandlliJl allemànd concernant 
les demandes· d'adhesion 
Le gouvernement français publie 
sa réponse, remise le 19 août, au 
mémorandum soviétique Sllr le 
désarmement du 1"' juillet 1968 
(78) 
P~tr 13 voix contre 3 et 3 absten-
tioll$; la commÎI!Sion des affaires 
étrangères du Sénat américain 
adopte et transmet à rassemblée 
plénière le rapport sur le traité de 
· non-prolifération, dans lequel elle 
recommande au Président Johnson 
d'attendre, avant de déposer les 
instruments de ratification, qu'une 
majorité de pays capables de mettre 
au point l'arme nucléaire aient 
exprimé leur intention de signer le 
·tmité 
Clôture de la Conférence des Etats 






l'adoption d'une d6claration et de 
quatorze résolutions· garantissant 
la sécurité des Etats non nucléaires, 
interdisant la prolifération des 
armes nucléaires, encourageant le 
désarmement atomique et favori-
sant la réalisation de programmes 
communs pour l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique 
Visite du Président de Gaulle, 
accompagné de M. Couve de Mur-
ville, Premier ministre français, de 
M. Debré, Ministre des affaires 
étrangères, et de M. Ortoli, Minis-
tre de l'économie et des finances, 
en. République Fédérale d'Alle-
magne 
Référendum sur la nouvelle consti-
tution en Grèce 
D'après les renseignements fournis, 
les résultats seraient les suivants : 
Inscrits: 6.508.894 
Votants: 5.042.545 
Oui: 4.633.602 (92,2 %) 
Non: 390.470 (7,30 %) 
Nuls: 18.473 
Abstentions : 22,3% 
Signature par le Canada et la 
France d'un accord pour la livrai-
son d'uranium canadien (il s'agit 
d'environ 70 kg d'uranium irradié 
en provenance de réacteurs à eau 
lourde, qui doivent être traités par 
Eurochemic (O.C.D.E.) à Mol) 
30 septembre- Assem'Qlée générale des gouver-
5 octobre neurs du Fonds Monétaire Interna-
tional et dé la Banque mondiale à 
Washington 
Message du Président Johnson 
30 septembre- Cinquième session 1968-1969 du 
5 octobre Parlement européen à Strasbourg 
Octobre 
l"" A la réunion du Comité travailliste 
pour l'Europe, à Blackpool, M. 




Secretary of State for Foreign 
Affairs, states that Britain cannot 
agree to a trade arrangement with 
the six countries of the Common 
Market unless : (1) the agreement 
is a definite and clearly defined 
step towards Britain's accession to 
the EEC and (2) a proposaJ. in this 
sense is made to the British 
Government jointly by the six 
countries 
1st In his speech opening parliament, 
Mr. Baunsgaard, Danish Prime 
Minister, states that his country 
will maintain its application for 
membership of the Common Market 
and continue its efforts to start 
negotiations to this end. In the 
meantime, he wishes to hold trade 
negotiations with each of the EEC 
countries separately 
lst Agreement of principle between 
representatives of the German, 
Dutch and French aerospace indus-
tries and the Eurospace Council 
of Administration on the proposed 





Meeting of the ELDO Council, 
Paris 
Mr. Alain Poher, Senator for the 
V al de Marne and President of 
the European Parliament, is elected 
President of the French Senate in 
place of Mr. Monnerville after the 
third and final ballot 
Mr. Schiller, Federal German 
1\Iinister of the Economy, states 
that the Federal German Govern-
ment is not in a position to meet 
an increase of nearly DM 1,000 
million in foreign currency com-
pensation for stationing United 
States and allied forces in Federal 
Germany (this increase would raise 












The independent Dutch newspaper 
A.lgemeen DagbltJd announces that 
because of the high cost of weapons 
systems for the modern navy, the 
Dutch and British navies are 
preparing for close co-operation in 
order to increase the profitability 
of the navy. This co-operation will 
be extended to the Belgian navy 
Meeting of the CERN Council, 
Ge neva 
Agreement on a new plan for a 
200 GeV accelerator, the eapacity 
of which eould be increased subse-
quently to the originally-planned 
300 GeV 
In a speech to the Organisation of 
European J ournalists, meeting in 
V al Duchesse, Mr. Harmel, Belgian 
Minister for Foreign Affairs, pro-
poses that WEU be used to 
strengthen European co-operation 
in the political, military, techno-
logical and monetary fields (79) 
Speech by Mr. Gromyko, Soviet 
Minister for Foreign Affairs, to 
the United Nations General Assem-
bly 
Launehing of the ESR0-2 satelJ.ite 
from the Vandenberg base by 
means of a Scout rocket 
Signature of a trade agreement 
between Benelux and Rumania, 
Brussels 
Talks between Soviet and Czecho-
slovak leaders, Moscow (80) 
Signature of a Franco-Bulgarian 
cultural and scientific co-operation 
agreement for the period 1969-70, 
Paris 
Sixty-seven Italian Christian 
Democrat members of pal"liament 
table a motion in the Chamber of 
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affaires étrangères, déclare que la 
Grande-Bretagne ne saurait accep-
ter un « arrangement commercial » 
avec J~s six pays du Marché com-
mun que si cet accord éventuel 
constitue: (1) une étape manifeste 
et clairement définie d'une adhé-
sion britannique à la C.E.E. et si 
(2) une proposition dans ce sens 
est faite au gouvernement britan-
nique par les six pays conjointe-
ment 
Dans son discours à l'occasion de 
l'ouverture de la session parlemen-
taire, M. Baunsgaard, Premier 
ministre danois, déclare que son 
pays maintiendra sa d~mande 
d'adhésion au Marché commun et 
poursuivra ses efforts visant à 
engager des négociations pour une 
telle adhésion. En attendant, il 
veut négocier avec chaque pays de 
la C.E.E. séparément pour satis-
faire ses intérêts concrets en ma-
tière commerciale 
Intervention d'un accord de prin-
. cipe entre les représentants de 
l'industrie aérospatiale a1lemande, 
holJandaise, française et le Conseil 
d'administration d'Eurospace, à 
Cannes, sur la réalisation du projet 
de satellite européen « Eurosat » 
Réunion du Conseil des Ministres 
du C.E.C.L.E.S. à Paris 
M. Alain Poher, Sénateur du V al-
de-Marne et Président du Parle-
ment européen, est élu président du 
Sénat français au troisième et 
dernier tour de scrutin, en rempla-
cement de M. Monnerville 
M. Schiller, Ministre allemand de 
l'économie, déclare que le gouver-
nement allemand n'est pas en 
mesure de faire face à une augmen-
tation de près d'un milliard de 
deutschmarks de compensations en 
devises qu'il verse pour le station-
nement des troupes américaines et 
alliées en Allemagne fédérale 
(Cette augmentation porterait le 












somme intermédiaire entre 3,2 et 
3,6 milliards de deutschmarks) 
Le journal indépendant néerlandais 
.Algemeen Dagblad annonce qu'en 
raison du coût élevé des systèmes 
d'armes de la marine moderne, les 
marines néerlandaise et britannique 
se préparent actuellement à une 
étroite coopération afin d'augmen-
ter la rentabilité de la marine. 
Cette coopération s'étendra égale-
ment à la marine belge 
Réunion du Conseil du C.E.R.N. à 
Genève 
Acceptation du nouveau projet 
d'un accélérateur de 200 Ge V, dont 
l'énergie pourrait, dans une se-
conde étape, être portée à 300 Ge V, 
comme prévu dans le projet initial 
Dans un discours prononcé devant 
l'Organisation des journalistes 
européens à V al Duchesse, M. 
Harmel,, Ministre belge des affaires 
étrangères, propose d'utiliser 
l'U.E.O. pour renforcer la coopéra-
tion européenne dans les domaines 
politique, militaire, technologique 
et monétaire (79) 
Intervention de M. Gromyko, 
Ministre soviétique des affaires 
étrangères, devant l'Assemblée 
générale des Nations Unies 
Lancement de la base de V auden-
berg à l'aide d'une fusée Scout du 
second satellite ESR0-2 réalisé par 
le C.E.R.S. 
Signature d'un traité commercial 
entre le Benelux et la Roumanie à 
Bruxelles 
Entretiens entre les dirigeants 
soviétiques et tchécoslovaques à 
Moscou (80) 
Signature à Paris d'un accord 
franco-bulgare de coopération dans 
les domaines culturel et scienti-
fiques pour la période 1969-1970 
Soixante-sept députés démocrates-
chrétiens déposent sur le bureau de 
la Chambre des' députés italienne 








the European Parliament to be 
elected in all. member States accor-
ding to a uniform system of direct 
universal suffrage 
Mr. Rusk, United States Secretary 
of State, holds a working dinner 
with the Ministers for Foreign 
Affairs of the NATO countries, 
New York 
Visit by Mr. Brandt, Federal 
German Vice-Chancellor and Min-
ister for Foreign Affairs, to the 
United Nations, New York 
Signature of international pacts 
on economie, social and cultural 
freedom and on individual and 
politi<;al. freedom 
Talks with Mr. Gromyko, Soviet 
Minister for Foreign Affairs 
The United States Department of 
Defence confirms that the Soviet 
Union has resumed tests on a 
rocket, the Cosmos 244, capable of 
placing a nuclear warhead in 
partial orbit 
After a luncheon given in his 
honour by the Canadian Chamber 
of Commerce in London, Lord 
Chalfont, United Kingdom Minister 
of State responsible for relations 
with the Community, states that 
Britain is sti11. determined to co-
operate with the members of the 
Common Market and other coun-
tries in the fields of political 
union, defence and technology, 
despite the French veto on the 
West German plan for trade 
arrangements 
Talks between Mr. Schroeder, Ji,ed-
eral German Minister of Defence, 
and Mr. Healey, United Kingdom 
Secretary of State for Defence 
The communiqué- states that the 
two governments consider the 
defence capacity of the Atlantic 









strengthened in the light of inter-
national developments and that the 
two governments intend to streng-
then their military co-operation, 
particularly in the field of arma-
ments 
Mr. Schaetzel, U~ited States Am-
bassad.or to the Communitiœ, tells 
the United Sta~ Chamber of 
Commerce tbat the United States 
would be glad to see a European 
group forn;J.ed in NATO to give the 
European point of view on military 
questions 
Mr. Eban, Israeli Minister for 
Foreign Affairs, submits a nine-
point peace plan to the United 
Nations General Assembly, inten-
ded to govern relations between 
Israel and its Aœ.'b neighbours in 
the framework of territorial, poli-
tical and economie stabilisation 
Thé Nord-Aviation company an-
nounce$ that FrlPlce has begun to 
develop a 45-ton intercontinental 
missile with a range of 5 to 6,000 
km., designed to be equipped with 
a thermonuclear. warhead 
Mr. Chamant, French Minister of 
Transport, states that the Franco-
British Concorde will be opera-
tional at the end of 1971 or the 
beginning of 1972, as origill811ly 
planned 
Meeting of the NATO Nuclear 
Planning Group, Brussels 
Mr. de Jong, Netherlands Prime 
Minister, states that his government 
is not prepared to accept the 
French veto on Britain's accession 
to the Common Market and is 
trying, in co-operation with the 
other States, to exploit all possibi-
lities of eWal'ging the Community 
After talks with President John-
















au suffrage universel et direct des 
membres du Pa.rlement européen, 
selon une procédure uniforme dans 
tous les Etats membres :. 
M. Rusk, Secrétaire d'Etat améri-
cain aux affaires étrangères, réunit 
à U:Ii dîner dé travail les ministres 
des affaires étrangères des pays de 
l'O.T.A.N. à New York 
Séjour de M. . Brandt, Vice-
chancelier et Ministre allemand des 
affaires étrangères, aux Nations 
Unies à New York 
Signature de pactes internationaux 
relatifs aux libertés économiques, 
sociales et culturelles, ainsi qu'aux 
libertés individuelles et politiques 
Entretiens avec M. Gromyko, 
Ministre soviétique des affaires 
étrangères 
Le D~partement d'Etat américain 
de la défense confirme que 1 'Union 
Soviétique a repris des essais avec 
un engin spatial, le Cosmos 244, 
capable de mettre sur orbite par-
tielle une tête nuciéaire 
A l'issue d'un déjeuner offert en 
son honneur pa:r la Chambre· de 
commerce canadienne à Londres, 
Lord Chalfont, Ministre d'Etat 
britannique chargé des relations 
avec la Communauté, déclare que 
la Grande-Bretagne reste détermi-
née à coopérer avec les membres du 
Marché commun et avec d'autres 
pays dans les domaines de « l'union 
politique, de la défense et de la 
technologie, en dépit du veto fran-
çais opposé au plan ouest-allemand 
d'arrangements commerciaux :. 
Entretiens entre M. Schroeder et 
M. Healey, Ministres allemand et 
britannique dEl la défense 
Le communiqué précise que les 
deux gouvernements considèrent 
que la capacité de défense de 










maintenue et renforcée en fonction 
de l'évolution de la situation inter-
nationale et que les deux gouverne-
ments entendent renforcer leur 
coopération militaire, en particulier 
dans le domaine des armements 
M. Schaetzel, Ambassadeur améri-
cain auprès des Communautés, 
déclare devant la Chambre de 
·commerce américaine que les Etats-
Unies un plan de paix en neuf 
regroupement européen au sein de 
l'O.T.A.N. qui donnerait le point 
de vue européen sur les ,questions 
militaires 
M. Eban, Ministre israélien des 
affaires étrangères, présente devant 
l'Assemblée générale des Nations 
Unies un plan de paix en neuf 
points destiné à régir les relations 
entre Israël et ses voisins arabes 
dans le cadre d'une stabilisation 
territoriale, politique et économique 
La société Nord-Aviation annonce 
que la France a commencé la mise 
au point d'une fusée interconti-
nentale de 45 tonnes d'une portée 
d'environ 5 à 6.000 km, destinée à 
être équipée d'une tête thermo-
nucléaire 
M. Chamant, Ministre français des 
transports, déclare que l'avion 
franco-britannique Concorde sera 
opérationnel à la fin de 1971 ou au 
début de 1972, date initialement 
prévue 
Réunion du Groupe des plans 
nucléaires de l'O.T.A.N. à Bru-
xelles 
M. de J ong, Premier ministre 
néerlandais, déclare que le gouver-
nement néerlandais n'est pas dis-
posé à accepter le veto français 
contre l'adhésion britannique au 
Marché commun et cherche à 
coopérer avec les autres Etats pour 
exploiter toutes les possibilités en 
vue d'un élargissement de la Com-
munauté · 
Après ses entretiens avec le Prési-













for Foreign .Affairs, states that his 
country's signature of the non-
proliferation treaty is subject to 
the withdrawal of Soviet troops 
from Czechoslovakia 
A Saturn 1-B rocket launehes the 
Apollo 7 space vessel, with three 
American astronauts aboard, Cape 
Kennedy 
Tri811. voyage of the first German 
nucJ.ear-propel:led ship, the Otto 
Hahn 
The United States Congress ad-
journs without ratifying the treaty 
on the non-proliferation of nuelear 
weapons 
First Part of the Fourteenth 
Ordinary Session of the Assembly 
of Western European Union, Paris 
SHAPE announces the creation of 
a new subordinate command 
MARAIRMED in Naples 
Soviet warships visit the port of 
Casabianca 
Government statement by Chan-
celJor Kiesinger in the Bundestag 
The extreme right-wing German 
NPD Party announces the dissolu-
tion of its organisation in Berlin 
in order to avoid action by the 
western allies and reactions from 
the eastern countries 
Visit by Czechoslovak leaders to 
Moscow 
Signature of the treaty on the pro-
visional stationing of foreign troops 
in Czechoslovakia (81) 
Statements by Mr. Kosygin and 
Mr. Cernik 









The French Dassault company 
announces the conclusion of agree-
ments with the Italian Fiat com-
pany for the construction of a 
transport aireraft and with the 
German company Dornier for the 
construction of a military training 
aircraft 
Visit by Mr. Katzenbach, United 
States Under-Secretary of State, 
to Yugoslavia where he confirms 
United States interest in maintain-
ing the present political status 
of Yugoslavia, strengthening its 
sovereignty and economie reforms 
The Soviet-Czechoslovak treaty on 
the tempo~ry stationing of Soviet 
troops in Czechoslovakia cornes 
into foree after ratification by the 
Czechoslovak Parliament and the 
Supreme Soviet 
Meeting of the WEU Council of 
Ministers, Rome 
At a press conference, Mr. Medici, 
Italian Minister for Foreign 
Affairs, notes the absence of unani-
mity on two points arising from 
the discussion on Mr. Harmel's 
proposai: (a) the proposai that the 
next meeting of the Council of 
Ministers be officially devoted to 
the problems raised by Mr. Bar-
mel ; (b) the proposai to set up a 
special study group to consider 
these problems 
The Action Committee for the 
United States of Europe issues a 
communiqué announcing that the 
three British political parties have 
joined the organisation (82) 
The Bundestag Defence Committee 
decides by 16 votes to 14 with 1 
abstention to authorise the German 
air force to purchase 88 United 
States Phantom reconnaissance 
aircraft and 50 Starfighter F-104s 
to replace the 90 Starfighters lost 























italien des affaires étrangères, 
déclare que [a signature du traité 
de non-prolifération par son pays 
reste subordonnée au retrait des 
troupes soviétiques de Tchécoslo-
vaquie 
Lancement par une fusée Saturne 
1-B à Cap Kennedy de la cabine 
Apollo 7, emportant à son bord 
trois cosmonautes américains 
Voyage d'essai du premier navire 
allemand à propulsion nucléaire, 
l'Otto Hahn 
Le Congrès américain s'ajourne 
sans avoir ratifié le traité de non-
prolifération des armes nucléaires 
Première partie de la Quatorzième 
session ordinaire de l'Assemblée de 
l'Union de l'Europe Occidentale, à 
Paris 
Le S.H.A.P.E. annonce la création 
d'un nouveau commandement aéro-
naval, le MARAIRMED, à Naples 
Visite de navires de guerre sovié-
tiques à Casablanca 
Déclaration gouvernementale du 
Chancelier Kiesinger devant le 
Bundestag 
Le N.P.D., parti d'extrême droite 
allemand, annonce la dissolution de 
son organisation à Berlin en vue 
d'éviter une action des alliés occi-
dentaux et des réactions des pays 
de l'est 
Visite des dirigeants tchèques à 
Moscou 
Signature du traité sur le « station-
nement provisoire » des troupes 
étrangères en Tchécoslovaquie (81) 
Déclarations de M. Kossyguine et 
de M. Cernik 










La société française Dassault 
annonce la conclusion d'un accord 
avec la société italienne Fiat pour 
la construction d'un avion de trans-
port, et avec la société allemande 
Dornier pour la construction d'un 
avion-école militaire 
Visite de M. Katzenbach, Sous-
secrétaire d'Etat américain aux 
affaires étrangères, en Yougoslavie 
où il réaffirme l'intérêt des Etats-
Unis pour le maintien du statut 
politique actuel de la Yougoslavie, 
le renforcement de sa souveraineté 
et des réformes économiques 
Entrée en vigueur, après ratifica-
tion par le parlement tchèque et le 
Soviet suprême, du traité soviéto-
tchécoslovaque concernant le « sta-
tionnement provisoire » des troupes 
s<1viétiques en Tchécoslovaquie 
Session du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. à Rome 
Dans une conférence de presse, M. 
Medici, Ministre italien des affaires 
étrangères, déclare qu'il a constaté 
l'absence d'unanimité au Conseil 
sur deux points découlant du débat 
sur l'initiative de M. Harmel : 
(a) la proposition de consacrer for-
mellement au problème posé par 
M. Harmel la prochaine session 
de l'U.E.O. ; (b) la proposition de 
constituer un groupe spécial d'étu-
des sur ce problème 
Dans un communiqué, le Comité 
d'action pour les Etats-Unis d'Eu-
rope annonce l'adhésion des trois 
partis politiques britanniques (82) 
La commission de défense du 
Bundestag décide par 16 voix con-
tre 14 et 1 abstention d'autoriser 
J'achat par l'armée de l'air alle-
mande de 88 avions de reconnais-
sance américains Phantom et de 50 
Starfighter F-104 destinés à rem-
placer les 90 Starfighter perdus 




24th The Netherlands Government deci-
des to replace the army's British 
Centurion tanks by about 400 








Mr. Segers, Belgian Minister of 
Defence, tells Parliament that 
because of events in Czechoslovakia 
Belgium intends to increase its 
troop strengths in Germany (now 
35,000 men) 
France lends Italy two tons of 
enriched uranium to fuel the reac-
tor of the nuelear-propelled logistic 
support warship Enrico Fenni 
Launching of the Soviet Soyouz-3 
space vesse! with Colonel Beregovoï 
on board 
National conference of the new 
German Communist Party (DKP) 
to draw up the guidelines for its 
programme, Frankfurt 
With 265 members of parliament 
present, the Czechoslovak National 
Assembly unanimously adopts the 
law on federalisation, with two 
national entities: Czech and Slovak 
Statement by General Lemnitzer, 
Supreme Commander Allied Forces 
Europe, to the annual meeting of 
the Association of the United 
States army in Washington on the 
need for a m.ilitary balance in 
Centra[ Europe (83) 
Mr. Ahlers, Federal German 
Under-Secretary of State for Infor-
mation, reads a statement by the 
German Government on the fiftieth 
anniversary of the founding of the 
Czechoslovak Republic, and states 
that the German Cabinet agrees 





Mr. Jahn at Bad Godesberg when 
he gave an assurance that the 1938 
Munich Agr&fulents were void and 
ill-founded fr6th thè outset 
Spéech from the Throne by HM 
Queen Elizabeth II, London (84) 
The French National. Assembly 
adopta the defence budget of Frs. 
26,363 million, representing 17.7 % 
of the State budget and 4.08 % of 
the GNP 
Meeting of the ELDO Council 
31st The Federal German Ministry of 
Defence confirms that Norway will 
purchase 110 German Leopard 
tanks for a sum of DM 112 million 
31st In a message .to the nation, Presi-
dent Johnson announces a hait in 
American bombing of North 
Vietnam 
November 
4th The Ministem for Foreign Affairs 
of the Benelux , Council prepare a 
summit meeting .with a view to 
removing frontier restrictions 
between the Benelu.."< countries 
within two years 
4th-5th Meeting of the Couneil of the 
European Conununities (foreign 
affairs), BruSilels 
Presentation of the Debré plan for 
strengthening the European Com-
munities (85) 
The Council instructs the Perma-
nent •Committèe to study the prob-
lem of links with applicant conn-
tries and the intemal strengthening 
of the Communities 
5th Mr. Richard Nixon, the Républican 
candidate, is el~ President of 









24 .. Le gouvernement néerlandais dé-
cide de remplater les chars britan-
niques Centurion de son armée de 
terre · par . des chars allemands 
Leopard ; il s'agirait d'environ 400 
chars 
25 
· .. ' 
28 
28 
-· · M. Segers; · Ministre belge de la 
· .. - 'défense, d6clare devant le parle-
ment qu'en raison des événements 
de Tchécoslovaquie, la Belgique a 
l'intention-de renforcer les effootifs 
d~ ses 'troupes stati<>nnées en Alle-
magne ·qui soJlt actuellement de 
35.000 h6II1mes 
La France livre à l'Italié, en loca-
tion, deux tonnes d'uranium enri-
chi pour alim~ter le réacteur du 
bâ~ent de . g\\erre à propulsion 
. nuclé&.U'e Enrico Fermi, destiné au 
· sÜpport' logistique des forces na-
vales italiennes 
Lancement de !~engin spatial sovié-
tique Soyouz-3 avee à son bord le 
colonel Beregovoï 
Assises natiOllales du nouveau p8l'ti 
communiste allemand (D.K.P.) à 
Fxancfort pour -définir les princi-
pes directeurs de son programme 
L'Assemblée nationale tchèque 
adopte à l'unanimité des 265 dépu-
tés présents la ·loi sur la fédérali-
sation aur la base de denx entités 
. nationales : tchèque et slovaque 
Déclaration du général Lemnitzer, 
Commandant suprême des forces 
alliées en Europe, au congrès an-
nuel de l'Assoeiation de l'armée 
américaine à Washington, sur la 
néceMité d'un &}uilibre militaire en 
Europe eentrale- (83) 
M. Ahlers, Secrétaire d'Etat ad-
joint allemand à l'information, lit 
. urie déclaration du gouvernement 
. allemà.nd .à l'OCC8$ion du cinquan-
. -tième- anniversaire de la fondation 
de ~ République tchécoslovaque et 
indique que- le cabinet allemand est 





récemment Par M.- Jahn. .à Bad 
Godesberg qui assurait que les 
.Accords de Munich de 1938 é~ent 
« nuls et inju.stes au départ » 
Discours du trône de la Reine Eli-
sabeth II d'Angleterre (84) 
L'Assemblée nationale française 
adopte Je budget de la défense d'un 
montant de 26.363 millions de 
francs, qui représente 17,7% du 
budget de l'Etat et 4,08 % du 
P.N.B. français 
RéuniO.n du CQnseil des Minim.res 
du C.E.C.L.E.S. 
31 Le ministère allemand de la dé-
fense comirme que la Norvège 
achètera 110 tanks allemands du 
type Leopard pour 112 millions de 
Dlarks · 
31 Dans un message à la nation, le 
Président Johnson annonce· l'arrêt 
des bombardements américains con-
tre le Nord-Vietnam 
Novembre 
4 Les ministres des affaires étran-
gères du Conseil du Benelux pré-
parent une conférence au sommet 
en vue d'aboutir, dans un délai de 
deux ans, à la suppression des 
entraves aux frontières entre les 
pays membres du Benelux 
4~ Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes (affaires étran-
gères) à Bruxelles 
Présentation du Plan Debré pour 
le renforcement de la Communauté 
{85) 
Le Conseil charge le Comité perma-
nent d'étudier le problème des li~ns 
à établir avec les pays candidats à 
l'adhésion et celui du renforcement 
intérieur des Communautés 
·5 M. Richard NixQn, candidat répu-






Mr. Eshkol, Israeli Prime Minister, 
tells the Knesset that the River 
Jordan will be the security frontier 
in any peace settlement with 
Jordan 
European Parliamentary · Congress 
organised by the European Move-
ment, The Hague 
Adoption of a "Declaration of 
Europe" (86) 
lOth A new unmanned Soviet rocket 
Zond-6 is launched from an orbit 
round the earth to circumnavigate 
the moon and subsequently returns 







ELDO ministerial conference, 
Bonn (87) 
Meeting of the North Atlantic 
Assembly, Brussels 
Third European Space Conference, 
Bonn 
Decision of principle on establish-
ing a European space authority at 
the beginning of 1970; as a com-
promise, Britain undertakes to 
deliver Blue Streak launchers until 
1976 without restrictions on their 
use; Italy will supply the apogee 
motor needed for the Symphonie 
programme 
Mr. Stewart, United Kingdom 
Secretary of State for Foreign 
Affairs, convenes a meeting of 
Defence Ministers of the WEU 
countries, Norway and Denmark in 
Brussels to discuss the possible 
creation of a European nucleus in 
NATO 
Meeting of the Ministers for 
Foreign Affairs of the WEU coun-
tries at the invitation of Mr. 
Stewart, United Kingdom Secre-
tary of State for Foreign Affairs. 
France does not take part. It is 











document on the Harmel proposals 
for consideration at the meeting of 
the WEU Council in Luxembourg 
in February 
At a press conference in Brussels, 
Mr. Schroeder, Federal German 
Minister of Defenee, states that he 
i.s against the creation of a joint 
European agency for arros supplies 
and disarmament proposed by the 
North Atlantic .Assembly 
The third British Polaris subma-
rine, the Renown, is commissioned, 
Birkenhead 
NATO Ministerial Meeting, Brus-
sels (88) 
The Soviet Union launches a 17-ton 
scientific satellite, Proton-4, for 
studying cosmic rays 
Mr. Leone, Italian Prime Minister, 
hands his government's resignation 
to Mr. Saragat, President of the 
Republic 
Mr. Schiller, Federal German Min· 
ister of the Economy, announces on 
television that for fifteen months 
the Federal Republic's imports will 
oost 3 to 4 % lœs whereas a 
"moderate rate" wi1l be imposed on 
export.s 
Meeting of Finance Ministers and 
Governors of Central Banks of the 
Group of Ten, Bonn (89) 
Official inauguration of the NATO 
Southern Europe maritime air 
command (MARAIRMED), Naples 
for co-ordinating and improving 
air surveillance in the Mediterra-
nean 
The Turkish Minister of Defence 
announces that Turkey will not 
take part in MARAIRMED 
In a broadcast speech, President de 
GauRe announces that the franc 












M. Eshkol, Premier ministre israé-
lien, déclare devant la Knesset que 
le Jourdain sera la frontière de 
sécurité dans tout règlement de 
paix avec la Jordanie 
Congrès parlementaire européen 
organisé par le Mouvement euro-
péen à La Haye 
Adoption d'une « Déclaration de 
l'Europe :. (86) 
Lancement, à partir d'un satellite 
terrestre, d'un nouvel engin non 
habité soviétique Zond-6 qui con-
tourne Ja lune et se pose le 17 
novembre en territoire soviétique 
Réunion du Conseil des Ministres 
du C.E.C.L.E.S. à Bonn (87) 
Session de l'Assemblée de l'Atlan-
tique nord à Bruxclles 
Troisième Conférence Spatiale Eu-
ropéenne à Bonn 
Intervention d'une décision de 
principe tendant à la constitution, 
au début de 1970, d'une autorité 
spatiale européenne; intervention 
d'un compromis : la Grande-
Bretagne s'engage à livrer jusqu'en 
1976, sans restrictions d'usage, le 
lanceur Blue Streak ; l'Italie four-
nira le moteur d'apogée nécessaire 
au projet Symphonie 
M. Stewart, Ministre britannique 
des affaires étrangères, réunit à 
Bruxelles les ministres de la dé-
fense de l'U.E.O., ainsi que de la 
Norvège et du Danemark pour 
discuter de la création éventuclle 
d'un « noyau européen » au sein 
de l'O.T.A.N. 
Réunion, sur invitation de M. Ste-
wart, Ministre britannique des 
affaires étrangères, des ministres 
des affaires étrangères de l'U.E.O. 
La France ne participe pas à cette 
réunion. Il est convenu que l'Italie 












Harmcl, un document qui sera exa-
miné à la réunion du Conseil de 
l'U.E.O. en février à Luxembourg 
Dans une conférence de presse, à 
Bruxelles, M. Schroeder, Ministre 
allemand de la défense, se prononce 
contre le projet de création d'une 
Agence européenne commune pour 
l'approvisionnement en armes et le 
désarmement proposé par l'Assem-
blée de l'Atlantique nord 
Entrée en service du troisième 
sous-marin Polaris britannique, le 
Renown, à Birkenhead 
Réunion du Conseil des Ministres 
de l'O.T.A.N. à Bruxelles (88) 
Lancement par 1 'Union Soviétique 
d'un satcllite scientifique géant de 
17 tonnes, Proton-4, destiné à l'é-
tude des rayons cosmiques 
M. Leone, Premier ministre italien, 
remet la démission de son gouver-
nement au Président de la Répu-
blique, M. Saragat 
M. Schiller, Ministre allemand de 
l'économie, annonce à la télévision 
que pendant quinze mois les impor-
tations en R.F.A. seront de 3 à 4% 
moins chères, alors que les exporta-
tions ouest-allemandes auront à 
supporter une « charge mesurée » 
Réunion des, ministres des finances 
et des gouverneurs des banques 
centrales du Groupe des Dix à 
Bonn (89) 
Inauguration officielle, à Naples, 
du Commandement aéronaval du 
secteur Sud-Europe de l'O.T.A.N. 
(MARAIRMED) destiné à coor-
donner et améliorer la surveillance 
aérienne dans le bassin méditerra-
néen 
Le ministre turc de la défense 
annonce que la Turquie ne partici-
pera pas au MARAIRMED 
Dans une allocution radiodiffusée, 
le Général de Gaulle annonce que 










Mr. Fowler, United States Secre-
tary of the Treasury, states at a 
press eonference that the United 
States is prepared to grant France 
additional credits and that the 
governors of central banks will 
prepare measures to discourage 
speculation. Mr. Fowler also states 
that the United States would have 
preferred the German mark to be 
revaJlued but that the decision of a 
sovereign country must be accep-
ted (90) 
Special meeting of the Commission 
of the European Communities, 
Brussels (91) 
The Netherlands, Britain and the 
Federal Republic of Germany 
decide on the principle of close co-
operation for the joint production 
of enriched uranium by the ultra-
centrifuge process developed by 
Professor Kistemaker of the 
Netherlands (92) 
The Italian Ministry of Defence 
announces the decision to acquire 
the French anti.submarine fighter 
aircraft Bréguet Atlantic in pre-
ference to Aroerican Lockheed 
Orion aircraft 
Mr. Saragat, President of the 
Italian Republic, asks Mr. Rumor, 
Secretary-General of the Christian 
Democrat Party, to seek a solution 
to the government crisis. 
Annual meeting of the Warsaw 
Pact in Bucharest under the chalr-
manship of Marsb.al Yakoubovsky, 
Commander-in-Chief of the W ar-
saw Pact armed forces 
The Danish Parliament unani-
mously ratifies the treaty on the 
non-proliferation of nuc1ear wea-
pons. Denmark is the fourth coun-
try to ratify this treaty, after 











Meeting of the ·ELDO .o.tmeU, 
Paris 
Launching of the EIJDO Europa 1 
rocket, Woomera 
The Egyptian GO'Vernment rejeets 
Mr. Rusk's seven-point proposai for 
a separate seftlement between the 
United Arab Republic and Israel 
Coming into . fo:ree of the 1967 
Agreement on the rescue of astro-
nauts, the return of a.stronauts and 
the return of objoots launched into 
outer space {10 far signed by 75 
States), fotlowing the deposit of 
the instruments of ratification by 
the United States, Britain and the 
Soviet Union 
Mr. McCloskey, spokesman of the 
United States Department of State, 
says tha.t the· United States is 
against preferential trade arra.nge-
ments between members of the 
European Economie Conununity 
and other eount.ries unless such 
arrangements are linked with acces-
sion after a roosonable length of 
time 
The thi~ ESRO satellite, Heos A 
(Highly Eccentrie Orbit Satellite), 
of German construction, is laun-
ehed from Cape Kennedy by a 
Thor-Delta. rocket for the study of 
interplanetary areas in periods of 
high solar activity . 
Mr. Diehl, Fedenù German Secre-
tary of Sta.te for Information, 
repeats that in spite of United 
States objectionS Germany main-
tains its proposa.! for trade arrange-
ments with Britafn 
Mr. Messmer, French Minister of 
the Armed Forees, and Mr. Healey, 
United· Kingdom Secretary of 
State for Defenee, decide on 
detalled provisions· for the joint 
construétion- ·-of- à Franco-British 
a.ir-to-ground:. long-range missile, 












M. Fowler, Secritaire d'Etat amé-
ricain au tréSôr, d'éclare dans une 
conférence de presse que les Etats-
Uni& sont prêts à accorder à la 
France des crédits supplémentair~s 
et que les gouverneurs des grandes 
banques centrales vont mettre au 
point un système ·destiné à décou-
rager la spéculation. M. Fowler 
déclare également : « Nous aurions 
préféré une revalorisation du mark 
allemand, mais nous devons tous 
accepter la dé~ision d'un pàys 
souverain :. (90) 
Réunion en séance spéciale de la 
Commission des Communautés eu-
ropéennea à Bruxelles (91) 
Les Pays--Bas, ·la Grande-Bretagne 
et la République Fédérale d'Alle-
magne décident le principe d'une 
· étroite coopération pour la produc-
, tion en commun d'uranium enrichi 
par le procédé dit « d'ultracentri-
fugation :. mis au point par le pro-
fesseur néerlandais Kistemaker (92) 
Le ministère italien de la défense 
annonce la décision d'acquérir 
l'avion français de lutte anti-sous-
marine Bréguet Atlantic de préfé-
renee au Loekheed Orion améri-
eam 
Le Président de la République 
italienne, M. Saragat, charge M. 
Rumor, Seerétaire général du parti 
démoerate-chr~tien, de résoudre la 
crise goùvernementale 
Conférence annuelle du Pacte de 
Varso\Tie, à Bucarest, sous la pré-
sidence du maréchal Yakoubovsky, 
Commandant en · chef des forces 
armOOs. du Pacte de Varsovie 
Le parlement danois ratifie à 
l'unanimité le traité de non-
prolifération des armes nucléaires. 
Après l'Irlande, le Nigeria et la 
~rande-Breta.gne, ~e Danemark est 




Réunion du Conseil des Ministl'è& 
du C.E.C.L.E.S. à Paris 
30 Lancement de la fusée Europll. I 
du C.E.C.L.E.S. à Woomera 
Décembre 
1.. Le gouvernement égyptien rejette 
la proposition de M. Rusk, en sept 
points, pour un règlement séparé 
entre la R.A.U. et Israël 
3 Entrée en vigueur, après le d~pôt 
des instruments de ratification par 
les :fiJtats-Unis, la Grande-Bretagne 
et l'Union Soviétique, de l'accord 
signé en 1967 sur le sauvetage des 
astronautes et l-e tetour des véhi-
cules spatiaux ayànt atterri sur le 
territoire d'un Etat tiers (soixante-
quinze Etats ont signé ce trai~é à 
ce jour) 
4 M. McCloskey, porte-parole du 
Département d'Etat américain, dé-
clare que les Etats-Unis sont 
opposés à des arrangements com-
merciaux préférentiels entre mem-
bres de la Communauté Economi-
que Européenne et d'autres pays, 
si ces arrangements ne sont pas 
liés à une adhésion dans un délai 
raisonnable 
5 . Lancement du tl'Oisième satellite 
européen du C.E.R.S., Heos A 
(Highly Eccentric Orbit Satellite), 
de construction allemande, destiné 
A l'étude du milieu interplanétaire 
en période de haute activité solaire, 
par une fusée Thor-Delta à Cap 
Kennedy 
6 M. Diehl, Secrétaire d'Etat alle-
mand à l'information, réaffirme 
que malgré les objections améri-
caines, l'Allemagne maintient son 
projet d'arrangements comnter-
ciaux avec ~a Grande-Bretagne 
6 M. Messmer, Ministre français des 
armées, et M. Healey, Ministre 
britannique de la défense, arr~tent 
les disp0$itions de détail concernant 
la construction en commun du 
missile franc~britannique air-sol à 













Signature of the transfer docu-
ments for a semi-automatic air 
defence system covering the Fed-
eral Republic of Germany, Belgium 
and the N etherlands, The Hague 
Commissioning of the 76th United 
States nuclear submarine 
The United States Department of 
State announces that 15,500 troops 
and four squadrons of Phantom 
F -4 bombers, recalled from Ger-
many for economie reasons, will be 
sent back next January and Feb-
ruary to take part in manoeuvres 
The Norwegian Parliament ap-
proves a N.Kr. 247 million govern-
ment project for providing missiles 
to strengthen the coastal and air-
base defences 
Meeting of the Council of the 
European Communities, Brussels 
The Council adopts a resolution on 
the resumption of scientific and 
technical co-operation (93) 
Meeting of the Supreme Soviet, 
Moscow 
The Soviet Government introduces 
the 1969 budget for an income of 
134,000 million roubles and expen-
diture of 133,800 million roubles, 
of which 17,700 million roubles are 
earmarked for defence (16, 700 mil-
lion in 1968) 
Mr. Nixon issues the list of mem-
bers of bis government (94) 
Sud-Aviation announces changes to 
the initial Airbus project, the 
number of seats being reduced from 
300 to 250 
Formation of the new Italian 
Government (95) 
Mr. Wedgwood Benn, United 
Kingdom Minister of Technology, 









does not at the present stage consi-
der itself in any way bound to give 
financi811 support to the new 
version of the European Airbus 
proposed by the Anglo-Franco-
German consortium 
Meeting of the Committee of Min-
isters of the Council of Europe, 
Paris 
Annual colloquy between ministers 
and parliamentarians of the Coun-
cil. of Europe, Paris 
General elections in Luxembourg 
(96) 
Mr. Rey, President of the Commis-
sion of the European Communities, 
states that by Easter the Six could 
reach a provisional settlement on 
enlarging the European Commu-
nity by accepting trade arrange-
ments as a first step towards the 
later accession of applicant conn-
tries, with no undertaking as to the 
passage from the first to the second 
stage, and ex~nding this arrange-
ment if necessary to other Euro-
pean countries wishing only to be 
associated with the Common 
Market 
GATT allows the· United States a 
furtber year in whicb to abolish the 
American selling priœ system for 
chemical product.s 
The chiefs-of-staff of the British, 
Federal German, Italian and 
Netherlands air forces agree on the 
military characteristics of a 
variable-geometry 1.8 mach short 
take-off and landing aircraft, the 
MRCA 75 (multi-rôle combat air-
craft 75), to be produced jointly as 
a replacement for the United States 
Starfigbter F-104 G by 1975 
The Federal German Government 
decides to postPone the start of 
proceedings in the Karlsruhe 
Constitutional Court for banning 












Signature des documents de trans-
fert d'un système semi-automatique 
de défense aérienne couvrant la 
République Fédérale d'.Allemagne, 
la Belgique et les Pays-Bas, à La 
Haye 
Mise en service du soixante-
seizième sous-marin nucléaire amé-
ricain 
Le Département d'Etat américain 
annonce que 15.500 soldats ainsi 
que 4 escadrons de bombardiers 
Phantom F-4, rapatriés d'Alle-
magne pour des raisons d'économie, 
y seront renvoyés en janvier et 
février prochains pour participer 
à des manœuvres 
Le parlement norvégien approuve 
un pr~jet gouvernemental tendant 
au renforcement du système de 
défense des côtes et des bases 
aériennes du pays, en les dotant de 
fusées. La dépense sera de 247 
milJ.ions de couronnes 
Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes à Bruxelles 
Adoption par le Conseil d'une réso-
lution sur la reprise de la coopé-
ration scientifique et technique (93) 
Réunion du Soviet suprême à 
Moscou 
· Le gouvernement soviétique pré-
sente, pour 1969, un budget de 134 
milliards de roubles de recettes et 
de 133,8 milliards de roubles de 
dépenses, dont 17,7 milliards sont 
destinés à la défense (16,7 en 1968) 
M. Nixon publie la liste des mem-
bres de son gouvernement (94) 
Sud-Aviation annonce des modifi-
cations apportées au projet initial 
de l'Airbus européen dont la capa-
cité de transport est ramenée de 
300 à 250 passagers 
Formation du nouveau gouverne-
ment italien (95) 
M. Wedgwood Benn, Ministre bri-
tannique de la technologie, déclare 










ne se considère d'aucune fa~on 
engagé, au stade actuel, à apporter 
son soutien financier à la nouvelle 
version de l'Airbus européen pro-
posée par le consortium anglo-
franco-allemand 
Réunion du Comité des ministres 
du Conseil de l'Europe à Paris 
Colloque annuel entre les ministres 
et les parlementaires du Conseil de 
l'Europe à Paris 
Elections législatives au Luxem-
bourg (96) 
M. Rey, Président de la Commis-
sion des Communautés europé-
ennes, déclare que « d'ici à Pâques, 
les Six pourraient aboutir à un 
règlement provisoire de l'élargisse-
ment de Ja Communauté europé-
enne en admettant que les ·arrange-
ments commerciaux soient une 
première étape sur la voie d'une 
adhésion ultérieure des candidats, 
sans engagement concernant le pas-
sage de la première à la seconde 
étape, et en étendant, si c'est 
nécessaire, cette formule aux autres 
pays européens qui veulent seule-
ment s'associer au Marché com-
mun:. 
Le G.A.T.T. accorde un délai d'un 
an aux Etats-Unis pour abolir le 
sy-stème de l'American selling priee 
sur les produits chimiques 
Les chefs des forces aériennes du 
Royaume-Uni, de l'Allemagne, de 
l'Italie et des Pays-Bas se mettent 
d'accord sur les caractéristiques 
militaires d'un avion à flèche 
variable, capable de Mach 1,8 et 
pouvant décoller et atterrir sur de 
courtes distances, le MRCA 75 
(Multi-Rôle Combat Aircraft 75) 
qui sera construit en commun pour 
remplacer les Starfighter F-104 G 
américains après 1975 
Le gouvernement allemand décide 
de renvoyer à plus tard l'engage-
ment de Ja procédure d'interdiction 
du parti N.P.D. devant la Cour 
constitutionnelle de Karlsruhe 
OIIBO:NOLOGY 
Deeember- (continuetl) · 
18th Mr. Gersterunaier, President of the 
Bundestag, announees that a Fed-
eral assembly will meet in West 
Berlin on 5th Ma.reh 1969 to elect 
a new President of the Republic 
18th l'he Intelsat-III satellite, contain-
ing 1,200 communications circuits 
for telephone and television links 
between North America, Europe 
and Africa, is launched from Cape 
Kennedy by a Delta rocket 
19th The Czechoslovak National Assem-
bly passes a Bill. establishing a 
federal ·gQvernment and authoris-
ing Prè&aent _Svoboda to form a 
new goverrimen-t _ 
19th·20th -Meeting of the ELDO Council, 
Paris 
20th. · Meeting -of the Council of the 
. European Communities, Brussels 
Adoption of a resolution on the 
future activities of Euratom ; 
agreement to prolong the agreement 
between the EAEO and Britain on 
the peaceful use of nuclear energy 
for two years (97) 
21st Launehing from Cape Kennedy of 
the Saturn-5 rocket carrying the 
United States Apollo-8 spacecraft 
with three aatronauts on board. The 
spaœcraft goes into lunar orbit to 
study the surface of the moon ; 
after 10 iunar orbits it returns to 
-land in the Pacifie Ocean on 27th 
December 
22nd The Soviet Government sends a 
metnorandUltl on the settlement of 
the Middle East crisis to President 
Nasser, President de Gaulle, Presi-
dent Johnson and Mr. Wilson 
23rd In the Italian Chamber of Depu-
ties, the Centre-Left Government 
of Mr. Rùmor wins a vote of con-











North Korea frees• the créW of the 
American ship Pueblo, captured on 
23rd January 1968-
Two membera of the Palestine 
Liberation Movement shoot and 
throw grenades .. a.t an Israeli El Al 
aircraft which is · preparing to take 
off from Athetll airport. One 
pas9el'l~r is -killèd: and several 
wounded 
Mr. Eshkol; Israeli Prime Minister, 
states- that respo:rtsibility for the 
attack iS shared by'-ihe Arab conn-
tries which suiYJ>ort_ terrorist action 
A ~ortuglle8e_G9vetnment spokes-
man anno-.m,ee:J_ tb.e- conclusion ~f 
lin agreemênt , ·b~lween Portugal 
and th(} .Federa). Rèpublie of Ger-
many gover$g the use of the 
airbase ai Béja, Portugal, by the 
Q-erman · army·. ·. 
The United Statei Department of 
State announees that the United 
States, will deliver 50 supersrinic 
Phan tom F -4 fighter aircraft to 
Israel at the end of 1969 and in 
1970 at·a cast of ~bout $200 million 
The People's Republic of Qhina 
exp lodes its eighth. thermonuclear 
weapon, of a strength of 3 mega-
tons, in the Lop-Nor desert 
Heli-eopter-borp.e Israeli commandos 
destroy 13 Lebanese civil aircraft 
at Beirut lnt~ational Airport. 
There are no_ casualties 
M:r _ Debré, Frénch Minister for 
'Foreign· Affairs, proposes to seek 
an agreement between the four 
great powers ·-f~:r. applying the 
Security C~il :resolution for a 
settlement of the· eonflict in the 
Middle East by. a890Ciating the 
· countries concerned with the n~ 
tiations. This .eannot be an 
imposed solutiQn 
. . : '' 
Firat flight of th. Soviet supersonie 











18 M. Gerstenmaier, Président du 
Bundestag, annonce que l' Assem-
blée fédérale pour l'élection du 
Président de la République se réu-
nira à Berlin-ouest le 5 mars 1969 
18 Lancement par une fusée Delta à 
Oap Kennedy du satellite Intelsat-
III qui dispose de 1.200 circuits de 
communications et doit assurer des 
Jiaisons téléphoniques et de télévi-
sion entre l'Amérique du nord, 
l'Europe et l'Afrique 
19 L'Assemblée nationale tchécoslo-
vaque approuve un projet de loi 
établissant un gouvernement fédé-
ral et autorisant le Président 
Svoboda à former un nouveau gou-
vernement 
19-20 Réunion du Conseil des Ministres 





Réunion du Conseil des Commu-
nautés européennes à Bruxelles 
Adoption d'une résolution sur les 
activités futures d'Euratom, accord 
sur la prorogation de deux ans de 
l'accord C.E.E.A. - Royaume-Uni 
concernant les utilisations paci-
fiques de l'énergie atomique (97) 
Lancement à Cap Kennedy de la 
fusée Saturne-5, porteuse du vais-
seau spatial américain Apollo-8 
avec à son bord trois astronautes. 
Mise du vaisseau spatial sur orbite 
autour de la lune, survol et étude 
du sol lunaire. Après dix révolu-
tions autour de la lune, le vaisseau 
amerrit le 27 décembre dans 
l'Océan Pacifique 
Le gouvernement soviétique adresse 
un mémorandum sur le règlement 
de la crise au Moyen-Orient au 
Président Nasser, au Président de 
Gaulle, au Président Johnson et à 
M. Wilson 
Par 351 voix contre 247, ~e gouver-
nement de centre-gauche présidé 
par M. Rumor obtient la confiance 












Libération par la Corée du nord de 
l'équipage du navire américain 
Pueblo arraisonné le 23 janvier 
1968 
Deux membres du Front de libéra-
tion de la Palestine tirent des coups 
de feu et lancent des grenades sur 
un a)vion de la compagnie israé-
lienne El Al qui s'apprêtait à 
décoller d'Athènes. Un passager est 
tué et plusieurs autres blessés 
M. Eshkol, Premier ministre israé-
lien, déclare que les responsables ne 
sont pas seulement les auteurs de 
l'attentat, mais aussi les pays ara-
bes qui soutiennent les actions des 
terroristes 
Un porte-parole du gouvernement 
portugais annonce la conclusion 
d'un accord entre le Portugal et la 
République Fédérale d'Allemagne 
réglant l'utilisation de la base 
aérienne de Beja, au Portugal, par 
l'armée allemande 
Le Département d'Etat américain 
annonce que les Etats-Unis livre-
ront à Israël cinquante chasseurs 
supersoniques Phan tom F -4 à par-
tir de la fin 1969 et en 1970 pour 
environ 200 millions de dollars 
La Chine populaire fait exploser un 
nouvel engin thermonucléaire, le 
huitième, de l'ordre de trois méga-
tonnes, dans le désert de Lop-Nor 
Des commandos israéliens hélipor-
tés détruisent au sol treize avions 
civils libanais sur l'aérodrome 
international de Beyrouth. Il n'y a 
pas de victimes 
M. Debré, Ministre français des 
affaires étrangères, propose la 
recherche d'un accord entre les 
quatre Grands pour il.'application 
de la résolution du Conseil de sécu-
rité en vue d'un règlement du 
conflit du Moyen-Orient en asso-
ciant les pays intéressés à l'effort 
de négociation. « Il ne peut s'agir 
d'une solution imposée » 









1. Press conference by President Johnson, 
Johnson City, Texas 
1st January 1968 
(Extracts) 
The health of the international economie 
system rests on a sound international money in 
the same way as the health of our domestic money. 
Today our domestic money - the United States 
dollar - is also the money most used in inter-
national transactions. That money can be sound 
at home - as it surely is - yet can be in trouble 
abroad - as it now threatens to becom~. 
In the final analysis its strength abroad 
depends on our earning abroad about as many 
dollars as we send abroad. 
United States dollars flow from these shores 
for many reasons - to pay for imports and 
travel, to finance loans and investme:nts and to 
maintain our lines of defence around the world. 
When that outflow is greater than our 
earnings and credits from foreign nations, a 
deficit results in our international accounts. 
For 17 of the last 18 years, we have had such 
deficits. For a time those deficits were needed to 
help the world recover from the ravages of World 
War II. They coll.ld be tolerated by the United 
States and welcomed by the rest of the world. 
They distributed more equitably the world's 
monetary gold reserves and supplemented them 
with dollars. 
Once recovery was assured, however, large 
deficits were no longer neeùed and indeed beg-an 
to threaten the strength of the dollar. SincP. 1961, 
your government has worked to reduce that 
dP.ficit. 
By the middle of the decade, we could see 
signs of success. Our annual deficit had been 
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reduced two-thirds - from 3.9 billion dollars in 
1960 to 1.3 billion dollars in 1965. 
In 1966, because of our increased respon-
sibility to arm and supply our men in South-East 
Asia, progress was interrupted, with the deficit 
remaining at the same level as 1965 - about 
1.3 billion dollars. 
In 1967 progress was revised for a number 
of reasons: 
- our costs for Vietnam increased further; 
- private loans and investments abroad 
increased; 
- our trade surplus although larger than 
1966 did not rise as much as we had 
expected; 
- Americans spent more on travel abroad. 
Added to these factors was the uncertainty 
and unrest surrounding the devaluation of the 
British pound. This event strained the inter-
national monetary system. It sharply increased 
. our balance of payments deficit and our gold 
sales in the last quarter of 1967. 
I am proposing a programme which will meet 
this critical need and at the same satisfy four 
essential conditions: 
- sustain the growth, strength and pros-
perity of our own economy; 
- allow us to continue to meet our inter-
national responsibilities in defence of 
freedom, in promoting world trade and 
in encouraging economie growth in the 
developing countries; 
- engage the co-operation of other free 
nations whose stake in a sound inter-
national monetary system is no less com-
pelling than our own; 
- recognise the special obligation of those 








1. Confbéraw de-presse tenue par le président 
Johnson d Joluuon City, Texas 
1•r janvier 1968 
. La santé du système économique internatio-
nal :repose sur l'existence d'une monnaie inter-
nationale saine comme sur la santé de notre 
monnaie nationale. De nos jours, notre monnaie 
nationale -le dollar des Etats-Unis- est aussi 
la monnaie la plus utilisée dans les trans~tetions 
inte:mationales. Cette monnaie peut être saine 
chez nous- et elle l'est assurément- et cepen-
dant se trouver en difficulté hors de nos fron-
tières comme elle menace de l'être à l'heure 
actuelle. 
En dernière analyse, sa solidité ·à l'étranger 
dépend de notre capacité de gagner à l'étranger à 
peu près autant de dollars que nous en envoyons 
A 1'4tranger. · 
Les dolla:nJ des Etats-Unis sortent de notre 
pays pour de multiples raisons - pour payer des 
ùnportations et des voyages, pour financer des 
prêts et des investissements et pour maintenir nos 
lignes de défense dans le monde. 
Lorsque ces sorties de dollars dépasselllt les 
recettes et les crédits qui nous viennent de l'étran-
ger, nos comptes extérieurs sont déficitaires. 
Sur les 18 dernières années, notre balance 
annuelle s'est soldée 17 fois par un déficit. Tl fut 
un temps où ces déficits étaient nécessaires pou:r 
aider le monde à se relever des destructions cau-
sées par la seconde guerre mondiale. Ils pouvaient 
être tolérés par les Etats-Unis et être bien 
accueillis par le reste du monde. Ils assuraient 
une répartition plus équitable des réserves mon-
diales d'or monétaire et les complétaient par des 
dollars.· · 
Mais une fois le relèvement économique 
accompli, ·d'importants· déficits n'étaient plus 
nécessaires; ils devenaient même une menace 
pour· la .solidité du dollar. Depuis 1961, votre gou-
vernemetit .. s'eat employé à réduire le. déficit de 
1a. b.a.la~oe dès paiements.. · 
Au milieu de la décennie, nous enregistrions 
des signes de succès. Notre déficit ammel avait 
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été réduit des deux tiers; de 3,9 milliards de 
doUars en 1960, il était tombé à 1,3 milliard de 
dollars en 1965. 
En 1966, en raison des charges accrues què 
nous avons eu à supporter pour armer et équiper 
nos hommes dans le sud-est asiatique, les progrès 
se sont interrompus: le déficit est resté au niveau 
de 1965, soit environ 1,3 milliard de dollars. · 
En 1967, le mouvement s'est inversé pour 
diverses raisons: 
- nos dépenses au Vietnam ont encore aug-
menté; 
~ les prêts et investissements privés à 
l'étranger se sonrt accrus; · 
- l'excédent de notre balance commerciale, 
bien que plus important qu'en 1966, n'a 
pas augmenté autant que prévu; 
- le$ Américains ont dépensé davantage au 
titre des voyages à l'étranger. 
A ees facteurs sont venus s'ajouter les incer-
titudes et remous qui ont accompagn~ la dévalua-
tion .de la livre sterling. Cet événement a crêé des 
tensions dans le système monétaire international. 
Il a considérablement aggravé le déficit de notre 
balance des paiements et accru nos ventes d'or 
au dernier trimestre de 1967. 
Je proposerai un programme qui répondra à 
cette nécessité cruciale tout en satisfaisant à 
quatre conditions essentielles, à savoir: 
- soutenir la croissance, la vigueur et la 
prospérité de notre propre économie; 
- nous permettre de continuer à faire face 
à la responsabilité internationale que nous 
assumons de défi:!ndre la liberté, promou-
voir le commerce mondial, et encourager 
la croissance économique des pays en 
voie de développement; 
__:_ nous assurer la coopération des autr~.s 
nations libres pçmr qui la santé du sys-
- tème monétaire international est une 
nécessité aussi impérieuse que pour nous-
mêmes; 
.- reconnaître l'obligation spêciale qui in-
combe aux nations dont la balance des 
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pluses to bring their payments in equi-
librium. 
The first line of defence of the dollar is the 
strength of the ~erican economy. 
No business before the returning Congress 
will be more urgent than this: to enact the anti-
inflation tax which 1 have sought for almost a 
year. Coupled with our expenditure controls and 
appropriate monetary policy, this will help to 
stem the inflationary pressures which now 
threaten our economie prosperity and our trade 
surplus. 
No challenge before business and labour is 
more urgent than this: to exercise the utmost 
responsibility in their wage-price. decisions which 
aff~ct so directly our competitive position at home 
and in world markets. 
1 have directed the Secretaries of Commerce 
and Labour and the Chairman of the Council of 
Eèonomic Advisers to work with leaders of 
business and labour to make more effective our 
voluntary programme of wage-price restraint. 
I have also instructed the Secretaries of 
Commerce and Labour to work with unions a:nd 
companies 'to prevent our exports from being 
reduced or our imports increased by crippling 
work stoppages in the year ahead. 
1. Direct investment 
The programme will be administered by thE) 
Depar.tment of Commerce and will operate as 
follows: 
- As in the voluntary programme, overall 
and individual company targets will be 
set. Authorisations to exceed these targets 
will be issued only in exceptional circum-
. stances. 
- New direct investment outflows to conn-
tries in continental Western Europe and 
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other developed nations not heavilydepen-
dent on our capital wiE. be stopped in 
1968. Problems arising from work already 
in progress or · comm.itments ·under 
binding contracts will reeeive special con-
sideration. 
- New net investments in other developed 
countries will be limited to 65% of the 
1965-66 average. 
- New n~t investments in the developing 
countries will be limited to 110% of the 
1965-66 average. 
This programme also requires businesses to 
continue to bring back foreign earnings to the 
Uiùted States in line with their own 1964-66 
practices. 
In addition, 1 have directed the Secretary oî 
the Treasury to explore with the Chairmen of the 
House Ways and Means Committee and Senate 
Finance Committee legislative proposais to induce 
or encourage the repatriation of accumulated 
earnings by United States-owned foreign busi-
nesses. 
2. · Lending by financiaZ institutions 
To reduce the balance of payments deficit 
by at least another 500 million dollars, I have 
requested and authorised the Federal Reserve 
Board to tighten its programme restraining 
foreign lending by banks and other financial 
institutions. 
Chairman Martin has assured me that this 
reduction can be achieved: · 
- without harming the financing of our 
exports; 
- primarily, out of credits to developed 
countries without jeopardising the avail-
aibility of funds to the rest of the world. 
-
1 
· paiements est ·excédentaire d'équilibrer 
leurs comptes extérieurs .. 
La première ligJte de défense du dollar est 
la vigueur de l'économie américaine. 
Parmi les tâches qui attendent le Congrès à 
sa prochaine session, la plus urgente sera de voter 
l'impôt anti-inflationniste dont je demande l'insti-
tution depuis près d'un an. Jointe au contrôle de 
nos dépenses et à une politique monétaire adé-
quate, cette mesure contribuera à enrayt'r les 
pressions inflationnistes qui menacent actuelle-
ment de compromettre notre prospérité écono-
mique et de réduire l'excédent de notre balance 
commerciale. 
Quant aux entreprises et aux sy!ldicats, leur 
devoir le plus urgent est de faire preuve d'une 
haute conscience de leurs responsabilités dans les 
décisions qu'ils sont appelés à prendre en matière 
de salaires et de prix et qui affectent si directe-
ment notre compétitivité sur le marché intérieur 
et sur les marchés mondiaux. 
J'ai donné pour instruction aux secrétaires 
au commerce et au travail et au prêsident des 
conseillers économiques d'examiner avec les diri-
geants patronaux et syndicaux les moyens de 
rendre plus efficace notre programme volontaire 
de modération en matière de salaires et de prix. 
J'ai également donné pour instruction aux 
secrétaires au commerce et au travail de coopérer 
avec les syndicats et les sociétés en vue d'em-
pêcher que l'économie se trouve pamlysée pen-
dant l'année à venir par des arrêts de travail qui 
auraient pour effet de réduire nos exportations 
ou d'accroître nos importations. 
1. Investissements directs 
Le programme sera administré par le dépar-
tement du commerce, et ses modalités seront les 
suivantes: 
- comme dans le programme de restrictions 
volontaires, il sera fixé des objectifs ~do­
baux et des objectifs pour chaque société. 
Des autorisations dépassant ces objectifs 
ne seront délivrées que dans des cas 
exceptionnels; 
- aucun nouvel investissement direct ne 
. sera effectué en 1968 dans des pays occi-
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dentaux d'Europe continentale ou d'au-
tres pays développés qui ne sont .pas forte-
ment tributaires de nos capitaux. Les pro-
blèmes que poseraient des travaux déjà 
en cours ou des engagements pris ·en 
vertu de contrats ayant force obligatoire 
seront diùnent pris en considération.; 
- le montant net des nouveaux investisSe-
ments effectués dans d'autres pays déve-
loppés ne dépassera pas 65% de la 
moyenne des années 1965-66; 
- le montant net des nouveaux investiss~­
ments effectués dans des pays en voie de 
développement ne dépassera pas 110% de 
la moyenne des années 1965-66. 
Par ailleurs, le programme exige des· entre-
prises qu'elles continuent à rapatrier a:ux Etats-
Unis leurs gains réalisés à l'étranger, conformé-
ment aux pratiques qu'elles ont suivies de 1964 
à 1966. 
En outre, j'ai donné pour instruction au 
secrétaire au trésor d'examiner avec les présidents 
de la Commission des voies et moyens de la 
Chambre des représentants et de la Commission 
des finances du Sénat des propositions de loi 
tendant à favoriser ou encourager le rapatriement 
des gains accumulés par les succursales ou filiales 
étrangères d'entreprises des Etats-Unis. · 
2. Prêts des établissements financiers 
Min de réduire encore d'au moins 500 mil-
lions de dollars le déficit de la balance des paie-
ments, j'ai demandé au Federal Reserve Board de 
resserrer son programme de limitation des prêts 
effectués à l'étranger par les banques et autres 
établissements financiers, et lui ai donné tous pou-
voirs à cet effet. 
Le président, M. Martin, m'a assuré que cette 
réduction pourrait être opérée: 
- sans porter préjudice au financement de 
nos exportations; 
- essentiellement sur les crédits aux pays 
développés sans compromettre la fourni-
ture de fonds au reste du monde. 
3:·-·:Tr.ooel abr.cad :. 
· ., Ou~ _··travel deficit this· year ~Ûl exceed 
2 billion dollars. To reduce this deficit by 
500 million dollars: 
. ' 
- I am asking the American people to defer 
for the next two years ali non-essential 
travel outside the western hemisphere. 
-:- I am asking the Secret-acy of the Trea-
- sury to explore · with · the appropria te 
· congressi6nal comiD;ittees legislation to 
help achieve this objective. 
4. . Government ea:pènditures oversell$ 
To this end I am taking three steps. 
, . . Fir~t •. I have directed the Secretary of -State 
to mitiate. prompt negotiations with our NATO 
allies to minimise the 'foreign excllange costs of 
keeping our troops in Europe. Our allies can help 
in a number of ways jncluding: . 
- the purchase in the United States of more 
of their defence needs; 
- investments i,n long-term United States 
securities. ' ' 
I have also dir,ected the Secretaries of State, 
Treasur,y and · Defence to find similar wavs of 
dealing with this l'roblem in, other parts 'of the 
world. 
· · · Seèond, 1 have instructed the Director of the 
Budget to find ways of reducing the numbérs of 
American civilians working oversèas. · 
Third, I have in~rU.eted· the Secreta:ry of De-
fence to find :ways to redu.ce further the foreign 
exchange impact of perspiw.l speriding by United 
States forces and th~ir dependants in Europe . 
.•• - r• •' :0 
'~- ' ... . ' - - ~ 
-.:' • ' : ·_ -.- • • • k 
5. Ex'/)iJf!f îno'reasett- · 
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. :· .··x-~aU asldhe-:Obl:CJ.'essto ~pQriu inten-
sified five-year .. 20(Lmi:llion -.-dollar Commerce 
Department programme to proinote the sale of 
AinerîW! gooda ovelsea& .. ; ~ ' ' . ' . 
1 shall al~· ask the Congress to earmark 
500 ··million dollars of the Export-lmpo-rt Bank 
ant'horisation to:' ' ' . ' . 
~ . prpviàe better export in81lranoe; 
.__: · ·expand guarantees for e~port· finaneing; 
. . 
- broaden the scope of govermileat fin. 
ancing of our exports . 
.. 
Other m.easures require no legislation. 
1 have· today direoted the Seereta:ey of Cooi· 
merce to :~ a jQint export association p~ 
gramme. Through these associations we . ,will 
provide direct financial support to Amerlcan 
corporations .joining together to sell a.broad. 
And finally, the Export-Impori Bank, 
through a more. liberal. rediscount system, will 
encourage banks across the nation to help firms 
increase their exports. 
6. Non-tarif! barriers 
American commerce is at a disadvantage 
because of the tax systems of sorne of our trading 
partners. Sorne nations give across-the-board tax 
rebates on exports which leave their ports and 
impose special border tax chatges on our goods 
entering their country. 
Internation~l ruies i~vem these special taxes 
under the General Agreement on Tarifis and 
Trade. T-hese :rules ·must bè adj.usted· to ex]>and 
international trade· furrther. · 
. . In keéping · with tiie p.cipeiplèa. of.,.Qo-opera-
tion and consultation on conriri.ôn pro'b1ems, I have 
initiated- dÏseualibJ:is· '.at ·a : high : lev.el · wi.th our 




3. Voyages à l'étranger 
Notre déficit au titre des voyages dépassera 
cette année 2 milliards de dollars. Afin de réduire 
ce déficit de 500 millions de dollars: 
- je demande au peuple amériftl.in d'ajour-
ner, au courS des deux prochiines a.nnées, 
tous les' voyages qui ne sont pas indispen-
sables en dehors de 1 'hémisphère occi-
dental; 
- je demande au secrétaire Mil trésor de 
rechercher, de concert avec les commis-
sions compétentes du Congrès, quels 
textes législatifs seraient de nature à 
contribuer à la réalisation de cet objectif. 
4. Dépenses du gouvernement à l'étranger 
A cette fin, je prends trois mesures. 
Premièrement, j'ai donné pour instruction au 
secrétaire d'Etat d'entreprendre SIUlS délai des 
négoéiations avec nos alliés de l'O.T.A.N. afin de 
réduire au maximum le coût en devise& de l'entre-
tien de nos troupes en Europe. Le concours de 
nos alliés peut revêtir diverses formes, et notam-
m~: -
- l'achat aux Etats-Unis de pltts de maté-
riel nécessaire à leur défense; 
- des investissements en valeurs améri-
caines à long terme. 
J'ai aussi chargé le secrétaire d'Etat et les 
secrétaires au trésor et à la défense de trouver 
des moyens analogues de régler ce pr&lème dans 
d'autres parties du monde. 
Deuxièmement, j'ai donné pour instruction 
au directeur du budget de trouver le moyen de 
réduire le nombre des civils améric!Üns travail-
lant à l'étranger. 
Troisièmement, j'ai donné poUr instruction 
au secrétaire à la défense de trouver le moven de 
réduire encore l'incidence des dépenses person-
nelles effectuées en Europe par les militaires 
et leurs familles sur notre balance dei_ paiements. 
5. Augmentation des exportations 
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Je demanderai au Congrès d'appuyer l'appli-
cation, par le département du commerce, d'un 
programme renforcé de cinq ans, de 200 millions 
de dollars, pour promouvoir la vente des produits 
américains à l'étranger. 
Je demanderai aussi au Congrès de réserver 
500 millions de dollars sur les crédits de la Ban-
que Export-lmport aux fins suivantes: 
- améliorer le système d'assurances à l'ex-
portation; 
- étendre les garanties au financement des 
exportations; 
- élargir le champ de financement de nos 
exportations par les pouvoirs publics. 
D'autres mesures n'appellent pas de disposi-
tions législatives. 
J'ai chargé aujourd'hui le secrétaire au com-
merce de commencer l'élaboration d'un pro-
gramme d'association en vue d'exportations en 
commun. Par ces associations, nous fournirons 
un soutien financier direct aux sociétés améri-
caines qui conjugueront leurs efforts de vente à 
J'étranger. 
Enfin, par l'application d'un système de 
réescompte plus libéral, la Banque Export-Import 
encouragera les banques de toute la nation à 
aider les entreprises à intensifier leurs exporta-
tions. 
6. Obstacles non tarifaires 
Le commerce américain se trouve désavan-
tagé en raison des régimes fiscaux de certains de 
nos partenaires commerciaux. Certaines nations 
consentent des ristournes générales sur les expor-
ta.tions qui partent de leurs ports et imposent aux 
frontières des taxes spéciales sur nos produits 
entrant sur leur territoire. 
L'application de ces taxes spéciales est régie 
par les règles internationales figurant dans l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce. Ces règles devront être adaptées pour que 
le commerce international puisse prendre une 
plus grande extension. 
Conformément aux principes de la coopéra-
tion et des consultations concernant les pro-
blèmes communs, j'ai pris l'initi81tive d'organiser 
dèS échanges de vues à un niveau élevé avee nos 
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cularly those nations with balance of payments 
surpluses. 
These discussions will examine proposais 
for prompt co-operative action among ali par-
ties to minimise the disadvantages to our trade 
which arise from differences among nwtional tax 
systems. 
We are also preparing legislative measures 
in this area whose scope and nature will depend 
upon the outcome of these consultations. 
Through these means we are determined to 
achieve a substantial improvement in our trade 
surplus over the coming years. In the year 
immediately ahead, we expect to realise an im-
provement of 500 million dollars. 
7. Foreign investment and travel in the United 
States 
We can encourage the flow of foreign funds 
to our shores in two other ways: 
- First, by an intensified programme to 
attract greater foreign investment in 
United States corporate securities, carry-
ing out the principles of the Foreign 
Investors Tax Act of 1966. 
- Second, by a programme to attract more 
visitors to this land. A special task force 
headed by Robert McKinney of Santa Fe, 
New Mexico, is already at work on 
measures to accomplish this. I have 
directed the task force to report within 
45 days on the immediate measures that 
can be taken and to make its long-term 
recommendations within 90 days. 
Our movement toward balance will curb 
the flow of dollars into international reserves. 
It will therefore be vital to speed up plans for the 
creation of new reserves - the special drawing 
rights - in the International Monetary Fund. 
These new reserves will be a welcome compamon 
to gold and dollars and will strengthen the gold 
exchange standard. The dollar will remain con-
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vertible into gold at 35 dollars an ounce and our 
full gold stock will back that commitment. 
Source : Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 1, 3rd January 1968. 
2. Speech by Mr. Wilson, United Kingdom 
Prime Minister, in the Bouse of Commons, 
London 
16th January 1968 
(Extracts) 
The measures I shaH announce follow a 
detailed and searching review of policy by the 
government in every major field of expenditure, 
with no exceptions, on the basis that no spending 
programme could be sacrosanct; and, I repeat, 
all these are in addition to the measùres announ-
ced by my right hon. Friend the Home Secretary 
on 20th November. 
I begin with defence expenditure, the whole 
of which has been reviewed against the back-
ground of our commitments and alliances. Our 
decisions have been based on two main principles. 
First, the House will recognise that it is not only 
in our own interests but in those of our friends 
and allies for this country to strengthen its 
economie base quickly and decisively. There is no 
military strength whether for Britain or for our 
alliances except on the basis of economie strength; 
and it is on this basis that we best ensure the 
security of this country. We therefore intend to 
make to the alliances of which we are members 
a contribution related to our economie capability 
while recognising that our security lies funda-
mentally in Europe and must be based on the 
North Atlantic Alliance. Second, reductions in 
capability, whether in terms of manpower or 
equipment, must follow and be based on a review 
of the commitments the Services are requi:red 
to undertake. Defence must be related to the 
requirements of foreign policy, but it must not 
be asked in the name of foreign policy to under-
take commitments beyond its capability, Major 




amis de l'étranger sur ces questions critiques, en 
particulier avec les nations dont la balance des 
paiements est excédentaire. 
Au cours de ces échanges de vues, on étu-
diera les propositions à formuler en vue d'une 
action concertée, à laquelle toutes les parties 
coopéreraient et dont l'objet serait de parvemr 
rapidement à réduire au maximum les incon-
vénients qui résultent pour nos échanges de la 
disparité des régimes fiscaux des différents pays. 
Nous préparons aussi dans ce domaine des 
mesures législatives dont l'ampleur et la nature 
dépendront des résultats de ces consultations. 
Par ces moyens, nous sommes résolus à par-
venir à une amélioration substantielle de notre 
excédent commercial dans les années qui vien-
nent. L'an prochain, nous espérons que cette 
amélioration se chiffrera à 500 millions de 
dollars. 
7. Investissements étrangers et voyages aux 
Etats-Unis 
Nous pouvons encourager les apports de 
fonds étrangers à notre pays de deux manières: 
- premièrement, par la mise en œuvre d'un 
programme intensif destiné à attirer 
davantage les investissemeDts- étrangers 
en valeurs industrielles américaines, don-
nant effet aux principes énoncés dans 
la loi de 1966 sur l'imposition des inves-
tissements étrangers; 
- deuxièmement, par un programme destiné 
à attirer plus de visiteurs dans ce pays. 
Un groupe spécial, dirigé par Robert 
McKinney de Santa Fe, Nouveau-Mexi-
que, étudie déjà l'action à entreprendre 
à cette fin. J'ai demandé à ee groupe de 
me présenter, dans les 45 jours qui sui-
vent, un rapport sur les mesures immé-
diates qui pourraient être prises et. d'ici 
90 jours, ses recommandations sur l'ac-
tion à long terme. 
Nos efforts en vue de rétablir l'équilibre 
vont freiner le courant de dollars vers les réserves 
internationales. Il est donc essentiel d'accélérer 
la mise en œuvre des plans visant à créer de nou-
velles réserves (les droits de tirage spéciaux) au 
sein du Fonds Monétaire International. On ne 
pourra que se féliciter de voir ees nouvelles 
réserves prendre place aux côtés de l'or et des 
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dollars, et venir renforcer le gold exchange stan-
dard. Le dollar restera convertible en or au taux 
de 35 dollars l'once, et l'intégralité de notre 
stock d'or couvrira cet engagement. 
Source: Traduction Ambassade des Etats-Unis, Paris, 
U.S.A. Documentation économiqm, no 32. 
2. Déclaration faite par M. Wilson, Premier 
ministre britannique, d la Chambre des 
communes 
16 janvier 1968 
(Extraits) 
Les mesures que je vais annoncer suivent un 
examen détaillé et approfondi de politique par le 
gouvernement dans tous les principaux domaines 
des dépenses, sans aucune exception, et où aucun 
programme de dépenses n'a été considéré comme 
sacro-saint. Et, je le répète, toutes ces mesures 
viennent s'ajouter à celles annoncées par le 
ministre de l'intérieur le 20 novembre. 
Commençons par les dépenses militaires dont 
la totalité a été examinée sur l'arrière-plan de nos 
engagements et de nos alliances. Nos décisions se 
sont appuyées sur deux grands principes. Tout 
d'abord, la Chambre admettra qu'il n'est pas 
seulement dans notre propre intérêt, mais dans 
celui de nos amis et alliés que ce pays renforce 
sa base économique rapidement et de manière 
décisive. Il n'existe pas de puissance militaire, 
que ce soit pour la Grande-Bretagne ou pour nos 
alliances, si ce n'est sur la base de la puissance 
économique. Et c'est sur cette base que nous assu-
rerons le mieux la sécurité de ce pays. Nous avons, 
par conséquent, l'intention de faire aux alliances 
dont nous sommes membres une contribution en 
rapport avec nos possibilités économiques, tout 
rn reconnaissant que notre sécurité se trouve 
essentiellement en Europe et doit être basée sur 
l'Alliance nord-atlantique. Deuxièmement, les ré-
ductions de capacité, qu'il s'agisse du personnel 
ou de l'équipement, doivent s'appuyer sur un exa-
men des engagements que les différentes armes 
sont requises de remplir. La défense doit être liée 
aux besoins de la politique étrangère, mais on ne 
doit pas lui demander au nom de la politique 
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requirement of economies in defence expenditure; 
and in taking these decisions we have to come to 
terms with our rôle in the world. It is not only 
at home that, thesè past years, we have been 
living beyond our means. Given the right deci-
sions, above ali given the full assertion of our 
economie strength, our real influence and power 
for peace will be strengthened by realistic priori-
ties. 
We have accordingly decided to accelerate 
the withdrawal of our forces from their stations 
in the Far East which was announced in the 
Supplementary Statement on Defence Policy 
of July 1967 (Cmnd. 3357) and to withdraw 
them by the end of 1971. W e have also decided 
to withdraw our forces from the Persian Gulf 
by the same date. The broad effect is that, apart 
from our remaining dependencies and certain 
other necessary exceptions, we shall by that date 
not be maintaining military bases outside Europe 
and the Mediterranean. 
Again, by that date, we shall have withdrawn 
our forces from Malaysia and Singapore. We 
have told both governments that we do not there-
after plan to retain a special military capability 
for use in the area. But we have assured them 
both, and our other Commonwealth partners and 
allies concerned, that we shall retain a general 
capability based in Europe - includin~ the 
United Kingdom - which can be deployed over-
seas as, in our judgment, circumstances demand, 
including support for United Nations operations. 
Manpower. Cmnd. 3357 envisaged with-
drawal from certain east of Suez stations by the 
mid-1970s, and planned for a reduction by 
roughly the same date in the establishment of the 
Services of 75,000 uniformed manpower and 
80,000 civilians. As a result of our decisions, and 
of others that will result from the further 
planning which is now starting, the active 
strength of the forces will be reduced by the 
end of 1971 well below the levels forecast last 
July in Cmnd. 3357. We would expeet that, 
within about five years or so from now, we shall 
have reduced the total size of the forces 
below the long-term strengths we had previously 
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planned. Thus, the eventual saving in Serviee 
manpower will be greater than the total reduetion 
of about 75,000 forecast pre"tiously for the mid~ 
1970s and we shall achieve it earller. We shall 
also be reducing civilian manpd\Ver at a faster 
rate over the same period, and our aim will be 
to increase the· forecast reduction of 80,000 civi-
lians and to achieve this significantly earlier 
than previously planned. 
The Navy. The aircraft carrier force will be 
phased out as soon as our withdrawal from 
Malaysia, Singapore and the Gulf has been 
completed. There will also be reductions in the 
rate of new naval construction, for example in 
the nuclear-powered HunterjKiller submarines. 
The Army. There will be a considerable 
increase in the rate of ruD.down of the Army and 
in the disbandment or amalgamation of major 
units. As a result of our aceele~ted withdrawal 
from Singapore and Malaysia, the rundown of 
the Brigade of Gurkhas to 10,000 by the end of 
1969 will continue at the same rate until 1971 
bringing the total strength of the Brigade to 
6,000. The future of the Brigade after 1971 will 
depend on developments obtaining at that time; 
there is no question of redueing the strength or 
effectiveness of the Hong Kong garrison. There 
will also be substantial savings on Army equip-
ment and stocks and many of these will be 
achieved between 1969-70 ahd 1972-73. 
The Royal Air Force. We have decided to 
cancel the order for 50 F-111 aircraft. Further 
study is being given to the consequences of this 
decision on the future equipment of the Royal 
Air Force. Leaving out of account the results 
of this study, the cancellation of the F-111 is 
estimated to yield total savings on the Defence 
budget of about MOO million between now and 
1977-78. This figure allows for likely cancella-
tion charges. The saving in dollar expenditure 
over the period, again allowing for likely cancella-
tion ·charges, will be well over $700 million. 
Because of the credit arrangements, these savings 
will mature over a period of ·years. We are 
discussing with the United States Government 
future arrangements for offset orders and ~redit 
for the Phantom and Hercules aircraft. The 
reduction in our overseas commitments will make 
it possible to eut down the transport force. 
Support fact'lities. The more rapid With-
drawal of our forces from outside Europe and 
1· 
' 
étrangère d'assumer des engagements au-delà de 
se!! po~ibilités. Des décisions majeures de politi-
que étrangère· sont, par conséquent, nécessaires 
poUl' f~ire des économies dans les dépenses mili-
taires. Et, en prenant ces décisions, il nous faut 
nous adapter à notre rôle dans le monde. Ce n'est 
pas seulement à l'intérieur du pays que, ces der-
nières années, nous avons vécu au-dessus de nos 
moyens. A condition que les décisions qui con-
viennent soient prises, à condition ·surtout que 
nous affirmions pleinement notre puissance éco-
nomique, notre véritable influence et puissance 
pour la paix seront renforcées par des priorités 
réalistes. 
Nous avons, en conséquence, d~idé d'accé-
lérer le retrait de nos forces de leurs bases 
d'Extrême-Orient, qui a été annoncé dans le 
Livre blanc sur la défense de juillet 1967 (Cmnd. 
3357) et de les retirer d'ici à la fin de 1971. Nous 
avons également décidé de retirer nos forces du 
Golfe Persique à la même date. Il en résultera en 
gros que, en dehors de nos dépendances restantes 
et de certaines autres exceptions nécessaires, nous 
n'entretiendrons pas à cette date dt bases mili-
taires en dehors de l'Europe et de la Méditer-
ranée. 
En outre, d'ici là, nous ·aurons retiré nos for-
ces de la Malaisie et de Singapour. Nous avons 
informé les deux gouvernements que nous n'en-
visageons pas, par la suite, de conserver une capa-
cité militaire spéciale dans cette zone. Mais nous 
les avons assurés tous deux, ainsi que nos autres 
partenaires du Commonwealth et alli€is intéressés, 
que nous conserverons une capacité générale 
basée en Europe (y compris le Royaume-Uni) qui 
pourra être déployée outre-mer selon que, ·à notre 
avis, les circonstances l'exigeront, y compris un 
appui pour les opérations des Nations Unies. 
'• ..... 
Personnel. Le Livre blanc (Cmnd. 3357) en-
visageait le retrait de certaines bases à l'est de 
Suez d'ici au milieu des années 70 et prévoyait 
une réduction, à approximativement la même 
date, de 75.000 militaires et 80.000 civils. Par 
suite de nos décisions, et d'autres qui résulteront 
de l'étude de nouvelles dispositions qui débute 
maintenant, l'effectif actif des forces sera ramené 
d'ici à la fin de 1971 nettement en dessous du 
niveau prévu en juillet dernier da.Jis le Livre 
blanc (Cmnd. 3357). Nous comptons que, dans un 
délai de cinq ans à partir de maintenant, nous 
aurons ramené le total de nos forces en dessous 
d.e l'effectif à long terme que nous avions anté-
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rieurement prévu. Ainsi, l'économie finale en per-
sonnel militaire sera supérieure à la réduction 
totale de 75.000 hommes prévue précédemment 
pour le milieu des années 70 et nous la réaliserons 
plus tôt. Nous réduirons également le personnel 
civil à une cadence plus rapide sur la même 
période. Et nous viserons à augmenter la réduc-
tion prévue de 80.000 civils et à la réaliser sensi-
blement plus tôt que prévu précédemment. 
La marine. La force de porte-avi<>ns sera 
progressivement liquidée, dès que notre dégage-
ment de la Malaisie, de Singapour et du Golfe 
Persique aura été achevé. Il y aura également des 
réductions dans le rythme de nouvelles construc-
tions navales, en ce qui concerne par exemple les 
sous-marins à propulsion nucléaire Hunter-Killer. 
L'armée de terre. Il y aura un accroissement 
considérable du rythme de réduction des effectüs 
de l'armée, ainsi que de la dissolution ou fusion 
de grandes unités. Par suite de l'accélération du 
retrait de Singapour et de la Malaisie, la réduc-
tion de la brigade des gurkhas à 10.000 hommes 
d'ici à la fin de 1969 se poursuivra au même 
rythme jusqu'en 1971, ramenant l'effectif total 
de la brigade à 6.000 hommes. L'avenir de la 
brigade après 1971 dépendra de la situation qui 
prévaudra à cette époque. Il n'est pas question 
de réduire l'effectif ou l'efficacité de la garnison 
de Hong Kong. Il y aura également des écono-
mies substantielles en ce qui concerne l'équipe-
ment et les stocks de l'armée et beaucoup d'entre 
elles seront réalisées entre 1969-70 et 1972-73. 
La Royal Air Force. Nous avons décidé d'an-
nuler la commande de 50 appareils F-111. On con-
tinue d'étudier les conséquences de cette décision 
sur l'équipement futur. de la Royal Air Force. 
Sans tenir compte des résultats de cette étude, on 
estime que !"annulation des F-111 donnera pour le 
budget de la défense une économie totale d'en-
viron 400 millions de livres d'ici à 1977-78. Ce 
chiffre tient compte des frais d'annulation proba-
bles. L'économie en dollars sur cette période, là 
encore en tenant compte des frais d'annulation 
probables, sera nettement supérieure à 700 mil-
lions. Du fait des arrangements de crédit, ces 
économies se feront sentir sur un certain nombre 
d'années. Nous examinons avec le gouvernement 
américain des arrangements futurs relatifs à des 
commandes et crédits de compensation pour les 
avions Phantom et Hercules. La réduction de nos 
engagements outre-mer permettra de diminuer 
la force de transports. 
Soutien logistique. Le retrait plus rapide de 
nos forces des zones en dehors de 1 'Europe et les 
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the changes we intend to make in their rôle and 
equipment will impose a massive task on those 
responsible for providing the most efficient and 
economicallogistic support for the three Services. 
Very substantial savings in base facilities staff 
overseas will follow as a consequence of with-
drawal. The rundown in the forces will be increas-
ingly reflected in reduced support facilities, 
such as training establishments in this country, 
but it is too early yet to indicate the extent of 
the total reduction of the United Kingdom base 
as a whole. In spite of the extra planning load 
placed upon it, we shall energetically continue 
the process of cutting the size of the Ministry 
of Defence. 
Financial effects. The financial effects of 
policy changes on this scale will inevitably take 
time to work themselves through. The immediate 
effect will not be to reduce the level of defence 
expendittire: indeed, in 1968-69 - when we have 
already made a saving of ;EllO million - the 
level will be increased through cancellation 
payments and other transitional costs. These are 
expected to be relatively modest thereafter. From 
1969-70 onwards, accordingly, there will be an 
increasing relief to the budget, accompanied by 
a release of valuable resources for civil produc-
tion. The scale of what is involved for the 
economy can be measured by my expectation that 
in 1969-70 the defence budget which was planned 
to come down to ;E1,970 million at 1964 priees as 
a result of the November devaluation, economies 
will be reduced to about ;E1,860 million at 1964 
priees, that is, a eut in expenditure of ;EUO mil-
lion in the estimates of 1969-70. By 1972-73 the 
defence budget is expeeted to be between 
;€1,600 million and ;El,650 million, at 1964 priees, 
a further reduction of between ;€210 million and 
;€260 million. 
The government are very conscious of the 
effect that these further cuts will have on the 
Services and of the upheavals they will cause. 
Nevertheless, they are necessary in the national 
interest so that we can restore the strength of 
our economy. The accelerated rate of rundown in 
the Services, and in the civilians associated with 
them, is bound to eut short the careers of sorne 
who would otherwise have expected to serve for 
sorne years to come. There will inevitably be a 
considerable amount of disruption in aU three 
Services and one of the major problems will be to 
arrange this very large reorganisation so that 
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hardship to individuals is minhnised and at the 
same time efficiency is maintained. The govern-
ment intend to ensure that at the end of this 
process the Services remain cohesive and viable 
and still offer a good career to those who serve 
in them. 
The future of the Serviees will lie mainly in 
Europe. But we still face the problems of the 
heavy continuing cost in foreign exehange of 
stationing our troops in Germany. As the House 
knows, there have already been informai pre-
liminary talks in Bonn about ways and means of 
meeting this after the current Anglo-German 
Offset Agreement expires on 31st March next. 
We are now ready for formai negotiations at 
ministerial level. We have proposed to the 
Federal German Government that the talks 
should start early in February. 
Souru: Hansard, 16th January 1968. 
3. State of the Union Message by President 
Johnson, Washington 
17th January 1968 
(E:dracts) 
But our goal is peace. And peace at the 
earliest possible moment. 
Right now we are exploring the meaning of 
Hanoi's recent statement. There is no mystery 
about the questions which must be answered 
before the bombing is stopped. We believed that 
any talks should follow the San Antonio formula 
stated last September which said: the bombing 
would stop if talks would take place promptly 
and with reasonable hopes they would be 
productive; and the other side must not take 
advantage of our restraint as they have in the 
past. This nation simply cannot accept anything 
less without joopardising the lives of our men 
and our allies. 
If a basis for peace talks can be established 






modifications que nous avons l'intention d'appor-
ter à leur rôle et à leur équipement imposeront 
une tâche énorme à ceux qui sont chargés de 
procurer le soutien logistique le plus efficace et 
économique aux trois armes. Des économies très 
substantielles de personnel dans les bases d'outre-
mer résulteront du dégagement. La réduction des 
forces se reflètera de plus en plus dans la diminu-
tion des moyens de soutien tels que lœ centres de 
formation dans ce pays. Mais il est encore trop 
tôt pour indiquer l'importance de la réduction 
totale au Royaume-Uni en général. En dépit de la 
charge supplémentaire de planification qui lui 
est imposée, nous poursuivrons énergiquement le 
processus de réduction des services du ministère 
de la défense. 
Effets financiers. Les effets financiers d'un 
changement de politique de cette ampleur met-
tront inévitablement du temps à se faire sentir. 
Il n'aura pas pour effet immédiat de réduire le 
niveau des dépenses militaires. En vérité, en 
1968-69, quand nous aurons déjà réalisé une 
économie de 110 millions de livres - le niveau 
sera accru par le fait de paiements pour annu-
lation et d'autres coûts transitoires. On s'attend 
que ceux-ci seront relativement modestes par la 
suite. En conséquence, à partir de 1969-70, il y 
aura un allègement croissant du budget, accom-
pagné d'un dégagement de ressources précieuses 
pour la production civile. On peut mesurer l'am-
pleur de ce que cela implique pour l'4conomie au 
fait que je m'attends à ce que, en 1969-70, le 
budget militaire qui devait être réduit à 1.970 mil-
lions de livres, aux prix de 1964, par suite des 
économies consécutives à la dévaluation de no-
vembre, sera ramené à 1.860 millions de livres 
environ, aux prix de 1964. Il s'agit d'une réduc-
tion de 110 millions de livres. D'ici à 1972-73, on 
s'attend que le budget militaire se situe entre 
1.600 et 1.650 millions de livres, aux prix de 1964, 
soit une nouvelle réduction de 210 à 260 millions 
de livres. 
Le gouvernement est très conscient de l'effet 
que ces nouvelles réductions auront sur les diffé-
rentes armes, ainsi que des bouleversements 
qu'elles provoqueront. Néanmoins, eUes sont né-
cessaires dans l'intérêt national, afin que nous 
puissions rétablir la vigueur de notre économie. 
L'accélération de la réduction des effectifs des 
trois armes, ainsi que des civils qui lem sont asso-
ciés, écourtera forcément la carrière de certains 
qui auraient compté sans cela servir pendant un 
certain nombre d'années encore. Il y aura fata-
lement des bouleversements considérables dans les 
trois armes et l'un des problèmes majeurs consis-
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tera à prévoir cette très importante réorganisa-
tion de telle sorte qu'il y ait le moins de vicissi-
tudes possibles pour les individus et que l'effi-
cience soit maintenue. Le gouvernement à l'inten .. 
tion de faire en sorte que, au terme de ce pro-
cessus, les trois armes conservent leur cohésion eL 
demeurent viables, et continuent d'offrir une 
carrière intéressante à ceux qui y servent. 
L'avenir des trois armes se situera surtout en 
Europe. Mais nous sommes toujours aux prises 
avec le problème de la lourde charge en devises 
étrangères que constitue l'entretien de nos trou-
pes en Allemagne. Comme la Chambre ne l'ignore 
pas, il y a déjà eu des conversations préliminaires 
officieuses à Bonn sur les voies et moyens d'y 
faire face après l'expiration, le 31 mars prochain, 
de l'accord actuel de compensation anglo-alle-
mand. Nous sommes maintenant prêts pour des 
négociations officielles au niveau ministériel. J'ai 
proposé au gouvernement fédéral allemand quG 
les conversations commencent au début de fé-
vrier. 
Source : Traduction Amba.ssade de Grande-Bretagne, 
Paris. Tea:tu 61 déclarations, no 4, 30 janvier 1968. 
3. Message présenté par le Président Johnson 
sur l'état de l'Union d Washington 
11 janvier 1968 
(Extraits) 
Notre but reste la paix, la paix le plus tôt 
possible. 
Pour l'instant, nous explorons la significa-
tion de la récente déclaration de Hanoï. Nous ne 
faisons pas mystère des questions auxquelles une 
réponse doit être fournie avant que nous arrê-
tions les bombardements. A notre avis, des con-
versations ne peuvent être engagées que selon la 
formule précisée par moi, à San Antonio, en 
septembre dernier; les bombardements seront 
arrêtés si des pourparlers s'ensuivent rapidement, 
avec un espoir raisonnable de succès; l'autre par-
tie ne doit pas, comme par le passé, tirer avan-
tage des limitations que nous aurons apportées à 
notre action. Nous ne pouvons accepter rien de 
moins sans mettre en danger la vie de nos hommes 
et celle de nos alliés. 
Si, sur ces bases, il est possible de fonder des 
pourparlers de paix- et j'en formule ici l'espoir 
DOOU.MENTATJON 
hope and my prayer that they can - we would 
consult our allies_ and with -the other side to see 
if a complete cessation of hostilities - a really 
true ceasefire - could be made the first order oi 
business. 1 will report at the earliest possible 
moment the results of these explorations. 
1 have just recently returned from very 
productive talks with His Holiness The Pope 
and 1 share his hope expressed only today that 
both sides will extend themselves in an effort to 
bring about an end to the war in Vietnam. 1 have 
assured him that we and our allies will do our 
full part to bring this about. 
We achieved in 1967 a consular treaty with 
the Soviets, the first commercial air agreement 
between our two countries and a treaty banning 
weapons in outer space. We shall sign and submit 
to the Senate shortly a new treaty for the 
protection of astronauts. 
Serious differences remain between us. Y et, 
in these relations, we have made some progress 
since Vienna, the Berlin wall and the Cuban 
missile crisis. 
This year, 1 shall propose: that we launch 
with other nations an exploration of the ocean 
depths to tap its wealth, energy and abundance; 
that we contribute our fair share to a major 
expansion of the international development 
association and to increase the resources of the 
Asian Development Bank; that we adopt a 
prudent aid programme, rooted in the principle 
of self-help; that we renew and extend the food 
for freedom programme. 
We must also strengthen the international 
monetary system. We have assured the world 
that our full gold stock stands behind our com-
mitment to maintain the priee of gold at 
35 dollars an ounce. W e must back this commit-
ment by legislating now to free our gold 
reserves. 
Source : Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 1.2, 18th Ja.nuary 1968. 
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4. Benelux memorandum on U. •itrudloa in 
the Comm~· 
19t1a Janattf7 1116B 
(E:x:tracts) 
II. Objectives 
1. Continued action in favour of European 
construction, which im.plies, in confonn.ity 
with the provisions of the treaty, the 
development and the extenaion of the Euro-
pean Communities. 
2. Respect, in their action, of the letter and 
spirit of the Treaty of Rome. 
3. Desirability of establishing closer links 
between the members of the EEC and the 
countries which have applied for member-
ship. 
III. Proposals in the eootunnic field 
1. The Benelux countriœ are determined to 
take an active part in the PJ'()gr&mme.for the 
development of the Europ~ Communitles. 
2. The Benelux countries recommend the 
estt~.blishment of a concrete procedure for 
consultations between the inember countries 
and the Community and the applicants, with 
the aim of avoiding increased discrepancies 
between the Common Market and the appli-
cant countries. 
Various types of action are suggested : 
A. Continuation of the study started by the 
Commission on the difficulties and the advan-
tages of the accession of the applicant countries. 
This means continuing, with these countries, the 
examination of the problems wbich the .Commis-
sion was not able to complete in its report. 
The Council of Ministers of U,le Comm:Wuty 
might entrust the Commission with thjs ~. 
asking it to report regularly to the Council on 
the consequences it draws from this joint analy-
sis. 
If this proeedural sucgestion could not be 
accepted, it would still be necesu-y to Ull.del'Wte 
this analysis by another method. 
1 
et là prière - nous consulterions nos alliés et nos 
adversaires pour voir s'il est possible de placer 
en tête de l'ordre du jour la cessation totale des 
hostilités- un véritable cessez-le-feu. Je rendrai 
compte au pays, le plus tôt possible, des résultats 
obtenus par nos démarches exploratoires. 
Je viens de regagner ce pays après des con-
versations très fructueuses avec Sa Sainteté le 
Pape. Je partage son espoir, exprimé encore au-
jourd'hui, de voir les deux parties déployer tous 
leurs efforts pour mettre fin à la guerre. Je l'ai 
assuré que nos alliés et nous-mêmes étions décidés 
à prendre notre large part de cette entreprise. 
L'an dernier, nous avons conclu avec les 
Soviétiques un traité consulaire, un a.ecord com-
mercial aéronautique - le premier qui ait été 
négocié entre les deux pays - et une convention 
interdisant l'utilisation militaire de l'espace 
exosphérique. Nous allons signer, et soumettre 
prochainement au Sénat, un nouveau texte pour 
]a protection des astronautes. 
De sérieuses divergences nous séJparent en-
core. Pourtant, depuis la rencontre de Vienne, la 
construction du mur de Berlin et la crise de Cuba, 
nous avons enregistré quelques progrès dans nos 
relations mutuelles. 
Cette année, j'ai l'intention de proposer: en 
collaboration avec d'autres nations, un plan d'ex-
ploration des fonds océaniques afin d'en exploi-
ter la richesse, les ressources énergétiques et 
l'abondance; une vaste extension des opérations 
de l'Association de développement international 
et un accroissement des ressources de la Banque 
asiatique de développement, dont nous prendrons 
une part équitable; de prudents programmes 
d'aide, fondés sur le principe de l'effort person-
nel des bénéficiaires; une prorogation et un élar-
gissement du programme de «Pain pour la 
PaiX». 
Nous avons aussi le devoir de renforcer le 
système monétaire international. Nous avons 
donné au monde l'assurance que la totalité de 
notre stock d'or cautionnait notre engagement de 
maintenir le prix du métal fin au taux de 35 dol-
lars l'once. Nous devons honorer cet engagement 
en prenant maintenant les mesures législatives 
qui permettront de débloquer nos réserves d'or. 
Sowrce : Traduction Ambassade des Etats-Unis, Paris, 




4. M4morandum sur la aituation de la 
Communcraté présenté par lu pays cfu Benefax 
19 janvier 1968 
(Extraits) 
II. Les objectifs 
1. Poursuite de leur action en faveur de la 
construction européenne qui postule, confor-
mément aux dispositions du traité, le déve-
loppement et l'élargissement des Communau-
tés européennes. 
2. Respect, dans leur action, de la lettre et de 
l'esprit du Traité de Rome. 
3. Opportunité de resserrer les liens entre les 
Etats membres de la Communauté euro-
péenne et les Etats ayant sollicité leur adhé-
sion. 
III. Propositions dans le domaine économique 
1. Les Etats du Benelux sont décidés à partici-
per activement au programme de développe-
ment des Communautés européennes. 
2. Les Etats du Benelux préconisent la mise en 
place d'une procêdure concrète de consul-
tation entre la Communauté et les Etats 
membres, d'une part, et les Etats candidats, 
d'autre part. Ceci a notamment pour but 
d'éviter l'accroissement de disparités exis-
tant entre le Marché commun et les Etats 
candidats. 
Plusieurs types d'actions sont suggérés: 
A. Continuation de l'étude entreprise par la 
Commission sur les difficultés et les avantages 
de l'adhésion des Etats candidats. Il s'agit donc 
de continuer avec ces Etats l'examen des ques-
tions dont la Commission n'avait pu, dans son 
avis, terminer l'examen. 
Le Conseil de Ministres de la Communauté 
pourrait charger la Commission de cette tâche 
en lui demandant de faire régulièrement rapport 
au Conseil sur les conséquences qu'elle tire de 
cette analyse conjointe. 
Si cette suggestion de procêdure ne pouvait 
être retenue, il serait tout de même nécessaire 
de faire cette analyse par une autre méthode. 
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B. Establishing a well-defined procedure for 
consultations between the Community, the 
member States and the applicant States, in order 
to encourage a rapprochement and to avoid 
increasing the differences between the systems 
of the applicant countries and those of the Com-
munity. 
This consultation will deal with the ques-
tions which have been settled in principle and 
so far as their execution by the EEC is con-
cerned and with questions which have to date 
been settled only in principle by the Community 
or which have not yet been dealt with by the 
Community, even if they are explicitly men-
tioned in the treaties, for example sorne fields 
which, although already examined by the Com-
munity, might make it possible to reach agree-
ments including the applicant countries, such as 
patents, European companies, provisions in the 
insurance sector. 
The Benelux countries suggest, as far as 
procedure is concerned, taking the agreement 
concerning relations between the ECSC and the 
United Kingdom of 21st December 1954 as a 
basis. Now that there is only one Council and 
one Commission, it would be suitable to extend 
this procedure, at present concerning only the 
questions of common interest in the coal and 
steel sector, to questions of common interest 
concerning the Treaties of Rome and Paris. 
If the extension of this agreement could not 
be sanctioned by a Council decision, it would 
then be necessary to look for another procedure 
permitting the same goals to be achieved. 
C. Realisation of joint actions between Euro-
pean countries wishing this in the fields not 
covered by the treaties. 
These actions should cover precise fields : 
the number of participants could vary according 
to the projects. 
As an example, we can mention development 
policy, joint production and purchase of military 
equipment, co-operation in the technological and 
scientific fields, aid to developing countries. 
IV. Proposals in the political field 
The Benelux countries feel that these pro-
posais for European revival would not be 
complete without the strengthening of relations 
in the field of political unification. 
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The three countries have decided to step up 
their political co-operation and to consult each 
other before taking any decision or stand on 
questions of joint interest and on major foreign 
policy problems, in order to reach similar posi-
tions. This consultation will take place in respect 
of the undertakings subscribed to within the 
framework of the Treaties of Washington, Paris 
and Rome, and will include the following fields : 
European political co-operation, relations (both 
political and economie) with East European 
countries, and relations with developing coun-
tries. 
Without for the moment trying to set up a 
new institution, the Benelux countries have tried 
to improve their consultation procedures in 
order to harmonise their positions. They hope 
that other European countries will join in their 
experiment and thus give further proof of their 
will to achieve European political unification. 
Should their partners in the EEC, the 
European Commission or the applicants wish it, 
the Benelux countries are perfectly ready to 
answer the questions which these necessarily 
incomplete proposais may raise and to examine 
them further. 
Source: Europe documents No. 462, 29th January 1968. 
S. Resolution adopted by the Federal Council 
of the European Movement, Rome 
20th January 1968 
After the veto on the opening of ta1ks with 
Great Britain, there is a serions risk of the 
European Community becoming limited to a 
customs union. Common policies will be bogged 
down in affairs relating to special interests, 
without regard to the well-being of Europe and 
the creative needs of the future. Nothing positive 
will be done to take up the technological backlog 
or to permit Europe to play its part in the 
destinies of the world. Nothing will be done to 
check a threatening nationalism. 
The situation can be averted only by a 
positive and unmistakable fresh approach. The 
Commission of the Community must persever-
B. Etablissement d'une procédure précise de 
consultation entre la Communauté, les Etats 
membres et les Etats candidats en vue de facili-
ter le rapprochement et d'éviter l'accroissement 
des disparités entre les systèmes des Etats can-
didats et ceux de la Communauté. 
Cette consultation porte sur les questions 
qui ont été réglées, tant dans leurs principes que 
dans leurs modalités d'exécution, par la C.E.E., 
que sur celles qui n'ont encore été réglées que 
sur le plan des principes au sein de la Commu-
nauté ou qui n'ont pas encore été abordées au 
sein de la Communauté, bien qu'elles soient 
explicitement prévues pàr les traitm. A titre 
exemplatif, on peut citer des domaines qui, bien 
qu'abordés par la Communauté, permettraient 
d'arriver à des accords englobant les Etats can-
didats : brevets européens, sociétés de droit eu-
ropéen, mesures dans le secteur des assurances. 
Les Etats du Benelux suggèrent, sur le plan 
de la procédure, de s'inspirer de l'accord concer-
nant les relations entre la C.E.C.A. et la Grande-
Bretagne du 21 décembre 1954. Maintenant qu'il 
n'existe qu'un seul Conseil et qu'une seule Com-
mission, il serait opportun d'étendre cette pro-
cédure, actuellement limitée aux questions d'in-
térêt commun concernant le charbon et l'acier, 
aux questions d'intérêt commun concernant les 
Traités de Rome et de Paris. 
Si l'extension de cet accord ne pouvait être 
entérinée par une décision du Conseil, il fau-
drait alors rechercher une autre procédure per-
mettant d'atteindre les mêmes buts. 
C. Réalisation d'actions communes entre les 
Etats européens qui le souhaitent dans les do-
maines qui ne sont pas couverts par les traités. 
Celles-ci devront porter sur des objets spéci-
fiques : le nombre des participants pouvant va-
rier suivant les projets. 
A titre d'exemple, on peut citer : le dévelop-
pement, la production et l'achat en commun de 
matériel militaire, la coopération dans des domai-
nes précis technologiques et scientifiques, l'aide , 
aux pays en voie de développement. 
IV. Propositions dans le domaine politique 
Les Etats du Benelux estiment que ces pro-
positions tendant à la relance européenne se-
raient incomplètes sans le renforcement des rela-
tions dans le domaine de l'unification politique. 
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Les trois Etats ont décidé de renforcer leur 
coopération politique et de se consulter, avant 
toute décision ou prise de position sur les ques-
tions d'intérêt commun et sur les questions im-
portantes de politique étrangère, en vue de par-
venir à des positions similaires. Cette consulta-
tion se fera dans le respect des engagements 
souscrits notamment dans les Traités de 
Washington, de Paris et de Rome et portera, 
entre autres, sur les sujets suivants : coopération 
politique européenne, relations avec les pays eu-
ropéens de l'Est sur les plans politique et écono-
mique, relations avec les pays en voie de déve-
loppement. 
Sans vouloir, pour l'instant, créer une insti-
tution nouvelle, ils ont tenté de perfectionner 
leur discipline de consultation en vue d 'harmoni-
ser leurs positions. Ils espèrent que d'autres 
Etats européens s'associeront à leur expérience et 
apporteront ainsi une preuve supplémentaire de 
leur volonté d'aboutir à l'unification politique 
européenne. 
Les Etats du Benelux se tiennent à la dis-
position de leurs partenaires de la Communauté, 
de la Commission européenne et des Etats can-
didats, pour répondre aux questions que ces pro-
positions nécessairement schématiques peuvent 
susciter, et pour approfondir l'examen de ces 
questions. 
Source.' Europe Documents, n° 462, 29 janvier 1968. 
5. Résolution adoptée par le Conseil fédéral 
du Mouvement européen d Rome 
20 janvier 1968 
Après le veto opposé à l'ouverture de con-
versations avec la Grande-Bretagne, le risque est 
grand de voir la Communauté européenne se li-
miter à une union douanière. Les politiques com-
munes seront enlisées dans des marchandages 
portant sur la défense d'intérêts particuliers, 
sans rapport avec le bien commun de l'Europe 
et les exigences d'une construction de l'avenir. 
Rien de positif ne sera fait pour rattraper le 
retard technologique ni pour permettre à l'Eu-
rope de jouer son rôle dans les destinées du 
monde. Rien ne sera fait pour barrer la route à 
un nationalisme menaçant. 
Seule une relance positive mais spectaculaire 
est susceptible de retourner la situation. Certes, 
la Commission des Communautés doit poursuivre 
J)OOUdNTATION 
ingly continue its task despite the unfavourable 
political atmosphere. But the new approach 
demands an initiative at the highest level, one in 
the spirit of the Schuman Declaration and of 
the Conference of Messina. 
This is why the European Movement now 
proposes that one or more of the governm.ents 
of member countries should draw up a series of 
propoSa.ls intended not only to surmount present 
difficulties but also to give new momentum 
towards full accomplishment of a united Europe. 
These proposais should have three related 
aims, together forming a single whole : 
the reinforcement and progress of the 
present Communities ; 
their extension geographically to the 
whole of democratie W estem Europe ; 
the initiation of a common solution to 
questions of diplomacy and defence. 
1. The reinforcement of the Communities 
The march forward of the Communities 
must be continued and their links strengthened. 
The economie and social policies provided for 
under the Treaty of Rome must be determined 
before lst January 1970; their field of applica-
tion must be extended to cover technology, 
research, finance and regional development. 
The communal institutions must likewise be 
strengthened and made mo:re democratie, to fit 
them for the considerable tasks that lie ahead, 
such as the greater independence of the Com-
mission, the extension of its powers and financial 
means, greater democratie parliamentary con-
trol, the "Europeanisation" of national adminis-
tration, etc. 
2. Geographie extension 
Our aim remains the same, to combine in a 
single Community the various European 
democracies. The applications for membership of 
Great Britain, Denmark, Ireland and Norway 
constituted a great step forward in that direc-
tion, and their rejection is greatly deplored by 
the European Movement. The Movement consi-
d~rs that matters cannot be allowed to rest, and 
that a positive solution to this problem must be 
sought. 
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It suggests the preparation of a short list 
of basic objective conditions which must bè 
fulfilled to prevent further ba~ to membership. 
Also that ail steps be taken to further their 
realisation, by means of regular contacts and 
common meetings of the Ten. Finally that an 
arbitral (or provisional) instrument be prepared 
immediately, defining such solution, to further 
the aim of positive membership. 
3. Diplomacy and defence 
Our member countries éan no longer pursue 
their each-for-himself polieies in the fields of 
foreign affairs and defence witbout voiding of 
substan,ce the twerity years' effort towards unity 
already undertaken. Systematic consultation 
between such governments of the Ten as are pre-
pared to take part would form a first and 
indispensable step. They would be carried on in 
a spirit of co-operation and organised by a com-
munal body such as an independent political 
commission accustomed to drafting concretc 
proposais. 
THE EUROPEAN MoVEMENT is 
AwARE of the deterioration caused to the 
spirit and enthusiasm of the Community by five 
years' use of the veto. The realities of the future 
must no longer be compromised by the negative 
attitude of a single member of the Community. 
Their safeguard demands a process of negotia-
tions to make possible the new approach neces-
sary to surmount this obstacle, so that all the 
countries actually desiring to progress can do so. 
CoNVINCED of the immense importance of the 
factors of the current situation, and of the 
decisions that must be taken without delay, the 
European Movèment appeals to all those imbueq 
with its spirit to mount a campaign for public 
understanding of what is at stake during the 
coming months, and of the opportunity to be 
seized. 
Source : Council of Europe document AS /lnf (68) 4. 
6. Article by Mr. Werner, LuxemboUJll Prime 
Minister and Minister of the Trea.sury, OR the 
prospects of European tfmmcial and monetary 
po licy 




avec persévérance sa tâche, ma:lgrG l'ambiance 
politique difficile. Mais la relance emgè une ini-
tiative au plus haut niveau, qui !i'inSpire des 
précédents de la déclaration Schuman et de la 
Conférence de Messine. 
C'est pourquoi le Mouvement européen pro-
pose qù'un ou plusieurs gouvernements des pays 
membres de la Communauté élaborent un ensem-
ble de propositions de nature non seulement à 
surmonter les difficultés actuelles, mais à redon-
ner à l'unité de l'Europe une impulsion décisive 
dans la perspective de son plein accomplissement. 
Ces propositions devraient s'orienter dans 
trois directions cohérentes entre elles et de na-
ture à former un tout : 
- le renforcement et le progrès des Com-
munautés actuelles ; 
- leur extension géographique à l'ensemble 
de l'Europe occidentale démooratiqne ; 
- l'amorce d'une détermination en commun 
de leur diplomatie et de leur défense. 
1. Le renforcement des Communautés 
La marche en avant des Communautés doit 
se poursuivre et leur cohésion se renforcer. Les 
politiques économiques et sociales préirnes par le 
Traité de Rome doivent être décidéœ avant le 
1•• janvier 1970 ; leur champ d'action doit s'éten-
dre à la technologie, la recherche, la monnaie 
et le développement régional. 
Les institutions communautairflS doivent 
être parallèlement renforcées et démocratisées 
pour faire face aux tâches considérables qui les 
attendent : indépendance plus assurée de la Com-
mission, extension de ses compétences et de ses 
moyens financiers, contrôle démocratique parle-
mentaire accru, impulsion européenne donnée 
aux administrations nationales, etc. 
2. L'extension géographique 
Notre ambition demeure de rassembler dans 
une Communauté les divers pays db l'Europe 
délnocratique. Les démandes d'adhésion de là 
Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et 
de la Norvège, constituaient un grand progrès 
dans cette voie ~t le Mouvement europfen déplore 
vivement le refus qui leur a été opposa TI estime 
que les choses ne peuvent en rester là et qu'une 
solution positive doit être recherchoo pour ce 
problème. 
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Il stiggère que soit dressée une liste brève 
des conditions fondamentales objectives qui dot-
vent être satisfaites pour que cette àdhésion ne 
rencontre plus d'obstacle ; que pàr des contacts 
réguliers èt un concours mutuel entre le8 Dix 
tout soit mis en œuvre pour hâter leur réalisa-
tion ; que soit prévue enfin, d'ores et déjà, une 
instance arbitrale destinée à la constater afin que 
puisse être prononcée définitivement l'adhésion. 
3. Diplomatie et défense 
Nos pays ne peuvent plus poursuivre cha-
cun pour soi leur politique étrangère et de dé-
fense, sauf à vider de sa substance l'effort 
d'unité entrepris depuis vingt ans. Des consulta-
tions systématiques entre ceux des gouverne-
ments des Dix disposés à y participer, pourraient 
constituer une première mais indispensable 
étape. Ces consultations devraient être animées 
par une volonté d'entente et organisées par une 
instance communautaire, notamment une Com-
mission politique indépendante habilitée à faire 
des propositions concrètes. 
LE MoUVEMENT EUROPÉEN est 
CoNSCIENT de la détérioration que la prati-
que du veto a apportée depuis cinq ans à l'esprit 
et à l'enthousiasme communautaires. Les virtuali-
tés de l'avenir ne sauraient être compromises 
plus longtemps par l'attitude négative d'un mem-
bre de la Communauté. Leur sauvegarde exige 
un processus de négociations qui permette à la 
relance envisagée de surmonter cet obstacle, afin 
que tous les pays décidés à poursuivre la marche 
en avant en aient la possibilité concrète. 
CoNVAINCU de l'extrême importance des 
échéances actuelles et des décisions à prendre 
dans l'immédiat, le Mouvement européen appelle 
toutes les forces qu'anime son idéal à développer 
dans ce sens une campagne afm d'attirer solen-
nellement l'attention de l'opinion publique sur 
l'enjeu des mois qui viennent et sur la chance 
à saisir. 
Source : Document Mouvement européen CF /P /9. 
6. Article de M. Werner, Prési4ent du 
gouvememe~ lwcembourgerifs et Ministre du 
trésor, sur les perspectives de la politique 
financièi'é et monitaire éaropéenne 
26 jan'Oier 1968 
(Extraits) 
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Sorne claim that monetary independence is 
the last stronghold of national sovereignty. The 
right to mint its own currency is in fact one 
of the essential attributes of sovereignty, not 
only because of the prestige of circulating cur-
rency and notes bearing national effigies and 
symbols, but above all because of the effect of 
monetary policy on the national economy and 
the conduct of the citizen. Often in times of 
crisis, the nation is called upon to make sacri-
fices through the intermediary of monetary 
adjustments. 
Consequently, the complete monetary unifi-
cation of Europe is to be envisaged only at the 
end of a more advanced process of political 
unification. 
However, it is not enough to rest on this 
idea which, for many monetary authorities, 
seems only too com:fortable. 
Where monetary unification is concerned, 
the Rome Treaty is extremely cautious and its 
pretentions very limited. There are several 
reasons :for this : 
(a) In a field where national susceptibilities 
are still particularly touchy, it seemed 
desirable not to hamper the draft treaty 
with an additional psychological 
burd en. 
(b) To sorne extent the international finan-
cial system made more detailed provi-
sion unnecessary. 
Since 1965, we have been living under 
the wing of the monetary peace of 
Bretton Woods. The Statutes of the 
International Monetary Fund forbid 
excessive fluctuations in exchange rates 
and make parity changes subject to a 
consultation procedure. On the other 
hand, member countries can count on 
financial support in the event of 
temporary balance-of-payments di:ffi-
culties. 
( c) When the Treaty was dra:fted, in addi-
tion to !MF support, there was the 
payments system of the European 
Payments Union, which had started 
with the Marshall plan. 
( d) In 1961, the member countries of the 
Community made their currencies 
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convertible within the meaning of the 
Statutes of the International Monetary 
Fund. 
All these circumstances limited the risks of 
monetary confusion or discord between the Six. 
Monetary co-ordination came into the Treaty 
only as a consequence of the requirements of 
economie policy. Purely financial commitments 
are rather vague. 
In the interests of harmonisation, the Treaty 
set up the Monetary Committee, which is a 
purely consultative body. It must be recognised, 
however, that this Committee's opinions carry 
increasing weight. Last year in particular, its 
studies and proposais provided the basis :for 
coherent action by the Six. 
According to the Treaty, sanctions in 
monetary matters are more a question of legiti-
mate de:fence. When an exchange rate is inap-
propriate or inadequate, the other States may be 
authorised to take appropriate measures to 
defend themselves. 
Attention must, however, be drawn to the 
provisions of Article 108. Although exercising 
little restraint, at :first sight, these provisions can 
in :fact be developed as and when necessary. In 
the event of di:fficulties or serious threat of dif-
:ficulties in the balance of payments of a member 
State and inso:far as these dif:ficulties may 
compromise the :functioning of the Common 
Market, the Commission may make recommenda-
tions on the basis of the a:forementioned Article 
108 and the Council may grant mutual assistance 
and also decide on the conditions and methods 
:for the supporting action. Mutual assistance may 
be a:f:forded in many ways, sorne of which are 
mentioned in Article 108. Sa:feguard clauses are 
also provided in the event of emergencies. 
In 1962, in the :framework of the programme 
of work of the second stage, the Commission 
submitted a series of recommandations :for 
developing a Community monetary policy. It 
advocated extending and intensi:fying regular 
monetary consultations at the level of govern-
ments and central banks, which would be 
compulsory for a number of important decisions. 
It also recommended that an intergovernmental 
agreement specify the extent of the commitments 
D'aucuns prétendent que l'autonomie moné-
taire serait le dernier bastion de la souveraineté 
nationale. Effectivement, le droit de battre mon-
naie est un des attributs essentiels de la souve-
raineté, non seulement pour le prestige de faire 
circuler des pièces et billets portant les effigies 
et les symboles nationaux, mais surtout en fonc-
tion de l'emprise de la politique monétaire sur 
l'économie nationale et le comportement du ci-
toyen. C'est souvent à travers les manipulations 
monétaires qu'on demande des sacrifiees à la na-
tion en temps de crise. 
Aussi la complète unification monétaire de 
l'Europe n'est-elle à prévoir qu'au terme d'un 
processus d'unification politique plus poussé. 
Cependant il ne suffit pas de s'installer dans 
cette idée qui pour beaucoup de tenants de l'au-
torité monétaire ne paraît que trop confortable. 
Le Traité de Rome se caractérise, pour ce 
qui concerne l'unification monétaire, par une très 
grande prudence et des ambitions fort limitées. 
Cela s'explique pour plusieurs raisons : 
(a) Dans un domaine à propos duquel les 
susceptibilités nationales restent parti-
culièrement pointilleuses, il paraissait 
indiqué de ne pas grever le projet de 
traité d'hypothèques psychologiques. 
( b) Le système financier international dis-
pensait dans une certaine mesure d'une 
prévoyance plus méticuleuse. 
Depuis 1965, nous vivons à l'ombre de 
la paix monétaire de Bretton Woods. 
Les statuts du Fonds Monétaire Inter-
national interdisent les fluctuations 
excessives de change et soumettent les 
changements de parité à une procédure 
de consultation. En revanche, les pays 
membres peuvent compter sur un sou-
tien financier en cas de difficultés tem-
poraires dans leur balance de paie-
ments. 
(c) Sur le soutien du F.M.I. se greffait, à 
l'époque de la rédaction du traité, le 
système de paiements de 1 'Union Euro-
péenne des Paiements, dont l'origine re-
monte au Plan Marshall. 
( d) En 1961, les pays membres de la Com-
munauté déclaraient la convertibilité de 
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leurs monnaies au sens des statuts du 
Fonds Monétaire International. 
Toutes ces circonstances limitaient les ris-
ques de désarroi ou de discorde monétaire entre 
les Six. 
Dans le traité, la coordination monétaire 
n'apparaît que par déduction des impératifs de 
la politique économique. Les engagements pro-
prement financiers sont plutôt vagues. 
Dans l'intérêt de cette harmonisation, le 
traité crée le Comité monétaire qui est un organe 
purement consultatif. Il faut reconnaître cepen-
dant que les avis de ce comité font autorité dans 
une mesure croissante. Au cours de l'année der-
nière, notamment, ses études et ses propositions 
ont fourni la base d'une action cohérente des Six. 
Selon le texte du traité, les sanctions contre 
l'inconduite monétaire dérivent plutôt de la légi-
time défense. Quand un taux de change est 
inadapté ou inadéquat, les autres Etats peuvent 
être autorisés à se défendre par des mesures 
appropriées. 
Il y a lieu toutefois d'attirer l'attention sur 
les dispositions de l'article 108. En effet, bien 
qu'étant assez peu contraignantes à première vue, 
ces dispositions sont susceptibles d'un développe-
ment dans le sens d'accords prévisionnels. En 
cas de difficultés ou de menaces graves de diffi-
cultés dans la balance des paiements d'un Etat 
membre et pour autant que ces difficultés soient 
susceptibles de compromettre le fonctionnement 
du Marché commun, la Commission peut faire 
des recommandations sur la base dudit arti-
cle 108 et le Conseil peut accorder le concours 
mutuel, en arrêtant d'ailleurs les conditions et 
modalités de l'action de soutien. Ce concours mu-
tuel peut prendre les formes les plus diverses, 
dont certaines sont énumérées dans l'article 108. 
Des clauses de sauvegarde sont encore prévues 
pour 1 'hypothèse de crise soudaine. 
En 1962, dans le cadre du programme de 
travail pendant la deuxième étape, la Commis-
sion avait présenté un ensemble de recomman-
dations en vue du développement d'une politique 
communautaire dans le domaine monétaire. Elle 
préconisait une extension et une intensification 
sur le plan des gouvernements et des banques 
centrales des consultations monétaires régulières, 
qui seraient rendues obligatoires pour un certain 
nombre de décisions importantes. ·Elle recom-
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which eaeh country would be prepared to assume 
with regard to mutual assistance in the frame-
work of Article 108. 
The Commission laid particular stress on the 
problem of fixed exchange rates. 1 cannot do bet-
ter than quote a passage from the memorandum 
of 31st October 1962: "Economie union in fact 
implies a fixed exchange rate between the cur-
reneies of member States, at least from the end 
of the transitional period, only very limited 
variations being permitted. Any important 
change would have such far-reaching effects on 
trade between the countries, in the absence of 
the protection afforded by eustoms barriers, and 
because of the guaranteed Community inter-
vention priee for cereals and other basic agri-
cultural products, and would lead to such sudden 
changes in the level of agricultural products 
and consequently in the income of farmers, that 
the Common Market itself might be jeopardised." 
The Benelux countries have solved the 
problem in the framework of their union by the 
strict commitments laid down in Article 12 of 
the Benelux Treaty, according to which they 
undertake to change their exchange rates only 
by oommon agreement. Here, the Benelux Treaty 
goos further than the Rome Treaty. 
The 1962 recommendations have not been 
finalised in formai agreements or regulations. 
The ideas behind them have been followed to a 
certain extent, mainly in consultations between 
monetary authorities. Generally speaking, for 
many years speculation regarding the monetary 
future of the Community seemed to be very 
theoretical and without immediate interest. 
However, a number of recent events has led 
to renewed interest in the monetary integration 
of the Common Market. 
1. Now that the agricultural policy has been 
defined, any unconcerted change in the parity 
of' the currency of one of the six countries would 
endanger the overall balance of concessions the 
partners have made. Agricultural priees are 
given in units of account or dollars and sorne 
even in Deutschmarks. 
2. The six countries have been drawn into 
controversies over the system of international 
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Iiquidities. They have had to give their views 
on gold and the creation of a new monetary 
reserve unit. It was striking to note the sudden 
growth of solidarity between the Six in a field 
in which each had previo'QBly had its own ap-
proach. This tendency gradually took shape dur-
ing the regular meetings of Ministers of Finance, 
particularly in The Hague and Luxembourg in 
1966. At the meeting in Munich on 17th and 
18th April 1967, the broad Unes of the joint 
position the member countries were to adopt in 
discussions on international liquidities in larger 
organisations were affirmed in spite of a few 
divergent trends. 
The six governments' coherent views were 
confirmed in preparations for the assembly of 
the International Monetary Fund, held in Rio 
de Janeiro in September 1967, when agreement 
was reached on the principle of crea ting. special 
drawing rights in the International Monetary 
Fund. ln Paris in December 1967, the Six agreed 
on the amendments to be proposed to the 
statutes of the IMF. One of these amendments 
is to have a qualified majority for certain 
important decisions so that, acting in concert, 
the Six could have a veto. 
Again the EEC partners achieved monetary 
solidarity at international leve!, and if it 
continues in thia vein, sooner or later it will be 
reflected in the Community's institutions and 
regulations. 
3. Britain's application for membership will 
make it necessary for the six-power authorities 
to work out their monetary policy. This is 
essential in connection with the special case of 
Britain, which would introduce a reserve cur-
rency and a vehicle of world trade into the 
Community. This raises problems which would 
also arise among the Six if the strengthening of 
the European position were to draw in a flow 
of currency to one or severa! countries of the 
Community, thus making their cu:rrencies 
assume, at least in part, a reserve rôle. 
A concrete task, and a useful one in the 
long run, to be tackled in the midst of the 
l' 
mandait encore qu'un accord intergouvernemen-
tal précisât l'étendue des obligations que chaque 
pays serait prêt à assumer en matière de con-
cours mutuel dans le cadre de l'article 108. 
La Commission insistait particulièrement 
sur le problème de la fixité des taux de change. 
Je ne peux mieux faire que reproduire un pas-
sage du mémorandum du 31 octobre 1962 : 
« L'union économique implique, en effet, au 
moins après la fin de la période de transition, 
la fixité des taux de change des monnaies des 
Etats membres, sous réserve de variations dans 
des limites très étroites. Toute modification im-
portante provoquerait des bouleversements si 
profonds dans les échanges des pays que ne pro-
tégera plus aucune barrière douanière et entraî-
nerait, en raison du prix d'intervention commu-
nautaire garanti pour les céréales et pour d'au-
tres produits agricoles de base, des changements 
si soudains dans le niveau des produits agricoles 
et par conséquent dans le revenu des agricul-
teurs, que le Marché commun lui-même pourrait 
être mis en cause.» 
Les pays de Benelux ont résolu lè problème 
sur le plan de leur Union par des engagements 
stricts inscrits à l'article 12 du Traité de Bene-
lux, selon lesquels ils ne procèdent à des modi-
fications des taux de change que d'un commun 
accord. Sur ce point le Traité de Benelux va 
plus loin que le Traité de Rome. 
Les recommandations de 1962 n'oot pas été 
concrétisées sous forme d'accords formels ou de 
réglementation. C'est surtout sur le plan de la 
consultation entre autorités monétaires qu'elles 
ont été suivies dans une certaine mesure selon 
l'esprit qui avait animé leurs auteurs. D'une fa-
çon générale, les spéculations sur l'avenir moné-
taire de la Communauté paraissaient, pendant de 
longues années, très théoriques et sans intérêt 
immédiat. 
Or, divers ordres d'événements ont déter-
miné récemment un regain d'intérêt pour l'inté-
gration monétaire dans le Marché commun. 
1. La définition de la politique agrieole a en-
traîné un état de choses tel que toute modifica-
tion non concertée de la parité d'une des mon-
naies nationales des six pays mettrai• en cause 
l'équilibre général des concessions faites par les 
partenaires. Les prix agricoles sont effectivement 
exprimés en monnaie de compte ou en dollars, 
certains même en DM. 
2. Les six pays ont été entraînés dans les con-




nales ; ils ont eu à définir leur position à l'égard 
de l'or et de la création d'une nouvelle unité 
monétaire de réserve. On a été frappé de cons-
tater que les Six se découvraient subitement une 
solidarité dans un domaine qu'ils approchaient 
jusqu'ici avec un très fort particularisme. C'est 
au cours des réunions périodiques des ministres 
des finances que s'est dégagée peu à peu cette 
tendance, notamment à La Haye et à Luxem-
bourg en 1966. Lors de la réunion qui s'est tenue 
à Munich les 17 et 18 avril1967, les lignes géné-
rales de la position commune que les pays mem-
bres entendaient dorénavant adopter lors des 
discussions sur les liquidités internationales dans 
des enceintes plus larges, se sont notablement 
affirmées, malgré quelques divergences de ten-
dances. 
Ces vues cohérentes des six gouvernements 
se sont confirmées à propos de la préparation de 
l'assemblée du Fonds Monétaire International 
qui s'est tenue à Rio de Janeiro en septembre 
1967, au cours de laquelle le principe de la créa-
tion de droits de tirage spéciaux sur le Fonds 
Monétaire International a été décidé. Les Six 
se sont mis d'accord à Paris au mois de décem-
bre 1967 sur les modifications à proposer aux 
statuts du F.M.I. Une de ces modifications con-
siste à imposer une majorité qualifiée pour cer-
taines décisions importantes dans des conditions 
qui permettent aux Six cumulant leurs quotas 
de disposer d'un veto. 
Encore une fois, les partenaires de la C.E.E. 
se sont découvert une solidarité monétaire sur 
le plan international qui ne devrait pas manquer, 
si elle doit persister sans failles, de se réfléchir 
à la longue dans les institutions ou réglementa-
tions communautaires. 
3. La demande d'adhésion de la Grande-Bre-
tagne obligera les instances des Six à une prise 
de conscience de leurs objectifs de politique mo-
nétaire. Celle-ci est indispensable par rapport au 
cas spécifique de la Grande-Bretagne, qui appor-
terait une monnaie de réserve et une des mon-
naies véhiculaires du commerce mondial dans la 
Communauté. Cette incorporation monétaire sou-
lève des problèmes. Ceux-ci surgiraient également 
dans le cadre des Six, si le renforcement de la 
position èùropéenne devait orienter les courants 
financiers vers un ou plusieurs pays de la Com-
munauté, de façon à faire assumer par leurs 
monnaies des fonctions au moins partielles de 
monnaie de réserve. 
Une des tâches concrètes, et utiles au résul-
tat final, que l'on devrait entreprendre dans le 
DOCUMENTATION 
present confusion caused by recent differences 
over the negotiations with Britain, is to consider 
here and now the rôle of world and reserve cur-
rencies in the Community in the light of Britain's 
accession and seek new opportunities of strength-
ening cohesion between the member countries 
through the closer co-ordination of monetary 
policies. 
This concords with the Commission's opinion 
that: "No national currency could possibly 
assume the rôle of a Community monetary 
system, which would have to result from graduai 
co-ordination of member States' policies and 
strengthening of the common economie, monet-
acy and financial poli ci es." It also echoes the 
repeated statements of goodwill and the open-
minded approach of the British governmental 
and monetary authorities, who are prepared to 
discuss the rôle of the pound in an economie 
community. 
4. Finally, a European capital market will 
develop to the full only if there is greater co-
ordination of monetary policies. The programme 
for redressing the United States balance of 
payments announced by President Johnson on 
lst January 1968, by reducing the supply of 
American capital, is forcing us to consider and 
develop the intra-European capital market 
which, in its own way, has been built up in 
recent years. 1 will revert to this a little later. 
ln view of the evolution of the situation and 
the importance of the problems to which 1 have 
just referred, it may be wondered whether, 
despite the general policy aspects of any initia-
tive in the monetary field, the time has not come 
for the Community to draw up a plan of action 
in this field. 
Taking as a basis the real problems of the 
monetary situation which are now more acute 
than in 1962, sorne of the suggestions then made 
by the Commission in the action programme for 
the second stage might be taken up again and 
adapted. Other ideas have been put forward 
since then. Bolder proposais for monetary 
unification have been made. 
Starting only from the requirements of 
economie integration and the smooth running of 
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the international payments system, a plan of 
action might be worked out on the following 
lines: 
1. Definition of monetary operations which the 
partners could undertake only after consulting 
their partners in the framework of the Council 
of Ministers or in the Monetary Committee, or 
possibly in a special body composed of Ministers 
of Finance and Governors of Central Banks. 
2. Final definition and approval of the Euro-
pean unit of account following unification of 
the methods used in the European treaties and 
various regulations. The use of this unit of 
account in relations between the Six would 
develop perfectly naturally in accordance with 
the requirements of Community action both 
inside and outside. 
3. With or without reference to the unit of 
account, the Six should state their reciprocal 
commitments for maintaining fixed ratios be-
tween their currencies. 
It is recalled that the six governments 
defined the parity of their currencies in relation 
to gold in the framework of their commitments 
in the International Monetary Fund. 
4. The co-ordination of the monetary co-
operation of the Six with that at world level in 
the IMF is essential for the pursuit of the aims 
of security and freedom of exchange advocated 
by the financial bodies set up at Bretton Woods. 
This brings out the full importance of con-
sultation and co-ordination of views in relations 
with these bodies. The course followed last year 
should be pursued systematically. This will be 
of particular importance from the moment the 
plan for new special drawing rights in the Fund 
cornes into force. 
5. For the purposes of estimation, an outline 
intergovernmental agreement should be worked 
out, into which would be written,. at the ap-
propriate moment, the extent of each country's 
commitments with regard to mutual assistance 
in application of Articles 108 and 109 of the 
Treaty. 
Assistance might be organised through a 
Community body in the shape of a European 
monetary co-operation fund to direct two kinds 
of operation : 
r 
1 
désarroi actuel causé par les récentes divergences 
de vues sur les négociations avec la Grande-
Bretagne, serait d'approfondir sans tarder et à 
la lumière de cette adhésion le rôle des monnaies 
mondiales et des monnaies de réserve dans la 
Communauté, tout en dégageant les nouvelles 
chances de renforcement de la cohésian entre les 
pays membres qui pourraient découler d'une 
coordination plus étroite des politiques moné-
taires. 
Cette proposition est dans la ligne de l'avis 
de la Commission qui constate « qu'aucune mon-
naie nationale ne saurait assumer le rôle d'un 
système monétaire communautaire auquel devrait 
conduire la coordination progressive des politi-
ques des Etats membres et le renforeement des 
politiques communes en matière économique, mo-
nétaire et financière». Elle fait écho également 
aux déclarations réitérées de bonne volonté et 
d'ouverture d'esprit de la part des autorités gou-
vernementales et monétaires britanniques, qui 
sont prêtes à discuter le rôle de la livre dans 
une communauté économique. 
4. Enfin, le plein épanouissement d ~n marché 
européen des capitaux ne se réalisera qu'avec 
une coordination plus poussée des politiques mo-
nétaires. Or, le programme d'assainissement de 
la balance des paiements des Etats-Unis que le 
Président Johnson a annoncé le r• janvier 1968, 
en réduisant l'apport de capitaux américains, 
nous oblige à considérer et à développer le mar-
ché des capitaux intra-européen, qui selon des 
méthodes bien particulières, s'était édifié au 
cours des dernières années. J'y reviendrai un 
peu plus loin. 
En prenant conscience de l'évolution des 
situations et de l'importance des problèmes que 
je viens d'évoquer, on en vient à se demander, 
si, en dépit des aspects de politique générale que 
soulève toute initiative dans le domaine moné-
taire, le moment n'est pas venu pour la Commu-
nauté de définir un plan d'action dans ce do-
maine. 
En se fondant sur les problèmes effectifs 
que la situation monétaire actuelle potE avec plus 
d'acuité qu'en 1962, l'on pourrait reprendre par-
tiellement en les adaptant les suggestions faites 
alors par la Commisison dans son programme 
d'action pour la seconde étape. D'autres idées ont 
circulé depuis ce temps. Des propositions plus 
hardies d'unification monétaire ont été formulées. 
En se basant uniquement sur les impératifs 
de l'intégration économique et du bon fonctionne-
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ment du système des paiements internationaux, 
on pourrait concevoir un plan d'action selon les 
lignes suivantes : 
1. Définition des opérations à caractère moné-
taire que les partenaires ne pourraient entre-
prendre qu'après consultation de leurs parte-
naires, soit dans le cadre du Conseil des Ministres, 
soit dans celui du Comité monétaire, soit éven-
tuellement dans un organe spécial, composé des 
ministres des finances et des gouverneurs de ban-
ques centrales. 
2. Mise au point et approbation de la définition 
de l'unité de compte européenne, à la suite d'une 
unification des formules utilisées dans les traités 
européens et diverses réglementations. L'usage de 
cette unité de compte dans les relations entre les 
Six se développerait très naturellement, suivant 
les nécessités de l'action communautaire, interne 
et externe. 
3. .Avec ou sans référence à la monnaie de 
compte, les Six devraient préciser leurs engage-
ments réciproques pour le maintien de relations 
fixes entre leurs monnaies. 
Je rappelle que les six gouvernements ont 
défini la parité de leur monnaie par rapport à 
l'or dans le cadre de leurs engagements vis-à-vis 
du Fonds Monétaire International. 
4. L'articulation de la coopération monétaire 
des Six avec celle qui se pratique sur le plan 
mondial du F.M.I. est indispensable dans l'intérêt 
de la poursuite des objectifs de sécurité et de 
liberté des échanges que préconisent les orga-
nismes financiers créés à Bretton Woods. 
C'est dire toute l'importance d'une consul-
tation et d'une coordination des points de vue 
dans les relations avec ces organismes. Celles pra-
tiquées au cours de l'année dernière seraient à 
poursuivre et à systématiser. Elles prendront 
une importance particulière à partir du moment 
où le plan des nouveaux droits de tirage spéciaux 
sur le Fonds entrera en vigueur. 
5. .A titre prévisionnel, il faudrait arrêter le 
schéma d'un accord intergouvernemental, dans 
lequel s'inscrirait, au moment opportun, l'étendue 
des obligations de chaque pays en matière de con-
cours mutuel en application des articles 108 et 
109 du traité. 
L'organisation du concours pourrait se faire 
à travers un instrument communautaire. Cet ins-
trument serait constitué par un fonds européen 
de coopération monétaire qui canaliserait deux 
sortes d'opérations: 
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internai : mutual assistance to correct 
disequilibrium in balances of payments, 
subject to co-ordination with drawings from 
the International Monetary Fund; 
external : international credit operations 
deriving either from the common trade 
policy or from assistance to be afforded in 
the international payments system. 
I am not pleading for undue haste in this 
matter but for progressive and organic action 
in accordance with the true operational needs 
of our Community. Of course, the use of the unit 
of account and various demonstrations of 
institutionalised solidarity will bring us closer 
to the ideal and ultimate system, based on a 
European reserve fund and a European cur-
rency. 
Source : Official text published in Luxembourg (WEU 
translation). 
7. Joint declaration published a(ter the 
Franco-German talh on the enlargement of 
the European Communities, Paris 
16th Febr-ry 1968 
1. The two governments affirm their determin-
ation to continue the work undertaken by them 
and their partners since the creation of the Euro-
pean Economie Community. They intend to make 
ali efforts to complete and develop the Common 
Market : they reaffirm in particular their desire 
to achieve the fusion of the three existing C'om-
munities. 
2. In this spirit, they wish the Communities to 
be enlarged to include other European countries, 
particularly those who have already applied for 
membership once those countries are in a position, 
either to enter effectively into these Communities, 
or, as the case may be, to link themselves with 
them in another form. This applies particularly 
to Britain and means that the evolution already 
begun by this country should continue. 
3. Until this enlargement becomes possible, the 
two governments are ready to envisage the con-
clusion by the Community of arrangements with 
the applicant countries capable of developing 
exchanges of agricultural and industrial products 
between the two parties. Such arrangements, 
which would include progressive reductions of 
trade obstacles for industrial products, would be 
designed to facilitate the abovementioned evolu-
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tion and would in any case contribute to the 
development of relations between the European 
co un tries. 
4. In stating their position regarding the 
development and the desired enlargement of the 
European Economie Community, the two govern-
ments aim at an essential objective of their 
policy, that of making a strong and united 
Europe play its proper rôle ; in other words to be 
an organised, independent and active factor in 
world equilibrium and, as a result, in peace. 
Source: Council of Europe document AS flnf (68) 7, 
23rd Februa.ry 1968. 
8. Statement by President Johnson after the 
visit by Mr. Brosio, Secretnry-General of 
NATO, to Washington 
19th February 1968 
The President met with NATO Secretary-
General Manlio Brosio at noon today. The 
President and Mr. Brosio examined questions of 
mutual interest concerning .the NATO Alliance. 
'l'hey agreed that the adoption by allied Ministers 
last December of a constructive programme for 
carrying out the future tasks of the Alliance 
provided evidence of the continuing vitality of 
NATO. The President and Mr. Brosio also 
concurred that the allies must consult closelv and 
continuously on East-West relations and the 
achievement of a durable peace in Europe. They 
considered the maintenance of NATO's strength, 
including the United States commitment, as 
necessary to continuing stability and security in 
the North Atlantic area. This stability and 
security provides the basis for exploring with the 
USSR the possibility of mutual force reductions. 
Source: Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 35, 20th Februa.ry 1968. 
9. Speech by Mr. Wedgwood Benn, United 
Kingdom Minister of Technology, on the 
European Technological Community, Bonn 
20th. February 1968 
(Extracts) 
vers l'intérieur, les concours mutuels tendant 
à corriger les déséquilibres de balances de 
paiements, sous réserve d'une coordination 
avec des tirages sur le Fonds Monétaire In-
ternational ; 
vers l'extérieur, les opérations de crédit in-
ternational dérivant soit de la politique 
commerciale commune soit de concours à 
apporter dans le système de paiements inter-
nationaux. 
Je ne plaide pas pour une précipitation in-
considérée dans cette matière, mais pour une 
action progressive et organique canforme aux 
besoins réels du fonctionnement de notre Com-
munauté. Bien sûr, l'usage de la monnaie de 
compte et düférentes actions de solidarité institu-
tionnalisées nous rapprocheront du ~stème idéal 
et final qui s'appuiera sur un fonds de réserve 
européen et la monnaie européenne. 
Source :Luxembourg, publication officielle, janvier 1968. 
7. Déclaration commune publiée d l'issue des 
entretiens franco-allemands sur l'élargisse-
ment des Communautés européennes d Paris 
16 février 1968 
1. Les deux gouvernements affirment leur vo-
lonté de poursuivre l'œuvre entrepriœ par eux et 
leurs partenaires depuis la création de la Com-
munauté Economique Européenne. Ils entendent 
consacrer tous leurs efforts à compléter et à déve-
lopper le Marché commun : ils réaffirment en 
particulier leur intention de voir se réaliser la 
fusion des trois Communautés existantes. 
2. Dans cet esprit, ils souhaitent l'élargissement 
des Communautés à d'autres pays anropéens et 
à ceux qui ont déjà fait acte de candidature dès 
lors que ces pays seraient en mesure, selon les 
cas, d'entrer effectivement dans lesdites Commu-
nautés ou de se lier à elles sous une autre forme. 
Ceci vaut en particulier pour la Grande-
Bretagne et signifie que l'évolution déjà com-
mencée par ce pays devrait se poursuivre. 
3. En attendant que cet élargissement de"ienne 
possible, les deux gouvernements sont disposés à 
envisager que soient conclus par la Communauté 
avec les pays candidats des arrangements de 
nature à développer entre les uns et les autres des 
échanges de produits industriels et agricoles. De 
tels arrangements, qui comporteraient pour les 
produits industriels des abaissements progressifs 
des obstacles au commerce, seraient de nature à 
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faciliter l'évolution mentionnée ci-dessus et de 
toute façon contribueraient au développement 
des rapports entre les pays européens. 
4. En affirmant leur position sur le développe-
ment et l'élargissement souhaité de la Commu-
nauté Economique Européenne, les deux gouver-
nements ont en vue un objectif essentiel de leur 
politique, qui est de faire jouer à une Europe 
forte et unie le rôle qui lui revient, c'est-à-dire 
d'être un facteur organisé, indépendant et actü 
de l'équilibre mondial et, par conséquent, de la 
paix. 
Source: Document Conseil de l'Europe AS /Inf (68) 7, 
23 février 1968. 
8. Déclaration faite par le Président Johnson 
d l'issue de la visite de M. Brosio, Secrétaire 
général de l'O.T.A.N., d Washington 
19 février 1968 
Le président a rencontré M. Manlio Brosio, 
Secrétaire général de l'O.T.A.N., à midi aujour-
d'hui. Le Président et M. Brosio ont examiné les 
questions d'intérêt commun concernant l'alliance 
de l'O.T.A.N. Ils sont tombés d'accord sur le fait 
que l'adoption par les ministres alliés, en décem-
bre dernier, d'un programme constructif visant 
l'exécution des tâches futures de l'Alliance, ap-
porte la preuve du maintien de la vitalitP de 
l'O.T.A.N. Ils sont également tombés d'accord 
pour estimer que les alliés doivent tenir des con-
sultations étroites et permanentes sur les rela-
tions Est-Ouest et sur le problème de la réalisa-
tion d'une paix durable en Europe. Ils considè-
rent que le maintien de la puissance de l'O.T.A.N., 
et notamment de l'engagement des Etats-Unis, 
est nécessaire pour assurer la stabilité et la sécu-
rité dans la zone de l'Atlantique nord. Cette sta-
bilité et cette sécurité constituent les fondements 
des efforts qui pourraient être entrepris pour ex-
plorer, avec l'U.R.S.S., les perspectives de réduc-
tions mutuelles des forces. 
Source: Ambassade des Etats-Unis, Paris, Daily Radio 
Bulletin, no 35, 20 février 1968 (Traduction U.E.O.). 
9. Discours prononcé par M. Wedgwood Benn, 
Ministre britannique de la technologie, 
sur la Communauté technologique européenne 
d Bonn 
20 février 1968 
(Extraits) 
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lndeed it was partly through our analysis of 
the impact of technology upon industry that we 
came to the historie decision to apply for full 
membership of the European Economie Com-
munities. 
Britain may have been slow to see the impor-
tance of the European Gommunities, but 1 believe 
she was the first to see that technology imposes 
on us aU its inexorable logic of scale. 
And it is this inexorable logic that led the 
Prime Minister to speak about a European Tech-
nological Community as the industrial heart of 
an extended EEC. 
We believe that what is required is a joint 
study by European industries of the way in 
which technology is likely to affect the market 
for advanced products over the next ten years. 
This mid-term technological demand forecasting 
is already being done by the large American 
corporations who plan to meet it with their own 
products. 
We must, therefore, analyse this demand 
together, compare it with our present capability 
of meeting it, and then plan to rationalise, streng-
then and develop that capability so that it can 
meet it. Perhaps in developing a European lnsti-
tute or Centre of Technology sorne of the experi-
ence of the British Ministry of Technology may 
be helpful. 
1 believe that the overwhelming public sup-
port for British membership in the Community 
makes this the right time to pursue the idea of a 
European lnstitute of Technology. And the 
recent proposais made by the Benelux Govern-
ments suggest a suitable framework. 
But our aim must, of course, be to go further 
than bilateral collaboration. W e want to see tech-
nological collaboration established on a multila-
teral basis in Europe as a whole. 
Nor is this approach in any way anti-Ameri-
can. What is at issue here is not whether we co-
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operate with the Americans, but whether that 
co-operation is on the basis of equal partner-
ship or on the basis of a subservient industrial 
relationship. 
Nor is there anything in my argument which 
could possibly perpetuate cold war attitudes to-
wards Eastern Europe. Like the French, we have 
a comprehensive technological agreement with 
the Soviet Government and many Eastern Euro-
pean countries, and see technological co-operation 
as an important way of healing Europe's scars, 
and giving new life and strength to our old and 
creative continent. 
Source : Document CM /030 of the Central Office of 
Information, London. 
10. Lecture given by Mr. Brown, 
United Kingdom Secretary of State for Foreign 
Affairs, at Elliott College, Kent University, 
Canterbury 
23rd February 1918 
(Extract) 
Two courses of action have been proposed. 
The Benelux countries - the Netherlands, Bel-
gium and Luxembourg - have proposed consul-
tation on matters of common interest, joint action 
where this can be achieved, and an experiment in 
political consultation open to aU European conn-
tries. 
And now we have a declaration by France 
and Germany which seems to look to the possi-
bility of sorne step towards membership. lts full 
significance is not yet clear. We wait to know 
what flesh can be put on the bones - whether 
this is something useful on which we can aU 
build. 
But one thing is absolutely clear: there is 
nothing in the Franco-German declaration which 
cuts across or duplicates the Benelux proposais. 
Whatever the outcome of the Franco-German 
declaration, and there can be no outcome until 
the Six have considered it together, it should be 
perfectly possible to progress on the lines set out 
in the Benelux proposais. 
C'est même, dans une certaine IIU*lure, l'ana-
lyse que nous avons faite de l'influence de la 
technologie sur l'industrie qui nous a. conduits à 
prendre la décision historique de demander notre 
adhésion à part entière aux Communautés Econo-
miques Européennes. 
Il se peut que la Grande-Bretagne ait été 
lente à comprendre l'importance oo Commu-
nautés européennes, mais je crois qu'elle a été la 
première à se rendre compte que la technologie 
nous impose à tous sa logique inexorable des 
dimensions. 
Et c'est cette logique inexorable qui a incité 
le premier ministre à parler d'une communauté 
technologique européenne qui serait le noyau in-
dustriel d'une C'.E.E. élargie. 
Nous pensons que ce qu'il faut, c'est une 
étude menée conjointement par les industries 
européennes sur l'influence que la technologie 
est susceptible d'exercer sur le marché des fabri-
cations de pointe au cours des dix prochaines 
années. Cette prévision à moyen terme de la de-
mande technologique est déjà pratiquée dans les 
grandes sociétés américaines qui comptent la 
satisfaire par leur propre production. 
Nous devons, par conséquent, analyser en-
semble cette demande, 1~ comparer aux moyens 
dont nous disposons actuellement pour la satis-
faire et envisager ensuite de rationaliser, ren-
forcer et développer ces moyens en conséquence. 
L'expérience acquise par le ministère britannique 
de la technologie pourrait servir en partie à 
mettre sur pied un institut ou un centre euro-
péen de la technologie. 
Je pense que la faveur générale rencontrée 
dans l'opinion par la candidature britannique à 
la Communauté rend le moment partieulièrement 
propice à la création d'un institut européen de la 
technologie. Et les récentes propositioJ!lS des gou-
vernements du Benelux offrent un cadre appro-
prié. 
Mais, nous avons, naturellement, visé à dé-
passer le stade de la collaboration bilat~rale. Nous 
souhaitons que la collaboration technologique 
s'instaure sur une base multilatérale dans l'en-
semble de l'Europe. 
Cette conception n'est nullement anti-améri-
caine. Il ne s'agit pas ici de savoir si oous coopé-
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rerons avec les Américains, mais si cette coopéra-
tion se fera sur un pied d'égalité ou sur la base 
d'une dépendance industrielle. 
Rien non plus dans mon raisonnement ne 
saurait prolonger une attitude de guerre froide à 
l'égard de l'Europe orientale. Comme les Fran-
çais, nous avons conclu de larges accords techno-
logiques avec le gouvernement soviétique et 
maints pays d'Europe orientale et nous voyons 
dans la coopération technologique un important 
moyen d'effacer les cicatrices de l'Europe et de 
réveiller et de multiplier les forces créatrices de 
notre vieux continent. 
Source: Central Office of Information, Londres, CM/030 
(Traduction U.E.O.). 
10. Conférence faite par M. Brown, Ministre 
britannique des affaires étrangères, d l'Elliott 
College, Kent University, d Canterbury 
23 février 1968 
(Extrait) 
Deux lignes d'action ont été proposées. Les 
pays du Benelux - les Pays-Bas, la Belgique et 
le Luxembourg - ont proposé de tenir des con-
sultations sur les sujets d'intérêt commun, d'agir 
de concert quand cela se peut, et de faire l'expé-
rience d'une consultation politique ouverte à tous 
les pays européens. 
Et maintenant, nous nous trouvons devant 
une déclaration de la France et de l'Allemagne 
qui semble envisager la possibilité d'une certaine 
formule rapprochant de l'adhésion. Le sens de 
cette déclaration n'apparaît pas encore très clai-
rement. Nous attendons qu'elle soit complétée 
pour savoir si elle représente une base utile sur 
laquelle nous pourrons tous bâtir. 
Mais une chose est absolument certaine : rien 
dans la déclaration franco-allemande ne va à 
l'encontre des propositions du Benelux, ou ne fait 
double emploi avec elles. 
Quel que soit le résultat de cette déclaration 
- et elle n'en aura aucun avant que les Six ne 
l'examinent ensemble - il devrait être parfaite-
ment possible d'aller de l'avant dans la direction 
indiquée par les propositions du Benelux. 
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We have accepted these proposais whole-
heartedly because it offers us a means of streng-
thening Europe while we wait to join the Com-
munities. 
We have accepted them ; other European 
governments have accepted them ; no European 
government is excludoo. 
We shall go ahead with ail the Benelux pro-
posais including the proposai for an experiment 
in political consultation. We have much to contri-
bute. We seek no advantage for ourselves. We 
seek only advantage for Europe. 
Source: Document CM /031 of the Central Office of 
Information, London. 
11. ItaUan Govemment memorandum on the 
forthcomlng meeting of the Cormdl of the 
European Commrmities 
23rd Febraary 1968 
On 19th December 1967, having considered 
the favourable opinion of the EEC Commission, 
it was not possible to reach a decision on the 
opening of negotiations for the accession of Great 
Britain, Denmark, Ireland and Norway to the 
European Communities, notwithstanding the 
consent of five member countries. It was, how-
ever, unanimously agreed that the applications 
for membership of Great Britain and of the other 
three countries should be kept on the Agenda. 
On 19th J anuary last, the Benelux countries 
issuoo a "memorandum" contàining proposais to 
foster the creation of conditions leading to a 
favourable reconsideration of the aforementioned 
applications a.nd on the 16th instant, the Govern-
ments of France a.nd the Federal Republie of 
Germany published a "statement" of their inten-
tions regarding life in the Community and re-
lations with other European countries which 
have, or propose to have, particular ties with the 
European Community. 
Bearing in mind the foregoing and in 
keeping with the spirit of their own memo-
randum of 8th May, the Italian Government pro-
poses: 
1. That at the meeting of the European 
Oommunity Couneil on the 29th instant, 
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when dealing with the item of the Agenda 
conceming the applications from the 
Governments of the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway and the 
letter from the Swedish Government, the 
documents issued by the Benelux conn-
tries and by the Governments of France 
and Federal Germany be taken into 
account; 
2. That at the same meeting the following 
decision relevant to the objectives indica-
ted hereunder be adopted. 
I. Normallife and merger of the Communities 
The six governments reaffirm their will to 
continue the process of economie integration 
undertaken in observance of both the letter and 
the spirit of the Treaty of Paris and the Treaty 
of Rome. 
In :particular, they commit themselves : 
- to carry out, at the establishoo dates, the 
free circulation of industrial and agri-
cultural products and of labour forces 
within the area of the Community; 
- to continue the elaboration of the mea-
sures leading to economie union ; 
- to consolidate, during the current year, 
in the nuclear field, the bases of the 
common Centre, by specifying the acti-
vities which might be carried out there in 
the future, by insuring that the studies 
concerning nuclear fusion be pursued and 
by ascertaining the limits and the engage-
ments of a common policy for the supply 
of uranium; 
- to examine, at the right time, the report 
on the merger of the Communities that 
the Commission has been asked to pre-
pare. 
II. Abstention from measures which might deepen 
the gap with the States who have applied for 
admission to the Communities 
The Six declare : 
- that, in elaborating the measures for 
promoting economie mrlon, they will bear 
" 
Nous avons accepté ces propœitions sans 
arrière-pensées parce qu'elles nous offrent les 
moyens de renforcer l'Europe pendœtt que nous 
attendon~ de nous joindre aux Communautés. 
Nous les avons acceptées; d'autres Etats 
européens les ont acceptées ; aucun Etat européen 
n'est exclu. 
Nous adopterons toutes les propositions du 
Benelux, y compris celles de l'expérience de con-
sultations politiques. Nous avons beaucoup à 
apporter. Nous ne recherchons aucllll avantage 
pour nous-mêmes. Nous recherchons seulement 
l'avantage de 1 'Europe. 
Source: Central Office of Information, Londres, CM /031 
(Traduction U.E.O.). 
11. Aide-mémoire da goavemement italien 
concemant la prochaine réunion da Conseil 
des Communautés européennes 
28 février 1968 
Le 19 décembre 1967, après avoir entendu 
l'avis favorable de la Commission des Commu-
nautés européennes, il n'a pas été possible de 
décider d'entamer les négociations pour réaliser 
l'adhésion aux Communautés europ4ennes de la 
Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et 
de la Norvège, et ce malgré l'assentiment de cinq 
pays membres. Il a, toutefois, été déeidé à l'una-
nimité de maintenir à l'ordre du jour les de-
mandes d'adhésion de la Grande-Bretagne et des 
trois autres pays. 
Le 19 janvier dernier, les Etats du Benelux 
ont publié un mémorandum contenant des propo-
sitions tendant à créer les conditions nécessaires 
à la reprise d'un examen favorable des demandes 
précitées; le 16 février, les gouvernements de la 
France et de l'Allemagne fédérale ont publié une 
« déclaration » indiquant ce qu'ils se proposaient 
de faire dans lQ. cadre de la vie communautaire et 
des rapports avec les autres pays européens qui 
ont déjà, ou se proposent d'avoir, des relations 
particulières avec les Communautés européennes. 
Le gouvernement italien, tenant compte de 
ce qui précède, propose, dans l'esprit de son mé-
morandum du 8 mai 1964 : 
1. Que, au cours de la réunion du 29 fé-
vrier du Conseil des Communautés euro-
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péennes, lors de la discussion du point 
de l'ordre du jour intitulé : « Demandes 
des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Nor-
vège et lettre du gouvernement sué-
dois:., soient mis à l'étude les documents 
publiés par les Etats du Benelux et par 
les gouvernements de la France et de 
l'Allemagne fédérale; 
2. Que, dans le cours de la même réunion, 
soient adoptées les décisions suivantes 
se référant aux objectifs indiqués ci-
après. 
1. Vie nonrnùe et processus de fusion des Oom-
mu:na.utés 
Les six gouvernements réaffirment leur vo-
lonté de poursuivre le mouvement d'intégration 
économique entrepris dans le respect de la lettre 
et de l'esprit des Traités de Paris et de Rome. 
Ils s'engagent en particulier: 
à réaliser, aux échéances prévues, la 
libre circulation des produits industriels 
et agricoles, et de la main-d'œuvre à l'in-
térieur de la Communauté ; 
à poursuivre l'élaboration des mesures 
qui conduisent vers l'union économique ; 
à consolider, dans le courant de cette 
année, dans le secteur nuelêa.ire, les 
bases du Centre commun, en définissant 
les activités qui pourront y être déve-
loppées dans l'avenir en assurant en 
même temps la poul'8Uite des études re-
latives à la fusion nucléaire et en déter-
minant les limites et les engagements 
d'une politique commune de l'approvi-
sionnement en uranium ; 
à examiner, au moment opportun, le rap-
port que la Commission a été chargée de 
présenter au sujet de la fusiOn des Com-
munautés. 
II. Abstention de toute mesure risquant d'ac-
croître l'écart avec les Etats ayant présenté 
une demande d'adhésion aux Communautés 
Les six pays déclarent : 
que, dans l'élaboration des mesures né-
. cessaires à la progression dans la 'Voie de 
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in m.ind the situation in the applicant 
States and the possible changes in th~s 
situation, by means of appropriate con-
sultations with the countries concerned 
through diplomatie channels or through 
the Commission of the European Com-
munities; 
- that, within the framework of the imple-
mentation of the economie union, in 
taking any decision, particularly in the 
fields of a common policy concerning 
agriculture, commerce, taxation, regional 
matters, ene:rgy, industry and competi-
. tion and aid, they will avoid adding new 
and grave difficulties to the future 
admission into the European Commun-
ities of the applicant States. 
III. Adoption of measures to reduce the gap 
referred to above 
The Council : 
- requests the Commission of the Commun-
ities to continue the study already star-
ted of the difficulties and advantages of 
the admission of applicant States ; the 
Comm~ion should also ensure that the 
most adequate ways and means of 
attaining the common aim, which is the 
admission to the European Communities 
of other European States, are examined, 
and should report on the matter as soon 
~ possible (Enclosure I) ; 
- entrusts the Commission, in accordance 
with Article 3 of the "decision" on the 
co-ordination of economie trends in 
member States, with the task of sug-
gesting the most suitable measures for 
achieving, with OECD, a special co-
ordination of economie trend policies ; 
- invites th~ Monetary Committee to pro-
pose, in accordance with Article 14 of the 
Committee's Statute, the organisation of 
joint meetings with the Management 
Committee of the European Monetary 
Agreement. 
. The six governments state their agreement in 
proposing that during the second part of the 
quarterly meetings of the Council of Western 
European Union, when the European economie 
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situation is discussed, the Ministers concerned 
with financial and economie matters should also 
be invited, with a view to co-ordinating economie 
and monetary policies. 
IV. Harmonisation of the measures already taken 
and the extemal development of the Euro-
pean Communities 
In order to maintain a certain balance be-
tween the progress of the internai development 
of the Community, the process of enlarging the 
Community in Europe and the development of 
its external relations, the Council decides, as 
from 1st July 1968 (when the necessary measures 
for the free circulation of industrial and agri-
cultural products and the free circulation of 
labour are enforced within the area of the Com-
munity) to take decisions on the negotiations 
already in progress for new associations or agree-
ments and on the preparatory work for the 
renewal of the Yaoundé Convention, and, imme-
diately afterwards, on the other requests already 
put forward for other asBOciations and other 
agreements. 
V. Development of a poUcy for European unity 
The six governments, signatories of the 
Treaties of Paris and Rome, in accordance with 
the principles contained in paragraphs I, TI, ID, 
IV, could formulate a "declaration of intention" 
concerning the development of the European 
policy that eventually could also be signed by the 
countries that have applied, or will apply, for 
admission to the European Communities. 
On conclusion of the study of the Benelux 
memorandum, of the Franco-German declaration 
and of the acceptance of the proposais contained 
in the abovementioned paragraphs, the Italian 
Government believes that consideration could be 
given to the possibility of convening a meeting 
of the Foreign Ministers of the member States of 
the European Communities and of the applicant 
States, with the participation of the Commission 
of the European Community, in order to agree 
on procedures for achieving closer co-operation 
between their governments in view of a political 
and economie unification of Europe. 
l'union économique, ils ne manqueront 
pas de prendre en considération, par des 
consultations opportunes avec les pays 
intéressés, par la voie diplomatique ou 
par l'entremise de la Commission des 
Communautés européennes, la situation 
existant dans les Etats candidats et ses 
évolutions possibles ; 
que, dans le cadre de la réalisation de 
l'union économique, ils aurcmt soin, en 
prenant leurs décisions - et ceci parti-
culièrement dans les secteurs de la poli-
tique agricole, commerciale, fiscale, ré-
gionale, énergétique et industrielle com-
mune, de la concurrence et de l'assis-
tance - de ne pas créer de nouvelles 
et graves difficultés pour la future 
adhésion des Etats candidats aux Com-
munautés européennes. 
III. Adoption de mesures pour réduire l'écart 
mentionné au point précédent 
Le Conseil: 
demande à la Commission des Commu-
nautés de continuer l'étude entreprise 
sur les difficultés et sur les avantages 
de l'adhésion des Etats candidats, tout 
en définissant les modalités et les mesu-
res les plus appropriées pollll' atteindre 
l'objectif commun de l'admission aux 
Communautés européennes d'autres 
Etats européens, et en faisant rapport 
dès que possible (annexe I) ; 
donne mandat à la Commission, aux ter-
mes de l'article 3 de la « décision » rela-
tive à la coordination de la eonjoncture 
dans les Etats membres, de proposer les 
mesures les plus appropriées pour réa-
liser avec l'O.C.D.E. une coordination 
particulière des politiques de conjonc-
ture; 
invite le Comité monétaire à proposer, 
aux termes de l'article 14 de son Statut, 
l'organisation de réunions communes 
avec le Comité directeur de l'accord mo-
nétaire européen. 
Les six gouvernements se déclarent d'accord 
pour proposer qu'à la seconde partie de la 
réunion trimestrielle du Conseil de l'U.E.O., con-
sacrée à l'étude de la situation économique euro-
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péenne, soient invités aussi les ministres de l'éco-
nomie et des finances pour assurer une coordi-
nation de la politique conjoncturelle et moné-
taire. 
IV. Harmonisation entre les mesures adoptées et 
le développement extérieur des Communau-
tés européennes 
Le Conseil, en vue de maintenir un certain 
équilibre entre le progrès de la construction 
communautaire intérieure, le processus d'élargis-
sement des Communautés en Europe et le déve-
loppement des relations extérieures, décide, d'une 
part, de prendre à partir du r· juillet prochain 
(lorsque seront mises en application les mesures 
nécessaires pour réaliser, à l'intérieur de la Com-
munauté, la libre circulation des produits indus-
triels et agricoles, et de la main-d'œuvre), des 
décisions aussi bien sur les négociations déjà en-
tamées pour de nouvelles associations ou de nou-
veaux accords que sur les travaux préparatoires 
concernant le renouvellement de la Convention 
de Yaoundé ; et, d'autre part, de se prononcer 
immédiatement sur les autres demandes déjà 
présentées pour d'autres associations ou d'autres 
accords. 
V. Développement de la politique d'unité euro-
péenne 
Les six gouvernements signataires des Trai-
tés de Paris et de Rome, en application des prin-
cipes indiqués aux points I, II, III, IV du pré-
sent aide-mémoire, pourraient formuler une 
«déclaration d'intention:. concernant le déve-
loppement de la politique européenne, à laquelle 
pourraient également souscrire ultérieurement 
les pays qui ont demandé ou demanderont à 
adhérer aux Communautés européennes. 
En conclusion de l'examen du mémorandum 
des Etats du Benelux et de la déclaration franco-
allemande, ainsi que de l'accueil des propositions 
contenues aux points précédents, on estime, du 
côté italien, qu'il serait également possible d'exa-
miner la possibilité de convoquer une conférence 
des ministres des affaires étrangères des Etats 
membres des Communautés européennes et des 
Etats candidats, avec la participation de la Com-
mission des Communautés européennes, pour dé-
cider d'un commun accord des modalités d'une 
coopération plus approfondie entre leurs gouver-
nements, aux fins de l'unification économique et 
politique de l'Europe. 
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ENCLOSURE I 
The Council entrusts the Commission with 
the task of continuing the study started of the 
advantages and difficulties of the admission of 
the European applicant States and, according to 
Articles 152 of the EEC Treaty, 122 of the Eur-
atom Treaty and 26 of the ECSC Treaty, requests 
the Commission to undertake the study of the 
most appropriate ways and means of attaining 
the common aim, which is the admission to the 
European Communities of other European States, 
provided for in Articles 237 of the EEC Treaty, 
205 of the Euratom Treaty and 98 of the ECSC 
Treaty, in consultation with the parties directly 
concerned. 
The result of this study, together with any 
specüic suggestions, will have to be submitted to 
the Cmmcil as soon as possible, and will also have 
to be considered in formulating proposais for 
completing the merger of the three existing 
Communities. 
Source : Italian Embassy, London. 
12. Information document on the meeting of 
the ELDO Council in Paris on 27th and 
28th February 
28th February 1968 
The ELDO Council held its 27th meeting 
in Paris on 27th and 28th February 1968 un der. 
the chairmanship of Ambassador A. Paternotte 
de la Vaillée, of Belgium. 
Among the main subjects on the agenda 
were a request from the Swiss Government for 
participation in the work of the organisation 
with the status of observer; the election of the 
president and the two vice-presidents of the 
Council for the year 1968, and a report by the 
Chairman of the Scientific and Technical Com-
mittee on the progress of work. 
The Council welcomed the Swiss application 
for observer status. Mr. Georges Chavaz, Coun-
sellor at the Swiss Embassy in Paris, has been 
appointed by the Federal Council as Permanent 
Observer. 
Owing to the fact that Mr. Paternotte de la 
Vaillée has been appointed Ambassador to the 
Lebanon, General R. Aubinière of France was 
unanimously elected President of the Council for 
1968, with Mr. J. L. Knott (Australia) and 
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Dr. J. C. W. Cramer (Netherlands) as first and 
second Vice-Presidents respectively. 
The Council heard the report of the Chair-
man of the Scientific and Technical Committee 
on the consequences on the overall ELDO pro-
grammes of the latest ELDO firings, and: 
(a) appr()ved thé proposai prepared by the 
French Delegation and the Secretariat 
that qualification of sorne sub-assemblies 
of the second stage be started without 
delay so as to schedule F7 - with three 
live stages - for late 1968, to be fol-
lowed as early as possible in 1969 by F8, 
embodying modifications proposed by 
France for the second stage on which 
work should also be started immediately; 
(b) agreed to consider at its next session, in 
May, a revised overall target plan both 
for the Initial and Supplementary Pro-
grammes, to be prepared by the 
Secretariat. 
The next meeting of the Council will be held 
in Paris on 21st and 22nd May 1968. 
Source : ELDO document I (68) 2. 
13. Note submitted by Mr. Harmel, Belgian 
Minister for Foreign Affairs, at the meeting 
of the Council of the European Communities, 
Brussels 
29th February 1968 
I. Europe's economie future will depend on 
how weil it is fitted to carrying on a sustained 
and coherent policy of technological innovation. 
Experience has shown that what is needed if we 
are to be successful in this field is: 
(1) the ability and determination to inau-
gurate action on a large scale, to organise 
this action with a view to clearly estab-
lished priorities and long-range goals; 
(2) close co-operation ranging from the 
research and development stage to that 
of industrial integration and the joint 
exploitation of results; 
l' 
ANNEXE I 
Le Conseil charge la Commission de pour-
suivre l'étude entreprise sur les avantages et les 
difficultés de l'adhésion des Etats européens 
candidats et, sur la base des articles 152 du 
Traité C.E.E., 122 du Traité C.E.E.A., et 26 du 
Traité C.E.C.A., demande à ladite Commission 
de procéder, en consultation aussi avec les parties 
déjà directement intéressées, à l'étude des moda-
lités et des mesures les plus appropriées pour 
atteindre l'objectif commun, prévu par les arti-
cles 237 du Traité C.E.E., 205 du Traité 
C.E.E.A. et 98 du Traité C.E.C.A., de l'admis-
sion aux Communautés européennœ d'autres 
Etats européens. 
Le résultat de cette étude, avec toute propo-
sition spécifique éventuelle, devra être présenté 
au Conseil dès que possible ; il devra en être 
tenu compte également pour la définition des 
propositions visant à la réalisation de la fusion 
des trois Communautés existantes. 
Source : Ambassade d'Italie, Paris. 
12. Document d'information concernant la 
réunion du Conseil du C.E.C.L.E.S. des 27 et 
28 février d Paris 
28 février 1968 
Le Conseil du C.E.C.L.E.S. a tenu sa ving.t-
septième session à Paris les 27 et 28 février 1968 
sous la présidence de M.l'Âlllbassadeur Paternotte 
de la V aillée (Belgique). 
Parmi les principaux points à l'ordre du 
jour figuraient la demande du gouvernement de 
la Suisse de participer aux travaux de l'organi-
sation en qualité d'observateur, l'élection du Pré-
sident et des deux Vice-Présidents du Conseil 
pour l'année 1968, ainsi que la soumission d'un 
rapport du président du Comité scientifique et 
technique sur l'avancement des travaux. 
Le Conseil a accueilli avec satisfaction la 
demande de la Suisse. M. Georges Cl!lavaz, Con-
seiller d'ambassade à l'ambassade de Suisse à 
Paris, a été désigné par le Conseil Fédêral comme 
observateur permanent. 
En raison de la nomination de M. Paternotte 
de la Vaillée comme ambassadeur au Liban, le 
général R. Aubinière (France) a été élu à l'una-
nimité Président du Conseil pour 196R, M. 
J. L. Knott (Australie) et le Dr. J. C. W. Cramer 
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(Pays-Bas) ayant été élus respectivement pre-
mier et deuxième Vice-Présidents. 
Le Conseil a ensuite entendu le rapport du 
président du Comité scientifique et technique re-
latif aux incidences des derniers tirs du 
C.E.C.L.E.S. sur les programmes de l'organisa-
tion et: 
(a) a approuvé les propositions élaborées par 
la délégation de la France et le secréta-
riat d'entreprendre immédiatement la 
qualification de certains sous-ensembles 
du deuxième étage, pour permettre le tir 
F7 - avec les trois étages actifs - pour 
la fin de 1968, celui-ci devant être suivi, 
aussitôt que possible, en 1969 du tir F8 
incorporant des modifications proposées 
par la France pour le second étage pour 
lequel le travail devra aussi commencer 
immédiatement; 
(b) a décidé d'examiner, à sa prochaine ses-
sion au mois de mai, un plan-objectif gé-
néral révisé, couvrant à la fois le Pro-
gramme Initial et le Programme Com-
plémentaire, qui sera préparé par le se-
crétariat. 
La prochaine sesion du Conseil se tiendra à 
Paris les 21 et 22 mai 1968. 
Source : Document C.E.C.L.E.S. I (68) 2. 
13. Note présentée par M. Harmel, Ministre 
belge des affaires étrangères, lors de la réunion 
du Conseil des Communautés européennes d 
Bruxelles 
29 février 1968 
I. L'avenir économique de l'Europe dépendra 
de son aptitude à mener une politique continue 
et cohérente d'innovation technologique. L'ex-
périence montre que le succès requiert à cet 
égard: 
(1) la volonté et la capacité de mettre en 
œuvre de grands moyens, de les organi-
ser en fonction de priorités clairement 
établies et de buts à long terme; 
(2) une étroite coopération s'étendant depuis 
le stade de la recherche et du dévelop-
pement jusqu'à celui de l'intégration 
industrielle et de l'exploitation en com-
mun des résultats; 
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(3) the creation of adequately guaranteed 
outlets for the new products, nota:bly by 
means of a considered public orders 
po licy. 
The only means of achieving these con-
ditions. is a manifest determination to do so by 
the States in question; this must cover an exten-
sive body of concrete actions geared to realising 
a just allocation of the advantages and sacri-
fices entailed, by means of natural specialisation 
and compensation between the programmes. 
II. If efforts are not to be wasted, European 
policy will have to be based on extensive 
integration schemes. It is generally recognised 
that there are four sectors in which urgent action 
i:;; called for, and where such action is beyond 
the means of individual States or even of partial 
co-operation. These sectors are electronic com-
puters, nuclear power stations, the aircraft 
industry and the space industry. Agreement 
exists that these four fields of advanced techno-
logy have been behind achievements outside 
Europe and that efforts agreed upon by Euro-
pean countries, whether in isolation or under 
bilateral or multilateral agreements, in order to 
remain in the running are at present going 
through a critical phase. 
European technological co-operation will 
obviously be of value in other realms of techno-
logy, but the same degree of urgency does not 
exist here at the present moment. 
The situation in the four critical sectors can 
be summarised as follows: 
(a) Oomputers 
Rapid growth seems to be implied in the 
production and use of computers, and this aspect 
of technology has extensive bearing on ali sectors: 
it is the key sector of the "second industrial 
revolution". A number of European countries -
Britain in particular - have amassed a notable 
amount of capital in this field; the cost of 
developing new, large-capacity equipment is, 
however, so high that it would seem to be 
accessible only to a consortium of firms receiving 
support from a community of States (notably by 
means of public orders). 
(b) Nuclear power stations 
Although Europe's research efforts in this 
field are comparable to those of the United 
61 
States, the latter have attained a commanding 
position in the market in the first generation of 
these power stations as a result of industrial 
concentration and unity of decision in the choice 
of strings of power stations and their purchase. 
At the present moment, Europe is beginning 
preparations for the second generation of nuclear 
power stations under unfavourable conditions 
(insufficiently defined priorities, duplication of 
research). In this respect, European research 
efforts are situated as rouch outside as within 
the frontiers of Euratom. Greater integration of 
the European nuclear industries and a co-
ordinated power station buying policy on the 
part of national electricity networks would do 
rouch to rationalise European efforts in this 
field. 
(c) The aircraft industry 
Over the past few years, the European aero-
nautics industry has met the rapid increase in 
the development costs of new aircraft, together 
with extra-European competition, by bi- and 
trilateral agreements. The limited nature of such 
arrangements and the lack of a stable market, 
which could be provided only by a co-ordinated 
public orders policy, have meant that the future 
of this industry has not been able fully to be 
guaranteed. In this field in particular, any Euro-
pean programme will have to be founded on a 
sustained (in the medium term) buying policy 
for civil and military aircraft. With this as the 
foundation, a policy of industrial integration and 
development-research could be developed. 
(d) The space mdustry 
In this field, there exist European insti-
tutions organised on a joint effort by Britain 
and the continent; this collaboration has e:Q.abled 
Europe to establish its presence in this area and 
to avoid a point of no return being reached. The 
network of television and telecommunications 
satellites, whose commercial, cultural and poli-
tical importance promises to be considerable, will 
be accessible to Europeans if they continue to 
develop their ·efforts, since by the beginning of 
the next decade they will be able to have the 
necessary launching equipment at their disposai. 
The future of this co-operation is not, however, 
fully assured. Indeed, as long as priorities have 
not been clearly established in the light of an 
overall European technological development 
policy, it will be difficult to obtain from the 
(3) la création de débouchés suffisamment 
assurés pour les nouveaux produits, no-
tamment par le moyen d'une politique 
délibérée de commandes publiques. 
Ces conditions ne peuvent être réunies que 
par une claire détermination des Etats en cause, 
portant sur un ensemble d'actions concrètes assez 
vaste pour permettre d'opérer une répartition 
équitable des avantages et des sacrifices par le 
moyen d'une spécialisation naturelle et de com-
pensations entre les programmes. 
II. Afin d'éviter une dispersion des efforts, il 
conviendra d'axer la politique européenne sur 
des grandes actions d'entraînement. On recon-
naît généralement qu'il existe quatre secteurs 
où une action urgente est nécessaire, qui dépasse 
les moyens des Etats et même ceux de la coopé-
ration fractionnelle. Il s'agit des calculatrices 
électroniques, des centrales nucléaires, des avions 
et des engins spatiaux. On s'accorde à recon-
naître que ces quatre domaines de la technologie 
avancée ont joué un rôle moteur dans les succès 
enregistrés hors d'Europe et que les efforts con-
sentis par les pays européens, isolément ou par 
des accords bi- ou multilatéraux, pour y main-
tenir une certaine présence sont actuellement 
dans une phase critique. 
La coopération technologique européenne 
sera certes utile également dans d'autres secteurs 
de la technologie. Elle n'y présente cependant 
pas, pour le moment, le même degré d'urgence. 
La situation dans les quatre secteurs criti-
ques est rappelée brièvement ci-après. 
(a) Calculatrices 
La production et l'usage des calculatrices 
paraissent appelés à une croissance extrêmement 
rapide et cette technologie a des effets d'entraîne-
ment étendus sur tous les secteurs: il s'agit du 
secteur-clé de la «deuxième révolution indus-
trielle». Plusieurs pays européens - et parti-
culièrement la Grande-Bretagne - disposent de 
réalisations notables dans ce domaine; les coûts 
du développement des nouveaux appareils de 
grande capacité sont cependant si élevés qu'ils 
ne paraissent plus accessibles qu'à un consortium 
de firmes qui serait soutenu par une commu-
nauté d'Etats (notamment par le moyen des com-
mandes publiques). · 
(b) Centrales nucléaires 
Bien que l'Europe ait fait un effort de re-
cherche comparable à celui des Etats-Unis dans 
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ce domaine, ceux-ci ont occupé sur le marché de la 
première génération de ces centrales une nlace 
privilégiée grâce à leur concentration indust~ielle 
et leur unité de décision dans le choix des filières 
et les achats des centrales. 
L'Europe aborde en ce moment la prépara-
tion de la deuxième génération des centrales 
nucléaires dans des conditions défavorables (prio-
rités insuffisamment définies, duplication des re-
cherches). L'effort de recherche européen se 
situe, à cet égard, aussi bien en dehors qu'à l'inté-
rieur des frontières d'Euratom. Une plus grande 
intégration des industries nucléaires européennes 
et une politique concertée d'achats de centrales 
par les réseaux électriques nationaux constitue-
raient d'importants facteurs de rationalisation de 
l'effort européen dans ce domaine. 
(c) Avions 
Des accords bi- ou trilatéraux ont permis à 
l'industrie aéronautique européenne de ff!,ire face, 
au cours des dernières années, à l'augmentation 
rapide des coûts de développement des nouveaux 
appareils et à la concurrence extra-européenne. 
Le caractère limité de ces arrangements et le 
défaut de débouchés stables que seule une poli-
tique concertée de commandes publiques pourrait 
apporter n'ont pas permis d'assurer pleinement 
l'avenir de cette industrie. Un programme euro-
péen devrait se fonder, en cette matière parti-
culièrement, sur une politique continue (à moyen 
terme) d'achats d'avions civils et militaires; re 
partir de ce préalable pourrait se développer une 
politique d'intégration industrielle et de re-
cherche-développement. 
(d) Engins spatiaux 
Ce domaine connaît des institutions euro-
péennes organisées sur un effort commun de la 
Grande-Bretagne et des pays du continent; cette 
collaboration a permis à l'Europe d'affirmer sa 
présence dans ce domaine et d'éviter qu'un point 
de non-retour soit atteint. La filière des satellites 
de télécommunications et de télévision, dont l'im-
portance commerciale, culturelle et politique s'an-
nonce considérable,. sera accessible aux Euro-
péens s'ils poursuivent et développent leurs 
efforts, puisqu'ils pourront disposer, au début de 
la prochaine décennie, des moyens de lancement 
appropriés. L'avenir de cette coopération n'est 
cependant pas pleinement assuré. Aussi lang-
temps, en effet, que les priorités n'auront pas 
été clairement établies en fonction d'une politi-
que globale du développement technologique 
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government the .considerable lon.g-term financial 
commitments essential to a fully coherent space 
effort. This is why, despite the fact that an 
ad hoc ministerial conference on space problems 
is scheduled for the middle of this year, this 
theme should not be excluded from a survey of a 
more general nature. 
III. The main feature of the present state of 
European co-operation in these four fields is an 
insufficient organisation of efforts: 
(a) questions relating to computers are to 
be studied by the Maréchal Group, 
together with five other questions; 
(b) aeronautical co-operation has not been 
examined at multilateral level since the 
Air-Union talks; the breakdown of these 
talks can be attributed to a lack o.f 
sufficient political determination, not-
ably with regard to public orders; 
(c) nuclear questions are dealt with by 
Euratom, which is at present engaged 
in a period of reflection before 
launching into a new long-term policy. 
Euratom has a co-operation agreement 
with Great Britain, the renewal of which 
is to be discussed in the near future; 
(d) as regards space, a ministerial con-
ference is to take important decisions 
later this year on the future of Euro-
pean institutions and programmes. 
There are three dangers involved in this 
disjointed survey, devoid of genuine co-ordination 
between countries pursuing the same objectives 
and thus destined to play a guiding rôle: 
- a lack of considered political deter-
mination to found sustained long-term 
action, 
- the lack of a concrete basis for those 
studies undertaken, 
- a desire for immediate results tQ the 
detriment of long-term aetion. 
IV. The Community is directly responsible for 
nuclear questions and indirectly so for other 
teehnological questions, since these are linked 
with economie development which cornes under 
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its general responsibility. It must, however, be 
noted: 
(a) that certain current undertakings in the 
field of European co-operation are 
beyond its control, either because they -
are within the framework of other insti-
tutions, or because they are in the form 
of bi- or trilateral action; 
(b) that the extent of the means necessary 
in the four essential fields (financing, 
research potential and industrial scale) 
if genuinely satisfactory results are to 
be attained would constitute a very 
heavy load on the resources of the Com-
munity alone; 
(c) that Britain has a notable technological 
lead in these sectors, from which Europe 
should benefit to the greatest possible 
extent. 
V. Generalised action, with a clearly established 
political determination as its starting point, thus 
deserves to be taken. Three procedures suggest 
themselves: 
(a) the EEC Commission could be instructed 
to establish contact on an exploratory 
basis with aU countries concerned. There 
would, however, be drawbacks in this 
plan: · 
- the Commission is in no position to 
commit the member States poli-
tically; 
- severa! members question its respon-
sibility for technological affairs; 
- the member States of the EEC and 
those which are not members would 
not be in the same position. A preju-
dicial discussion connected with 
Britain's application for Common 
Market membership must be avoided. 
(b) a graduated procedure might consist of 
first discussing the whole body of 
technological problems within the Com-
munity, on the basis of the Luxembourg 
Resolution, with the aim subsequently of 
offering non-member European States 
participation in projects defined by the 
Six. There are similar difficulties 
involved in this: 
l' 
européen, il sera malaisé d'obtenir des gouverne-
ments les importants engagements financiers à 
long terme qu'impose rm effort spatial pleinement 
oohérent. C'est pourquoi, bien qu'une conférence 
ministérielle ad koc doive se réunir au milieu de 
cette année pour les problèmes spatiaux, il ne 
conviendrait pas d'exclure ce thème d'une explo-
ration de portée générale. 
III. L'état présent de la coopération européenne 
dans ces quatre domaines est marqué par une 
organisation insuffisante des efforts: 
(a) les questions touchant les calculatrices 
doivent être étudiées par le Groupe 
Maréchal, avec cinq autres questionsi 
(b) la coopération aéronautique n'est plus 
examinée au plan multilatérai depuis les 
conversations sur Air-Union; l'échec de 
ces conversations peut être attribué à 
une insuffisante volonté politique, no-
tamment en matière de eommandes 
publiques; 
(c) les questions nucléaires sont traitées au 
sein d'Euratom qui traverse en ce mo-
ment une période de réflexion avant 
d'engager un nouveau programme à long 
terme. Euratom a un accord de coopéra-
tion avec la Grande-Bretagne, dont le 
renouvellement doit être proehainement 
préparé; 
(d) dans le domaine spatial, une conférence 
ministérielle doit prendre, au milieu de 
cette année, des décisions importantes 
sur l'avenir des institutions et des pro-
grammes européens. 
Cet examen dispersé, sans coordination véri-
table entre les Etats poursuivant les mêmes objec-
tifs et destinés de ce fait à jouer un rôle moteur, 
entraîne trois dangers: 
- insuffisance de volonté politique déli-
bé:rée pour animer une action continue à 
long terme, 
- défaut de base concrète aux études entre-
prises, 
- recherche de résultats immédiats au 
détriment de l'action à long terme. 
IV. La Communauté possède une eom~tence 
directe pour les questions nucléaires et une com-
pétence indirecte pour les autres questions tech-
nologiques, puisqu'elles sont. liées au dév.eloppe-
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ment économique qui relève de 88. compétence 
générale. Foree est cependant de noter: 
(a) que certaines entreprises actuelles de co-
opération européenne lui échappent, soit 
qtt'elles aient trouvé pl'&'de dans d'autres 
institutions, soit qu'~ll~s aient pris la 
forme d'actions bi- ou trilatérales; 
(b) que l'ampleur des moyens à mettre en 
œuvre dans les quatre domaines essen-
tiels (financement, potentiel de recher-
che et dimension industrielle) pour obte-
nir des résultats vraiment satisfaisants 
constitueFait pour les ressources de la 
seule Communauté une charge très 
lourde; 
(c) que la Grande-Bretagne dispose dans 
ces secteurs d'une avance technologique 
notable dont il convient que l'Europe 
tire tout le parti possible. 
V. Une action d'ensemble, partant d'une volonté 
politique clairement établie, mérite donc d'être 
entreprise. Trois procédures se présentent à 
l'esprit: 
(a) la Commission de la C.E.E. pourrait 
être chargée de mener dès contacts 
exploratoires avec tous les Etats inté-
ressés. Cette formule présenterait cepen-
dant des incon"Vénimts: 
-la Commission n'est pas en mesure 
d'~ngager politiquement les Etats 
membres; 
- plusieurs partenaires contestent sa 
compétence en matière technologi-
que; 
- les Etats membres de la C.E.E. et 
ceux qui ne le sont pas ne se trouve-
raient pas dans une pOsition ana-
logue. Il convient d'éviter une discus-
sion préjudicielle liée à la candida-
ture britannique au 1\farehé commun. 
(b) une· procédure à: étapes successives con-
sistellait à débattre l'ensemble des pro-
blèmes technologiques d'abord au sein 
de la Communauté; sur bt base de la 
résolution dè Luxembourg, pour offrir 
ensuite aux Etats européens non mem-
bres de la C.E.R une participation à 
des projets définis par les Six. Cette 
formule rencontre également des diffi-
cultés: 
DOCUMENTATION 
- it would nût involve the membership 
of ali the Community's partners (in 
addition to similar drawbacks); 
- it would not permit a conception 
common to ali countries interested in 
the action to be undertaken. In fact, 
the four key sectors are of direct 
interest to Britain; competitive Euro-
pean projects would obviously be 
difficult to implement without this 
country's pa~ticipation. Real co-
operation will be difficult to organise 
without associating ali countries in 
it from the start: the nècessary poli-
tical determination will be lacking 
if certain partners are faced with 
plans and methods defined without 
their consultation; 
- work currently under way in the 
Community does not cover the four 
abovementioned sectors; moreover, 
Community organisations might find 
it difficult to outline overall Euro-
pean co-operation without having 
talks with non-EEC member States. 
(c) an ad hoc procedure thus seems to be 
called for. While fully recognising the 
rights of the institutions, bodies and 
conferences at present concerned with 
these questions, it would seem to be use-
fui to lead ali countries concerned to 
make a joint, co-ordinated analysis of 
ali the tèchnological problems at present 
facing Europe. This involves a procedure 
which complements and does not replace 
the Luxembourg mandate; it seems 
to be the best way of àvoid~ng a theo-
retical debate connected with Britain's 
application for Common Market mem-
bership. 
With this erid in mind, European coun-
tries could be invited to decide at 
ministerial level in the first instance, 
and to conduct subsequent discussions at 
the' level of the Ministers' Alternates 
with the aim of determining: 
:- the existence of a political deter-
mination to · co-operate over the 
essèntial poÏl;lts of technological deve-
lopm~t, including public orders, 
- the areas on which joint efforts 
should be concentrated as a priority, 
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- the degree of co-operatiûn envi-
saged (development-research, indus-
trial integration, joint marketing and 
exploitation of the products of 
innova ti on, public orders po licy) , 
- the methods of action (taking existing 
institutions into account). 
It would be desirable if the Commission on 
the one hand, and the Chairman of ths 
Maréchal Group on the other, could take 
part in this analysis, since the Commission 
has a general responsibility and the Maréchal 
Group has already conducted excellent sur-
veys into a number of projects (in particular 
with regard to computers). 
This procedure is thus aimed not at 
duplicating existing action, but at making 
a political approach to the problem as a 
whole, with a view to deciding if better 
organised action can effectively and prac-
tically be achieved. The result of this 
reorganisation around precise objectives 
should be fresh dynamism and rationalisation 
of European efforts; this will also make it 
possible to conduct a praetical examination 
of the commercial and industrial questions 
involved (fiscal matters, tariff duties, struc-
ture of companies under European law, 
licences). 
But should there he no new political 
approach, we risk seeing current studies 
remain purely abstract, and finding a lack 
of the dynamism necessary for achieving 
what is the genuine requirement for success: 
a concerted public orders policy. What is 
more, this approach would make it possible 
for Britain to be assigned her rightful place 
in any European technological co-operation, 
while forcing this country clearly to define 
the degree of integration of effort which she 
is prepared to accept in this field. 
VI. This suggestion could be made in the context 
of the Benelux Memorandum, which outlines 
specifie joint action in the field of technology. 
It can also be seen as extending the objectives 
declared in Luxembourg on 31st October 1967. 
Source: Europe Documents No. 467, 4th March 1968. 
- elle ne réunirait pas l'adhésion de 
tous les partenaires de la C'ommu-
nauté (inconvénients analogues à 
supra); 
- elle ne permettrait pas une concep-
tion en commun par tous les Etats 
intéressés à l'action à entreprendre. 
En effet, les quatre secteurs-clés 
intéressent directement la Grande-
Bretagne; des projets compétitifs 
européens seraient sans doute diffi-
cilement réalisés sans la participation 
de ce pays. Or, il est difficile de réa-
liser véritablement une coopération 
sans y associer dès le début les Etats: 
la volonté politique nécessaire fera 
défaut si certains partenaires sont 
placés devant des projets et des mé-
thodes définis en dehors d'eux; 
- les travaux actuels des Six ne cou-
vrent pas les quatre secteurs cités; 
les organes de la Communauté pour-
raient du reste difficilement définir 
une coopération européenne d'en-
semble sans établir un dialogue avec 
les Etats non membres de la C.E.E. 
(c) une procédure ad hoc semble dès lors 
devoir être retenue. Tout en reconnais-
sant pleinement la compétence des ins-
titutions, organes et conférences qui 
s'occupent présentement de ces questions, 
il paraît utile d'amener tous les Etats 
intéressés à entreprendre une analyse 
conjointe coordonnée de l'ensemble des 
problèmes technologiques qui se posent 
à l'Europe. Il s'agit là d'une procédure 
complémentaire et non substitutive du 
mandat de Luxembourg; elle paraît la 
plus propre à éviter un débat de prin-
cipe lié à la candidature britannique au 
Marché commun. 
Dans ce but, les Etats européens pour-
raient être invités à décider au niveau 
ministériel d'abord, et à mener au niveau 
des suppléants des ministres ensuite, des 
contacts exploratoires visant à déter-
miner: 
- l'existence d'une volonté politique de 
coopération portant sur les points 
essentiels du développement techno-
logique y compris celui des com-
mandes publiques, 
- les domaines sur lesquels l'effort com-
mun devrait porter en priorité, 
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- le degré de coopération envisagé 
(recherche - développement, intégra-
tion industrielle, commercialisation et 
exploitation en commun des produits 
de l'innovation, politique de com-
mandes publiques), 
- les modalités d'action (en tenant 
compte des institutions existantes). 
Il serait convenable que la Commission 
d'une part, et le président du Groupe 
Maréchal d'autre part, participent à 
cette analyse, car la Commission a une 
compétence de caractère général et le 
Groupe Maréchal a déjà mené d'excel-
lentes études sur plusieurs projets (en 
particulier en matière de calculatrices). 
Cette procédure vise donc non un dé-
doublement des actions existantes, mais 
bien une approc4e politique de l'en-
semble du problème, en vue de déter-
miner si l'on peut aboutir efficacement 
et pratiquement à des actions plus ordon-
nées. De ce regroupement autour d'ob-
jectifs précis devrait procéder un nou-
veau dynamisme et une rationalisation 
de l'effort européen; cela permettra 
aussi d'examiner pratiquement les ques-
tions commerciales et industrielles con-
nexes (questions fiscales, droits tari-
faires, structure des entreprises et 
sociétés de droit européen, licences). 
Mais à défaut d'une approche politique 
nouvelle, on doit craindre de voir les 
études en cours demeurer dans l'abstrait 
et de voir manquer le dynamisme néces-
saire pour aborder ce qui est la vérita;ble 
condition du succès: une politique con-
certée de commandes publiques. De plus, 
cette approche permettrait de ménager à 
la Grande-Bretagne la place naturelle 
qui lui revient dans une coopération 
technologique européenne tout en ame-
nant ce pays à définir clairement le 
degré d'intégration des efforts qu'il est 
prêt à accepter dans ce domaine. 
VI. Cette suggestion pourraît être faite dans le 
contexte du mémorandum Benelux qui préconise 
des actions conjointes spécifiques dans le domaine 
technologique. Elle se situe également dans le 
prolongement des objectifs visés à Luxembourg 
le 31 octobre 1967. 
Source : Europe Documents, n° 467, 4 mars 1968. 
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14. ltft!Ommèftddtion of tiUJ €oaneil of the 
Bur6j.Je'an ComrnunftieS to· the mmaber States 
011 tW piaHnu for èecmomte IJf1llcy in 1968, 
Lraeml1outt 
Sth March 1.1168 
The Council of the European Communities, 
Considering the treaty establishing the 
European Economie Community, and in parti-
cular Article 103; 
Considerï"ng the proposai of the Commis-
sion; 
Considering the recommendation of ilth July 
1967 on the guidelin:es for economie policy to be 
followed during the· second half of 1!167 and the 
first decisions to be taken for 1968; 
Con.Sidering that thiS" :recommendation 
should be adapted and completed in: the light 
of the results of action undertaken and changes 
in economie sitnatio:rt,. particumrly since the 
devaluation of certain cln'rencies, the accom-
panying ~strictive policies md the implemen-
tation of the United States balance of payments 
recovery programme; 
Recommends· that in thei'r economie policy 
for 1968 the member States should observe the 
following guidelines~ 
1. Since mid-1967, economie activity has 
improved in the cmmtries of the Community 
where the situation had hithel'to béèn more or less 
weak. The conjun.etllr&l inerease in' priees and 
unit oosts has in general co:ntinued to slow down. 
The recovery measures adopted by most 
member States in 1961 created favourable condi-
tions for the resumption of· acti'vity. This is also 
true for the additional measurès taken by 
Belgium and France at the beginning of 1968. 
2. In the. coming months, expansion should be 
organise-a to ensure a maximum use of manpower 
and technical resources for optimum producti-
vity. Action to be taken should take accoU::rit o.f 
the particular economie situation in eacli mèmber 
State. 
As the evolution of priees is not entirely 
satisfactory in most of these States, the: stabilising 
trends àlready apparent :trmlrt be safeguarded. 
Conseqliently, it wouM be ftpedient for any 
âctien m the fie-ld of investme'llts or, where 
appropriate, oonsumption, intendêd to support 
the economy, to be effected mainly through 
selec1;ive measurès or measurœ of 1imited dura-
tio:n. 
3; The devaluations in third countries in 
November 1967, the accompanying restrictive 
J;lOlicies and the first measures for applying the 
United Stat~s balance of payments recovery pro-
gramme may ·weil, in the months to come, reduce 
the supply of capital on the Community's finan-
cial markets, while inereasi~g demand. 
In that event, in order to achiêve the above-
mentioned expansion, m-ember States should 
endeavoUl' to stâ:bilîse the levél of their interest 
rates. 
An e:ffèetive poliey in this field would be 
even easier to implëment if it were carried out 
i:til the frmnework of eoncerted action by member 
States, which should heneeforth try to avoid 
divergencies iii the evolution of these rates 
wifhin the Community. 
Thè pul'Sttit of thèSe &'Îli1s should help those 
1 coœttrie8' · which have comridenrble balance of 
p&yments sarpluses to achieve a better external 
balaMe. 
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In pursuing their economie recovery policies, 
coUB.tries witli a more or less even: balance of 
payments should be prepared to aecept a slight 
e:xte~al payments deficit provided· the stability 
of their economies is not jeopardised. 
4~ If, during the secohd half-year, under the 
effeet of the ~te:rnal factors just mentioned, the 
trend of ~rts md: firm.s' invéStrnents leads to 
a slowing down, in the eoononlic activity of the 
Community, this tendency should bè offset in due 
course by concerted action to support the expan-
sion of ov~rall demand by appropriate measures 
in the field of investments and, in certain conn-
tries, private eoilsumption. Sinee the time limi.t 
for applying measures for this purpose should 
be very short, monetary and budgetary policies, 
whi~h will hé' of pa11:icula;r hhportance, should 
remain· à$· ft~ible tm possible. 
t•. Rec:omm•d_. aux Btat. aembret, 
concemant la politique conjoncturelle à aldPnt 
en 1968, adoptée par le Conseil des Commu-
nautés européennes à Luxemb~ 
S mars 1968 
Le Conseil des Communautés europêennes, 
Vu 1~ traité in&tituant 1~ O'pnpq'UJÏflut~ Ecp-
nomique Europêenne et notamment son arti-
cle 103; 
Vu la proposition de la Commission; 
Vu la recommandatio~ du 11 jlJillet 1967, 
au ~u~et qes lignes directrices de la po}.itique 
conJon~turelle à suivre durant le second semestre 
de 1967 et des premières dispositions ._ pré~dre 
pour l'annêe 1968; 
Considérant qu'il convient d'adapter et de 
compléter cette recommandation afiri de tenir 
compte des résultats de l'action engagée ainsi 
que des modifications survenues dans les p~rspec­
tives économiques, à la suite notalllJJlent de la 
dévaluation de certaines monnaies des politiques 
restrictives qui l'ont accompagn~ et de la mise 
en exécution du programme de redreuement de 
la balance des paiements de~ Etats-Unis; 
Recommande aux Etat& membres d'observer 
les Ji.gnes directrices ci-1!-près, dans la mi<Je en 
œuvre de le~r PQlitique conjQilcturell~ en 1968: 
1. Depuis le milieu de 1967, l'activité écono-
mique a marqué une reprise dans ceux des pays 
de la Communauté où elle accusait, jusqu'alors, 
une faiblesse plqrs ou moins prononcée. L&. hausse 
conjoncturelle des prix et des ooûts unitaires a d'p~e manière générale, continué de "'-. mo<Uirer: 
Les conditions favorables~ l'actiop. (le forces 
spontanées de reprise ont été créées par les JI1e-
sures de rel~nce adoptées par 1a Jll\l.P~ des 
Etats membres en 1967. Les dispositions co:mplé-
~entaires prises au débqt <le 1968, en 6elgique ·et 
en France, vont dans le même sens. · 
~- .1\u cours des proc}lains mois, il eonviendra 
d'l!BSurer une croiss~:~.Jl.ce qui permette d'atteindré 
un haut degré d'utilisation des ~urees de 
m~in-d'œuvre et des ressources tech~iques dans 
des co~ditions favori&ant leur emp~oi le plus 
productif. Les actions à entreprendre· devraient 
tenir compte de la situation conjonc11urelle ·par-
ticulière de chacun des Etats membres: 
Compte tenu du fait que l'évolution des prix 
n'est pas entièrement satisfaisante da111la. plupart 
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de ces Etats, il faudrait cependant veiller à sauve-
garder les tendances à la stabi.üsation déjà appa-
rues. Il serait dès lors opportun que les actions 
éventuelles dans le domaine des investissements 
ou, le cas ~chélj.nt, da~ celui de la consommation, 
d~t~ées à soutenir l'actiV'i.té, se réalisent, à titl'e 
ppnc~pal, par des m~sures sélectives et de durée 
limitée. · 
3. Les dévaluations survenues en novembre 
l 967 dans des pays tiers, les politiques restric-
tives qui les ont accompagnêes, ainsi que les 
premières mesures d'applicatio:p du programme 
<le redressement de la bal~nce des paiements des 
Etats-Unis, risq-q.ent, dans les prochains mois, de 
raréfier sur les marchés financiers de la Commu-
nauté l'offre de capitaux tout en augmentant 
leur demande. 
Dans cette éventualité, afin de réaliser les 
objectifs d'expansion définis précédemment, les 
Etats membres devraient s'efforcer de stabiliser 
les niveaux de leur taux d'intérêt. 
Une politique efficace dans ce domaine serait 
d'autant plus facile à mettre en œuvre qu'elle se 
~ituerait qalijlle cadre d'une action concertée des 
Etat!) membre~. Celle-ci devrait d'ores et déjà 
viser à éviter des diverge:pces daJl.S l'évolution de 
ces taux à l'in~riern· qe la Communauté. 
La poursuite de ces objectifs devra contri-
buer dans les pays disposant d'excédents notables 
de la balance de8 paiements à la réalisation d'un 
meilleur équilibre externe. 
Les pays dont la balance des paiements est 
a<l,t~!N~~ep,t dtmll 'Qn éq-qilibre ap\}roxjqtatiî 
Q.evrl!.iel\t, eQ. pouPSUiva:pt leur politiq'QEl qe re-
lance économigue, accepter 'Ulle évolution qui 
pourrait se traduire par l'apparition d'un déficit 
modéré de leurs paiements extérieurs, aussi 1ong-
temps que n'est pas compromise la stabilité de 
leur économie. 
4. Si, au cours du deuxième semestre, sous 
l'effet des facteurs extérieurs qui viennent d'être 
mentionnés, l'évolution des exportations et des 
investissements des entreprises provoquait un 
ralentissement de l'activité économique dans la 
Communauté, il conviendrait de contrecarrer, en 
temps utile, cette tendance par une action con-
cer-tée visant à soutenil'" l'expansion de la d-e-
mande globale par des mesures appropriées dans 
le domaine des investissements et, pour certains 
pays, de la consommation privée. Etant donné 
que le délai d'application des mesures à prendre 
à cet effet devrait être très court, les politiques 
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5. Should economie expansion be too marked 
in the second half of the year, care should be 
taken to avoid tensions which might jeopardise 
rapid and balanced growth. 
In this event, the rise in tax receipts should 
be used to reduce budgetacy deficits and an 
increase in public expenditure, particularly 
running costs, should be a'Voided. A close watch 
would then have to be kept on priees and costs. 
6. Any anti-cyclical measures which may pro:ve 
necessacy should neither compromise nor slow 
down efforts to rectify the structure of budgets 
of central authorities and local powers which 
should be a continuing aim. 
7. The Council proposes to reconsider the 
situation and economie prospects of the Com-
munity towards the middle of the year in order 
to fix new guidelines for the implementation of 
paragraphs 4 and 5. 
Source : Document 364/68 (AG 62) of the Council of 
the European Communities. 
15. Communiqué issued after the meeting of 
the Political Consultative Committee of. the 
Warsaw Pact, Sofia 
7th March 1968 
(Extract) 
A detailed exchange of views on the problem 
of nuclear non-proliferation was held at the 
meeting. Proceeding from the position collec-
tively worked out at the Warsaw and Bucharest 
meetings of the Political Consultative Committee, 
the participants in the meeting reaffirm the 
special importance of preventing nuclear proli-
feration and of solving this problem. They also 
studied the draft nuclear non-proliferation treaty 
worked out in the course of talks and discussions 
at the Eighteen-Nation Disarmament Committee 
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and expressed their respective positions on this 
question. ' 
Source: Soviet News, 12th March 1968. 
16. Memorandum of the Federal Republic of 
Germany on the dra(t non-proliferation treaty 
8th March 1918 
A 
With the presentation on 18th Januacy 19ô8 
of identical drafts of a nuclear non-proliferation 
treaty by the two co-chairmen of the Geneva 
Disarmament Conference, international efforts 
concerning this treaty have reached a new stage. 
The Government of the Federal Republic of 
Germany supports the principle of non-dissemina-
tion of nuclear weapons. This is in line with its 
policy of aiming at world-wide détente and the 
maintenance of peace. Therefore, it considers the 
outcome of the American-Soviet preliminacy 
negotiations as a significant step in this direction. 
The Federal Government hopes that ali the 
Governments participating in the negotiations 
will succeed in their efforts to achieve as uni-
versai a non-proliferation treaty as possible which 
will take into account the manifold interests 
of the members of the family of nations in 
accordance with relevant UN resolutions. 
Germany's view on the requirements for 
an effective, balanced and non-discriminatocy 
arrangement to prevent the funther dissemina-
tion of nuclear weapons has been expounded in 
detail in •her Memorandum of 7th April 1967 
which was forwarded to ali governments. Com-
pared with previous drafts, the two identical 
drafts of the nuclear non-proliferation treaty 
contain improvements in respect of important 
points which approach the conceptions of many 
non-nuclear-weapon States, among them the 
Federal Republic of Germany: the right to use 
nuclear energy for peaceful purposes is ensured; 
a restriction applies only to peaceful nuclear 
explosions while benefits from them shall be 
available without any discrimination and on 
optimal conditions. According to the present 
drafts the control provisions permit the continued 
existence of proven control systems and of 
international co-operation in the field of peaceful 
uses of nuclear energy. The basic idea that a 
monétaires et budgétaires qui prendront une im-
portance particulière devraient rester aussi 
flexibles que possible. 
5. Si toutefois l'expansion de l'actinté écono-
mique dans la .Communauté se révélait trop forte 
pendant la deuxième moitié de l'année, il con-
viendrait de veiller à éviter des risques de ten-
sions de nature à compromettre une croissance 
à la fois rapide et équilibrée. 
Dans une telle éventualité, il conviendrait 
d'utiliser le développement accéléré des recettes 
fiscales pour réduire les déficits budgétaires, et 
de prévenir l'accroissement des dépenses publi-
ques, en particulier des dépenses de fonctionne-
ment. Une vigilance accrue s'imposerait alors à 
l'égard des prix et des coûts. 
6. Les mesures anticycliques qu'il serait éven-
tuellement nécessaire d'adopter ne devraient pas 
compromettre ni freiner l'effort d'assainissement 
structurel des budgets des pouvoirs centraux et 
des collectivités locales qui doit être poursuivi 
sans relâche. 
7. Le Conseil se propose de réexaminer la 
situation et les perspectives économiques de la 
Communauté vers le milieu de l'année, afin de 
fixer de nouvelles lignes directrices concernant la 
mise en œuvre des paragraphes 4 et 5. 
Source : Document Conseil des Communautés euro· 
péennes 364/68 {AG 62). 
15. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
du Comité politique consultatif des pays 
membres du Pacte de Varsovie d Sofia 
7 mars 1968 
(Extrait) 
Un échange d'opinions détaillé sur le pro-
blème de la non-prolifération de l'arme nucléaire 
a eu lieu à la réunion. Les participants à la 
réunion partant de la position, élaborée collecti-
vement aux réunions de Varsovie et de Bucarest, 
du Comité politique consultatif, confirment la 
portée particulière de l'empêchement de la pro-
lifération de l'arme nucléaire et l'importance de 
la solution de ce problème. Ils ont examiné un 
projet de traité de non-prolifération de l'arme 
nucléaire, élaboré au cours des pourparlers et des 
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discussions au sein du Comité des dix-huit Etats 
pour le désarmement, et ont exposé leurs positions 
respectives sur cette question. 
Source: Le Monde, 10-11 mars 1968. 
18. Mémorandum de la République Fédérale 
d'Allemagne sur le projet de traité de non-
prolifération des armes nucléaires 
8 mars 1968 
A 
La présentation, le 18 janvier 1968, de projets 
identiques d'un traité de non-prolifération par les 
deux co-présidents de la Conférence de Genève 
sur le désarmement a fait entrer les efforts inter-
nationaux en vue de ce traité dans une nouvelle 
phase. Le gouvernement de la République Fédé-
rale d'Allemagne défend le principe de la non-
prolifération des armes nucléaires. Il répond à sa 
politique orientée vers une détente universelle 
et vers le maintien de la paix. Aussi considère-t-il 
le résultat des négociations préalables américano-
soviétiques comme un progrès substantiel dans 
cette voie. Le gouvernement fédéral espère, que 
les efforts déployés par tous les gouvernements 
qui participent aux négociations aboutiront à un 
traité de non-prolifération aussi universel que 
possible qui tiendra compte des intérêts multiples 
des membres de la communauté des nations, con-
formément aux résolutions adoptées dans ce do-
maine par les Nations Unies. 
Le point de vue allemand sur les nécessités 
d'un règlement effi-cace, équilibré et non discr~­
minatoire, tendant à éviter une plus large dissé-
mination des armes nucléaires, a été exposé en 
détail dans le mémorandum du 7 avril1967, qui 
fut transmis à tous les gouvernements. Les deux 
projets identiques de traité de non-prolifération 
présentent 'SUr des points importants, par rapport 
aux projets antérieurs, des améliorations qui 
répondent aux conceptions d'un grand nombre 
d'Etats non nucléaires, dont la République Fédé-
rale d'Allemagne: le droit d'utiliser l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques est garanti: une 
restriction existe seulement pour les explosions 
nucléaires pacifiques, tandis que les avantages 
qu'elles présentent seront accessibles sans discri-
mination et à des conditions optimales. Les dis-
positions de contrôle permettent, selon les projets 
actuels, le maintien de systèmes de contrôle éprou-
vés et. de la coopération internationale dans le 
domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie 
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limited non-proliferation treaty should merely be 
the first step towards a more comprehensive and, 
in particular, nuclear disarmament, has been 
introduced not only into the preamble but also 
into the operative provisions of the treaty; the 
procedural provisions are more in line than 
previous wordings with the concepts of non-
tliscrÏ!IJ.inatory co-operation between aU States in 
realising the purposes of non-dissemination and 
disarmament of nuclear weapons. 
B 
The present draft is eseentially the result of 
prolonged negotiation.s between nuclear-weapon 
powers. It is true that it does not yet take due 
account of aU the wishes of those non-nuclear-
weapon States on whose co-operation the suc-
ces& of the treaty will essentially depend. 
However, the process of its adaptation to still 
unfulfilled wishes of non-nuclear-weapon States 
has not yet been completed and may weil lead 
to further improvements. ln the view of the 
Govermnent of the Federal Republic of Germany 
every effort should be made to render the treaty 
universally acceptable, effective and lasting and 
to contribute to a détente and to the safeguarding 
of peace. It is in line with this objective if the 
following problems which are important to many 
non-nuclear-weapon States are taken into con-
sideration. 
1. Linkage with disarmament 
In its Memorandum of 7th April 1967, the 
Government of the Federal Republic of Germany 
stated: 
"At present a t:reaty is under discussion 
whereby the non-nuclear-weapon powers 
alone would be aceepting substantial self-
restrictions and obligations, i.e. initially 
just a partial solution of the actual problem ... 
The world cannot stop at a limited non-
proliferation treaty. It needs more compre-
hensive solutions. It is incumbent on the 
nucleal'-weapon powers to stop the further 
development of increasingly more dangerous 
weapons, not to increase existing stocks, 
including the means of their deliver,v, to 
begin l"educing them, to stop the production 
of fissionable material for m.ilitary purposes, 
and to aim at a comprehensive test ban." 
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This desire is partly taken into aceount by 
the language of the preamble .and of Article IV 
of the draft. Unfortunately, the nuclear anns race 
is being continued and increaBed irrespective of 
the current negotiations on the nuclear non-
proliferation treaty. Therefore, it should be made 
clear to the world that this treaty is not meant 
to create two classes but to promote equality 
within the family of nation.s. 
It would be desirable that - in line with 
the dem.ands of important non-nuclear-weapon 
States - the obligation to conduct disannament 
negotiations contained in Article VI should be 
expressed in more concrete terms, and that in the 
declaration of intent of the preamble, partial 
measures of nuclear di.sarmament should be 
listed separately from the ultimate aim of general, 
complete and controlled disarmament. 
_ This would show the way to a realistic 
approach to the progr~ive reduction of the 
continuous threat presented to mankind by 
nuclear weapons. 
Since progress in the direction of equal treat-
ment of ali States obviously meets with extra-
ordinary difficulties, not even the faintest oppor-
tunity to make such progress should be dis-
regarded. Such a point of departure for future 
partial measures of limitation of nuclear arma-
ment would be the inclusion of the civil nuclear 
industries of ali States in the controls provided 
for in .the non-proliferation treaty, and at any 
rate the inclusion of those branches whose activ-
ities require imports. 
2. Détente and safeguarding of peace 
A ban to use threats, political pressure, or 
political blackmail against non-nuclear-weapon 
powers should be incorporated in the treaty and 
should not only be the object of a declaration 
on the occasion of the conclusion of the treaty. 
Such a treaty provision would constitute a just 
and equitable counterweight to the non-nuclear-
weapon States' nuclear renuneiation. 
In this respect the German Memorandum of 
7th April said: 
"No nuclear-weapon power should use its 
potential for purposes of political threats, 
political pressure or political blackmail 
against non-nuelear-weapon powers. This 
promise would have to be incorporated in a 
nucléaire. L'idée fondamentale suivant laquelle 
un traité de non-prolifération limité ne devrait 
constituer qu'un premier pas dans le sens d'un 
désarmement plus vaste, notamment d'un dés-
armement nucléaire, a non seulement été intro-
duite dans le préambule, mais ·aussi dans les dis:. 
positions opératives du traité; les disp0Bitions de 
procédure se rapprochent davantage des con-
ceptions d'une coopération à égalité des droits de 
tous les Etats dans la réalisation des buts de la 
non-prolifération et du désarmement nucléaire, 
que les formulations plus anciennes. 
B 
Le projet actuel constitue, pour l'essentiel, 
le résultat acquis au cours des négociations pro-
longées qui ont eu lieu entre les puissances 
nucléaires. Il ne tient certes pas encore compte 
de tous les vœux exprimés par les Etats non 
nucléaires, doDJt la collaboration sera détermi-
nante pour le succès du traité. Mais le processus 
de son adaptation aux souhaits, encore inexaucés, 
exprimés par les Etats non nucléaires, n'est pas 
encore terminé et pourra bien aboutir à d'autres 
améliorations. De l'avis du gouvernement de la 
République Fédérale d'Allemagne, tout devrait 
être fait pour rendre le traité universellement 
acceptable, efficace et durable, et servir la détente 
et la sauvegarde de la paix. C'est pour répondre 
à cet objectif qu'il faudrait tenir compte des pro-
blèmes suivants qui sont importants pour de nom-
breux Etats non nucléaires: 
1. Rapports avec le désarmement 
Le gouvernement de la République Fédérale 
d'Allemagne déclare dans son mémorandum du 
7 avril1967: 
5 
«Ün discute actuellement un traité par lequel 
seules les puissances non nucléaires assume-
raient, pour leur part, des limitations et des 
obligations essentielles. Il ne s'agit donc 
pour commencer que d'une solution partielle 
du problème proprement dit ... Le monde ne 
peut se contenter d'un traité de non-prolifé-
ration limité. Il a besoin de solutions plus 
vastes. C'est aux puissances nucléaires qu'il 
appartient de stopper le développement futur 
d'armes toujours plus dangereuses, de ne pas 
augmenter davantage les stocks existants, y 
compris les vecteurs, de commencer à les ré-
duire, d'arrêter la production de matière 
fissile destinée à des fins militaires et de par-
venir à un bannissement complet des essais.» 
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Les formulations du préambule et de l'arti-
cle VI du projet tiennent en partie compte de ce 
vœu. Malheureusement, la course aux armements 
nucléaires se poursuit et s'accroît, nonobstant les 
négociations en cours sur le traité de non-proli-
fération. Aussi, faudrait-il montrer clairement 
au monde que ce traité, loin de chercher à créer 
deux classes, entend promouvoir l'égalité des 
droits au sein de la communauté des nations. 
Il serait souhaitable que, sur la base des 
exigences posées par des Etats non nucléaires 
importants, l'obligation d'entamer des négocia-
tions sur le désarmement, contenue à l'article VI, 
puisse être concrétisée et que dans la déclaration 
d'intention du préambule, des mesures partielles 
de désarmement nucléaire puissent être énoncées 
indépendamment du but final d'un désarmement 
général, complet et contrôlé. 
Ainsi apparaîtrait un moyen réel, susceptible 
de réduire progressivement la menace constante 
que les armes nucléaires font peser sur 1 'huma-
nité. 
Comme des progrès dans le sens d'un traite-
ment égal de tous les Etats se heurtent manifeste-
ment à des difficultés considérables, aucune pos-
sibilité, aussi minime puisse-t-elle paraître, ne de-
vrait être négligée. Un tel point de départ pour 
des mesures partielles ultérieures, destinées à 
limiter les armements nucléaires, serait l'intégra-
tion des industries nucléaires du secteur civil de 
tous les Etats dans les contrôles prévus par le 
traité de non-prolifération, et, en tout cas, l'inté-
gration des branches pour l'activité desquelles on 
a recours à des importations. 
2. Détente et sauvegarde de la paix 
Une interdiction d'user de la menace, de la 
pression ou du chantage politiques à l'égard de 
puissances non nucléaires devrait être incluse 
dans le traité et ne pas faire l'objet d'une simple 
déclaration lors de la conclusion du traité. Une 
telle disposition contractuelle constituerait une 
contrepartie juste et équitable pour les renoncia-
tions nucléaires concédées par les Etats non 
nucléaires. 
Le mémorandum allemand du 7 avril 1967 
dit à ce sujet: 
«Aucune puissance nucléaire ne devrait faire 
usage de son potentiel à des fins de menace, 
de pression ou de chantage politiques contre 
des puissances non nucléaires. Cette promesse 
devrait faire partie intégrante d'un règle-
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non-proliferation arrangement. In renoun-
cing the nuclear option, the non-nuclear 
powers make a positive contribution to 
easing tension. They justifiably expect that 
the nuclear-weapon powers will undertake 
to act towards them with constructive 
courtesy." 
Indeed, the thought would be unbearable 
that a country which has renounced nuclear 
weapons under the nuclear non-proliferation 
treaty would later be blackmailed by a nuclear-
weapon power without such a behaviour being 
considered a violation of the treaty. If by their 
progressive attitude the non-nuclear-weapon 
States make possible the conclusion of a nuclear 
non-proliferation treaty in spite of the continuing 
nuclear arms race, the treaty sh<mld at least 
contain a rule of conduct in respect of the poli-
tical relations between nuclear and non-nuclear 
powers party to the treaty. This would serve the 
purpose of détente and of safeguarding of peace 
on a world-wide scale both within and outside 
the Alliance systems. 
The Government of the Federal Republic of 
Germany further stated in its Memorandum of 
7th April 1967: 
"The renunciation by non-nuclear-weapon 
powers of the nuclear option within a non-
proliferation arrangement raises numerous 
security problems for them, although in 
various ways. The aim of these countries to 
safeguard themselves as far as possible 
against existing or potential security risks, 
deserves understanding and sympathy. The 
renunciation of nuclear weapons should be so 
arranged that it does not become a source of 
particular danger but an advance on the 
way to a more stable, peaceful order. Those 
who are the first to contribute have the right 
to expect the community of nations to rectify 
any resultant one-sidedness." 
The Government of the Federal Republic o! 
Germany regrets that the efforts to find a satis-
factory solution to this problem have not yet met 
with any success. 
3. Stability and adaptability 
The possibilities of adapting the treaty to 
future political, economie and technological 
developments should be increased and be made 
1D-Ore practicable. This would make it easier for 
non-nuclear-weapon States to give their consent. 
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At the same time, the treaty could bécome a more 
effective instrument of a progressive policy of 
armaments control and of disarmament. 
The improvements required in this context 
include, in conformity with the wishes of 
numerous non-nuclear-weapon States, the auto-
matie periodicity of the review conference and 
the explicit extension of its mandate to the pre-
amble. It should be examined whether the proce-
dural provisions are - in their form and sub-
stance - shaped in such a flexible way that they 
can safeguard the principle of non-dissemination 
also in the future and under changed circum-
stances. A long life and efficacy cannot be con-
ferred upon the principle of non-dissemination of 
nuclear weapons - a principle combining poli-
tical, economie, and technological elements- by 
rigidity but only by adaptability of the treaty. 
For various non-nuclear-weapon States it is 
also important that the treaty should be binding 
on an adequate number of those countries whose 
participation is of particular significance in view 
of their state of development and their regional 
importance. This is in the interests of an early 
entry into force of the treaty. Without an appro-
priate treaty provision there is the risk that 
non-nuclear-weapon States which in terms of 
technology would be capable of developing 
nuclear armaments, hesitate to accede to the 
treaty. 
c 
The German Memorandum of 7th April1967 
closed with the following words: 
"The non-nuclear countries are not States 
with lesser rights, but pioneers of a pro-
gressive policy of peace. Their renunciation 
is made in the hope that it will lead to 1). 
balance between contribution and counter-
contribution within the entire sphere of 
nuclear disarmament. The nuclear-weapon 
powers are ca1led upon to take the next 
steps. The aim is, and will remain, the 
liberation of mankind from the fear for its 
very existence." 
In accordance with its policy directed to the 
safeguarding of peace, the Federal Republic of 
Germany is determined to make evecy effort to 
further the international peace policy initiated 
by the test ban treaty, continued by the space 
treaty, and now 'aiming at an effective nuclear 
non-proliferation treaty and progressive dis-
ment de non-prolifération. En renonçant à 
l'option nucléaire, les puissances non nucléai-
res apportent une contribution positive à 
la détente. A juste titre, elles attendent 
des puissances nucléaires qu'elles s'engagent, 
à leur égard, à adopter une attitude bienveil-
lante et constructive.» 
L'idée qu'un pays qui, dans le traité de non-
prolifération, renonce à des armes nucléaires, soit 
plus tard soumis au chantage d'une puissance 
nucléaire, sans que le comportement de celle-ci 
puisse être considéré comme une violati<m du 
traité, serait effectivement intolérable. Si les 
Etats non nucléaires font preuve d'un compor-
tement suffisamment progressiste pour rendre 
possible la conclusion d'un traité de non-prolifé-
ration en dépit de la course constante aux arme-
ments nucléaires, ce traité devrait au moins con-
tenir une règle de conduite pour les relations poli-
tiques entre les partenaires nucléaires et non 
nucléaires du traité. Cela servirait la détente et 
la sauvegarde de la paix à l'échelon universel, au 
sein et en dehors des systèmes d'alliance. 
Le gouvernement de la République Fédérale 
d'Allemagne déclare, en outre, dans son mémo-
randum du 7 avril 1967: 
«Le renoncement des puissances non nucléai-
res à l'option nucléaire en cas de règlement 
de non-prolifération soulève pour elles, d'tme 
manière ou d'une autre, de nombreux pro-
blèmes de sécurité. Le désir de ces pays de se 
protéger autant que possible contre les l'is-
ques existants ou éventuels de sécurité, mé-
rite notre compréhension et notre sympathie. 
Le renoncement aux armes nucléaires devrait 
être non pas une source de menaces parti-
culières, mais un progrès dans la voie d'un 
ordre de paix plus stable. Ceux qui sont les 
premiers à fournir une contribution à cette 
fin ont droit à ce que la communauté des peu-
ples fasse équilibre au caractère unilat~ral 
qui en résulte.» 
Le gouvernement de la République Fédérale 
d'Allemagne regrette que l'on n'ait pas encore 
réussi, jusqu'à présent, à trouver une solution 
satisfaisante à ce problème. 
3. Stabilité et adaptabilité 
Les possibilités d'adapter le traité à des dé-
veloppements politiques, économiques et techno-
logiques ultérieurs devraient être multipliées et 
rendues plus praticables. L'approbation d'Etats 
non nueléaires en serait rendue plus aisée. Le 
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traité pourrait devenir en même temps un instru-
ment efficace d'une politique progressiste de oon-
trô'le des armements et de désarmement. 
Parmi les améliorations nécessaires dans ce 
contexte se trouvent, pour répondre aux vœux 
exprimés par de nombreux Etats non nucléaires, 
la périodicité automatique de la conférence de 
réexamen et l'extension expresse au préambule de 
son champ de réexamen. Il faudrait examiner si 
les dispositions de procédure sont, dans leur forme 
et leur contenu, suffisamment flexibles pour pou-
voir garantir également à l'avenir le principe de 
la non-prolifération dans des conditions modi-
fiées. En effet, ce n'est pas la rigidité, mais 
l'adaptabilité du traité qui peut assurer une lon-
gue durée et une longue efficacité au principe de 
la non-prolifération des armes nucléaires, qui 
comporte des facteurs politiques, économiques et 
technologiques. 
Il est important, en outre, pour différents 
Etats non nucléaires que le traité lie un nombre 
suffisant de pays, dont la participation revêt 
une signification particulière en raison de leur 
stade de développement et de leur importance 
régionale. Cela permettrait au traité d'entrer ra-
pidement en vigueur. A défaut d'une disposition 
contractuelle dans ce sens, on risque que des 
Etats non nucléaires qui seraient techniquement 
à même d'avoir un armement nucléaire, hésitent 
à adhérer au traité. 
c 
Le mémorandum allemand du 7 avril 1967 
conclut en ces termes: 
«Les pays non nucléaires ne sont pas des 
Etats à droits inférieurs, mais les pionniers 
d'une politique de paix avancée. Leur renon-
cement exprime l'espoir qu'il aboutira à une 
pondération des prestations et contre-
prestations dans toute la sphère du désarme-
ment nucléaire. Il appartient maintenant 
aux puissances nucléaires d'agir à leur tour. 
L'objectif est et reste de libérer l'humanité 
de l'angoisse qui pèse sur sa propre exis-
tence.» 
Conformément à sa politique orientée vers la 
sauvegarde de la paix, la République Fédérale 
d'Allemagne est décidée à entreprendre tout ce 
qui est en son pouvoir pour promouvoir la politi-
que internationale de paix amorcée par le traité 
sur l'arrêt des essais nucléaires, poursuivie par, 
le traité sur l'espace et tendant vers un traité 
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armament. From its inception, the Federal 
Republic of Germany has given a lead in pur-
suing a policy of renunciation regarding the 
production of nuclear weapons and of national 
control over such weapons. Germany now advo-
cates the early conclusion of a non-proliferation 
treaty as universally acceptable as possible and 
meeting the following principles in accordance 
with the fundamental Resolution No. 2028 of the 
General Assembly of the United Nations of 
23rd November 1965: 
- no loopholes for the dissemination of 
nuclear weapons; 
- an acceptable equilibrium of reciprocal 
obligations; 
- a step towards disarmament, and, in 
particular, nuclear disarmament; 
- ensuring the effectiveness of the treaty. 
Source: Ministry:_for Foreign Affaire, Bonn. 
17. Programme on political and technological 
problems submitted by the Federal Republic 
of Germany to the Council of the European 
Communities, Brussels 
9th March 1968 
Convinced of the necessity of a united, 
strong and independent Europe, the six govem-
ments are determined vigorously to continue the 
work initiated with the development of the Corn-
mon Market. 
In doing so they share the wish to complete 
the formation of the Community and to enlarge 
it by admitting other European countries, parti-
cularly those who have applied for membership. 
The dynamic further development of the 
Community is in the interest both of the six 
member States and of the States desirons to join 
it. The objective of enabling Europe to take and 
maintain in future its due place by combining its 
political and economie forces can be attained only 
if the Community includes ali European conn-
tries which embrace the same political and econo-
mie aims as the founding States. 
Until such accessions can be effected the 
Community should take measures in order to 
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strengthen co-operation between the Six and those 
countries willing to accede and thus to facilitate 
accession. Such measures will have the effect that 
the gap existing between the Community and the 
applicant countries will not deepen but, to the 
extent possible, reduce. 
The German Government is of the opinion 
that two areas are particularly suited in this 
respect: 
(a) trade, and 
(b) technology. 
They should be supplemented by measures to 
be taken in other areas, such as monetary policy 
and policies to affect economie trends (Konjunk-
turpolitik). 
(a) The trade arrangement 
1. The trade measures hitherto referred to as 
"arrangement" are in the German view aiming at 
a zone within which trade barriers are to be redu-
ced (European preferential area). This arrange-
ment is to cover the Community and those Euro-
pean States who have applied for membership. 
In the course of subsequent considerations it will 
be necessary to deal with those European States 
who have applied for association or who have 
filed similar applications with the Community. 
2. Those participating in the arrangement shall 
assume balanced rights and obligations on the 
basis of reciprocity. Within the arrangement they 
shall enjoy equal legal status. 
The arrangement must be in conformity with 
GATT (Article XXIV). 
3. The implementation of the arrangement is to 
take place in severa! stages. The total duration of 
this process, however, should only extend to as 
limited a number of years as possible. 
4. A progressive tariff reduction shall be effec-
ted in the industrial sector. Preference should be 
given to a linear reduction as against one by 
sectors. Provision may be made for a limited list 
of exceptions which is to be gradually reduced 




efficace de non-prolifération des armes nucléai-
res ainsi que vers un désarmement progressif. La 
République Fédérale d'Allemagne a, depuis son 
existence, mené une politique exemplaire de re-
nonciation à la fabrication d'armes nucléaires et 
au droit national de disposer de telles armes. 
Elle plaide maintenant en faveur de la conclusion 
prochaine d'un traité de non-prolifération aussi 
universel que possible qui, conformément à la 
Résolution fondamentale n° 2028 adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies le 23 no-
vembre 1965, réponde aux principes suivants: 
- pas d'échappatoires pour la prolifération 
des armes nucléaires; 
- équilibre acceptable des obligations réci-
proques; 
- progression dans le sens du désarmement, 
notamment du désarmement nucléaire; 
- assurance de l'efficacité du traité. 
Source: Ministère des affaires étrangères, Bonn. 
17. Programme soumis par la République 
Fédérale d'Allemagne au Consefl des 
Communautés européennes sur les questions 
politiques et technologiques d Bruxelles 
9 mars 1968 
Convaincus de la nécessité d'une Europe 
unie, forte et indépendante, les six gouverne-
ments sont décidés à poursuivre énergiquement 
l'œuvre commencée avec le développement du 
Marché commun. 
Dans cet esprit, ils souhaitent en commun 
achever l'organisation de la Communauté'~ et 
étendre celle-ci à d'autres pays européens, notam-
ment aux pays ayant fait acte de candidature. 
Le futur développement dynamique de la 
Communauté est tant dans l'intérêt des six Etats 
membres que dans celui des Etats qui désirent 
adhérer à celle-ci. Toutefois, le but de mettre 
l'Europe - par la mise en commun de ses 
moyens politiques et économiques - à même de 
prendre la place qui lui revient et de la défen-
dre à l'avenir ne peut être atteint que si la 
Communauté comprend tous les pays européens 
qui adhèrent aux mêmes objectifs politiques et 
économiques que les Etats fondateurs. 
En attendant que les adhésions puissent se 
faire, la Communauté devrait prendre des mesu-
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res de nature à renforcer la coopération entre 
les Six et les pays désireux d'adhérer à la Com-
munauté et, partant, à faciliter l'adhésion. De 
telles mesures auront pour effet que le fossê 
existant entre la Communauté et les pays can-
didats sera réduit, dans la mesure du possible, 
au lieu de s'approfondir. 
Le gouvernement allemand est d'avis que 
deux domaines se prêtent notamment à de telles 
mesures: 
(a) le domaine de la politique commerciale ; 
(b) le domaine technologique. 
A. cela devrait venir s'ajouter des mesures 
dans d'autres domaines, par exemple dans ceux 
de la politique monétaire et conjoncturelle. 
(a) L'arrangement en matière de politique com-
merciale 
1. Les mesures en matière de politique commer-
ciale qualifiées d'« arrangement» dans la dis-
cussion actuelle tendent, de l'avis de l'Allema-
gne, à la création d'une zone au sein de laquelle 
les barrières commerciales doivent être réduites 
(zone européenne préférentielle). Cet arrange-
ment doit s'étendre à la Communauté ainsi 
qu'aux Etats européens qui ont sollicité leur 
adhésion. Les Etats européens qui ont adressé des 
demandes d'association ou d'autres demandes 
analogues à la Communauté devront être pris 
en considération lors des discussions qui suivront. 
2. Les participants à l'arrangement assument 
des droits et des devoirs pondérés basés sur la 
réciprocité. Ils adoptent, dans le cadre de l'arran-
gement, le même statut juridique. 
L'arrangement doit répondre aux règlements 
du G.A.T.T. (article XXIV). 
3. L'exécution de l'arrangement doit se faire 
en plusieurs phases. La durée totale de ce pro-
cessus ne devrait cependant s'étendre que sur 
un nombre aussi réduit que possible d'années. 
4. Dans le domaine industriel doit intervenir 
une suppression progressive des barrières doua-
nières. Une suppression linéaire est préférable à 
une suppression par secteurs. Une liste d'excep-
tions limitée, qu'il y a lieu de réduire graduelle-
ment et qui, finalement, devrait autant que pos-
sible être supprimée, peut être prévue. 
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Duties of an effect similar to import duties 
as weil as quantitative restrictions and measures 
of a similar effect shall be abolished within the 
same period envisaged for customs duties. 
5. To the extent that duties exist in the agri-
cultural sector, they shall be reduced in the same 
way as industrial duties. Furthermore, import 
facilities for important products shall be agreed 
upon with a view to achieve reciprocal and pro-
gressive preferential treatment, with mutual con-
cessions to be appropriately related to one 
another. The rhythm of the expansion of the 
exchange of agricultural commodities shall be 
appropriately related to that of the exchange of 
industrial commodities. The agreements to be 
concluded should take account of the existing 
agricultural systems of those participating in the 
arrangement. 
On the part of the Community one could 
consider levy and tariff cuts of the kind provided 
for in the agreement relating to cattle for pro-
cessing between the Community and Denmark 
arrived at in the Kennedy round. One might also 
consider selling and purchasing contracta of the 
kind agreed upon among the members of the 
Community in the first few years of its 
existence. 
6. The arrangement should make provision for 
one single preferential area. It is not the German 
view that the Community constitute a special 
preferential zone with each of the applicant 
countries, for this would hardly serve the pur-
pose of simplifying and facilitating European 
trade. 
If one starts from the idea of one single 
preferential area, negotiations with all partici-
pating countries will have to be conducted on a 
multilateral level. This is at any rate true for 
the reduction of tariffs and comparable obstacles 
to trade. 
The agreements in the agricultural sector 
envisaged under item 5 above will, however, 
have, to a large extent, to be negotiated bilater-
ally with the individual members of the 
preferential area. 
This will not be a negotiation between EEC 
on the one side and EFT A on the other. Rather 
the Community and individual European coun-
tries will be the negotiating partners. 
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7. Obstacles to trade which have already been 
abolished in Europe within EFTA should not be 
re-established. Arrangements :relating to origin 
and escape clauses based upon past experience 
should be envisaged. 
8. It must be clearly stated in the text that 
the arrangement is concluded in the perspective 
of the enlargement of the Community desired by 
all, which shall take place as soon as possible, 
and that it is therefore only an interim solution 
designed to facilitate the subsequent enlargement 
of the Community. The following commenta may 
be made to explain the proposed arrangement : 
This proposai tries to attain several objec-
tives : First, the abovementioned objective of 
facilitating in the interest of all the eventual 
accession of the applicant countries. Second, it 
is meant to be a contribution by the Community 
towards the efforts undertaken by Great Britain 
to consolidate her economie and monetary situa-
tion by helping to enlarge the basis of her 
foreign trade ; furthermore, it will support this 
process of consolidation by putting it into the 
perspective of Great Britain's accession to the 
Community desired by all. 
The arrangement is based exclusively on the 
chapter relating to Commercial Policy (Article 
110 et seq.) of the Rome Treaty. It does not 
constitute an association within the meaning of 
Article 238. While the countries participating in 
the arrangement acquire rights and obligations 
vis-à-vis the Community, they do not acquire any 
rights and obligations within the Community; 
those rights and obligations will not differ in 
their legal character from the rights and 
obligations assumed by the other participants in 
the arrangement among themselves. Nor does the 
arrangement constitute a plan to achieve 
membership under Article 237 in stages ; the 
status of the other participating countries vis-à-
vis the Community remains unchanged until 
their accession is effected. This accession at a 
later date necessitates entry negotiations ; there 
cannot be any automatic transition from the 
preferential area to membership. 
While the arrangement is legally not part 
of the accession procedure, it will, nevertheless, 
in actual fact serve the idea of an extension of 
the Community. With the progressive reduction 
of tariffs and other trade obstacles, the inter-
dependance of Europe's economies will increase 
and an economie process will be set in motion. 
Les charges ayant le même effet que les 
droits de douane à l'importation, aiDSi que les 
restrictions quantitatives et les mesures à réper-
cussions analogues, doivent être supprimées dans 
le même délai que les droits de douane. 
5. Dans le domaine agricole, les droits de 
douane seront - pour autant qu'ils existent -
supprimés de la même façon que les droits de 
douane sur les produits industriels. Pour le reste, 
il sera convenu de facilités à l'importation pour 
des produits importants, dans le but d'aboutir à 
un traitement préférentiel progressif basé sur la 
réciprocité, les concessions mutuelles devant être 
entre elles dans un rapport approprié. Le rythme 
de l'extension des échanges de marchandises 
agricoles doit être dans une proportion appro-
priée par rapport à l'échange de marchandises 
produites par l'industrie. Les arrangements à 
conclure devraient tenir compte des systèmes 
agraires en vigueur dans les pays membres de 
l'arrangement. 
Du côté de la Communauté, on pourrait en-
visager des abaissements des prélèvements et des 
droits de douane dans le genre de ceux qui fu-
rent fixés dans l'accord sur les bœufs de trans-
formation conclu dans le cadre des négociations 
Kennedy entre la Communauté et le Danemark. 
On pourrait penser aussi à des contrats d'achats 
et de ventes tels qu'ils furent conclus dans les 
premières années de la Communauté entre les 
membres de celle-ci. 
6. L'arrangement devrait prévoir une seule 
zone préférentielle. Du côté allemand, on n'est 
pas d'avis que la Communauté convienne d'une 
zone préférentielle spéciale avec chacun des pays 
sollicitant son adhésion ; une telle solution ne 
serait guère de nature à simplifier et à faciliter 
les échanges européens. 
Si l'on part de l'idée d'une seule zone pré-
férentielle, il y aura lieu de négocier de façon 
multilatérale avec tous les participants. Ceci 
s'applique en tout cas à la réduction des bar-
rières douanières et aux entraves analogues aux 
échanges. 
Les conventions prévues au numéro 5 ci-
dessus dans le domaine agricole devront, par 
contre, être négociées dans une large mesure de 
façon bilatérale avec les différents membres de 
la zone préférentielle. 
Il ne s'agira pas d'une négociation entre la 
C.E.E. d'une part et l'A.E.L.E. d'autre part. Les 
partenaires seront la Communauté et différents 
pays européens pris séparément. 
69 
DOCUMENTATION 
7. Les entraves aux échanges déjà supprimées 
en Europe, par exemple au sein de l'A.E.L.E., 
ne devraient pas être rétablies. Des réglementa-
tions sur l'origine des marchandises et des clau-
ses de sauvegarde s'appuyant sur des expériences 
acquises, devraient être prévues. 
8. Il doit clairement ressortir du texte que 
l'arrangement est conclu en vue de l'élargisse-
ment de la Communauté, souhaité par tous, qui 
doit se réaliser dès que possible, et que, par con-
séquent, il n'est qu'une solution intérimaire de-
vant permettre de faciliter l'élargissement ulté-
rieur de la Communauté. Pour expliquer cette 
proposition d'arrangement, il convient d'obser-
ver ce qui suit : 
Cette proposition vise plusieurs buts : en 
premier lieu, le but susmentionné de faciliter 
dans l'intérêt de tous l'adhésion ultérieure des 
pays candidats. D'autre part, elle doit constituer 
une contribution de la Communauté à l'œuvre 
entreprise par la Grande-Bretagne pour consoli-
der sa situation économique et monétaire, en 
aidant à étendre la base du commerce extérieur 
britannique ; en outre, elle soutiendra ce pro-
cessus de consolidation en le plaçant dans la pers-
pective de l'adhésion - souhaitée par tous -
de la Grande-Bretagne à la Communauté. 
L'arrangement est basé exclusivement sur le 
chapitre de politique commerciale (articles 110 et 
suivants) des Traités de Rome. Il ne constitue 
pas une association au sens de l'article 238. Les 
participants à l'arrangement acquièrent des 
droits et des obligations vis-à-vis de la Commu-
nauté, mais pas à l'intérieur de celle-ci ; ces 
droits et ces obligations ne se distingueront pas, 
dans leur caractère juridique, des droits et des 
obligations que les autres participants à l'arran-
gement prendront entre eux. L'arrangement ne 
constitue pas non plus un plan par étapes pour 
aboutir à la qualité de membre au sens de l'arti-
cle 237 ; le statut des autres pays participants 
vis-à-vis de la Communauté reste inchangé jus-
qu'au moment où leur adhésion s'accomplit. Cette 
adhésion ultérieure suppose des négociations 
d'adhésion. Il ne peut y avoir un automatisme 
conduisant de la zone préférentielle à l'adhésion. 
Si, sur le plan juridique, l'arrangement ne 
fait donc pas partie intégrante du processus 
d'adhésion, il servira cependant, en fait, l'idée 
de l'élargissement de la Communauté. La réduc-
tion progressive des droits de douane et autres 
entraves aux échanges resserrera l'interdépen-
dance des économies européennes et entamera un 
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which willlead to a rapprochement of the points 
of departure for future accession negotiations. 
One may assume that increasing trade will 
strengthen in every way the relations between 
the participating countries by having repercus-
sions on related sectors. 
Without underrating the importance of the 
other proposais which have been made to 
strengthen co-operation between the countries of 
the Community and the countries applying for 
membership, the German Government is of the 
opinion that an arrangement of the fore-
mentioned type would be of particular value in 
that process. It was the reduction of trade bar-
ciers with which the members of the Community 
set out on their road towards ever closer co-
operation. It must be emphasised here that this 
process does not constitute an end or a solution 
in itself meant to serve as a substitute for acces-
sion, but that this rapprochement takes place in 
the expectation of a future accession thus 
representing merely a transitional stage. 
(b) Technological co-operation in research and 
development 
The ideas discussed so far partly relate to 
spheres whieh do not direetly come under the 
Rome Treaties but are bordering on them. This 
is true of the questions raised in eonneetion with 
a co-operation in the field of teehnologieal 
researeh and the execution of teehnologieal 
projeets as weil as of the specifie questions of 
a European patent and a European company 
whieh are of primary importance with regard to 
industrial policies. The faet that these are 
questions marginal to but not directly covered 
by the Rome Treaties implies that less strict 
rules apply to their proeedural treatment than 
to those questions the treatment of which is 
provided for in the Rome Treaties. 
The following detailed eomments may be 
made: 
1. The German Government proeeeds from the 
Luxembourg decision of 31st Oetober 1967 under 
whieh the six governments have envisaged an 
extension of co-operation in the field of seientifie 
and technological research not only in factual 
terms, that is beyond the nuclear sphere, but 
also in geographical terms. The German Govern-
ment still considera this decision correct and feels 
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that its implementation should be continued, 
especially since sorne results have already been 
achieved in the work done so far, which point 
in the very direction that matters in this con-
text : to find possibilities for intensified co-
operation with Great Britain and the other ap-
plicants for membership. The report of the work-
ing group constituted for that purpose, whieh 
has largely been completed, should be adopted by 
the Six as soon as possible. Moreover, one should 
now go ahead in the question of co-operation 
with Great Britain in the fields dealt with by 
the working group. This means that after sub-
mission of the report the Council and/or the 
six governments, in accordance with the proce-
dure laid down in the Luxembourg decision, 
seize opportunities for co-operation with these 
countries as generously as possible, and that they 
give a clear mandate to establish contacts with 
Great Britain and the other countries. 
2. However, co-operation in the fields envisaged 
in the Luxembourg decision will not suffice to 
give fresh impetus in the desired extent to the 
technological co-operation in Europe and thus to 
forestall the danger of a stagnation in relation 
to other big industrial nations. As a matter of 
principle, European co-operation should there-
fore be intensified in ali fields in which Europe 
is lagging behind technologically, or in which 
the investment requirements are so high that for 
financial reasons alone closer co-operation is 
advisable. This would apply to the field of 
nuclear energy covered by the Rome Treaties as 
weil as other technologieal fields. The Belgian 
Government's paper of 29th February contains 
valuable suggestions in this respect. 
These questions will be differently dealt 
with, depending on whether they lie within the 
scope of the Rome Treaties or outside. It is 
therefore a question on the one hand of finding 
forms of co-operation between Euratom and the 
applicant countries and on the other, of organis-
ing technological co-operation in the remaining 
fields. ln the resultant talks the countries not 
belonging to the Community should have the 
opportunity to make suggestions themselves. On 
the other hand, duplication of work should be 
avoided. Joint tasks which are dealt with by 
organisations such as ELDO, ESRO, CERN, etc., 
should remain with these organisations. 





processus économique qui aboutira à un rappro-
chement des positions de départ pour les négo-
ciations d'adhésion ultérieures. On peut partir 
du fait que les échanges croissants de marchan-
dises renforceront à tous égards les relations en-
tre les pays participants, en se répercutant sur 
des domaines apparentés. 
Sans sous-estimer l'importance des autres 
propositions qui ont été faites dans le but d'in-
tensifier la coopération entre les pays de la Com-
munauté et les pays candidats, le gouvernement 
allemand croit qu'un arrangement du genre ci-
dessus revêt à cet égard une valeur particulière. 
La réduction des barrières de politique commer-
ciale fut, en effet, le premier objectif que les 
membres de la Communauté s'étaient assigné 
afin d'aboutir à leur coopération toujours plus 
étroite. Que ce processus ne constitue pas une 
fin, une solution en soi, susceptible de se substi-
tuer à l'adhésion, mais qu'il intervient dans 
l'attente de l'adhésion ultérieure et qu'il n'est 
donc qu'un stade transitoire, mérite d'être sou-
ligné ici. 
(b) Coopération technologique dans la recherche 
et le développement 
Les idées exposées jusqu'ici concernent en 
partie des domaines qui ne relèvent pas direc-
tement des traités communautaires, mais qui y 
touchent. Ceci s'applique tant aux questions qui 
ont été soulevées à propos de la coopération dans 
le domaine de la recherche technologique et de 
l'exécution de projets technologiquœ, qu'aux 
questions spéciales concernant le brevet européen 
et la société européenne, et qui se rapportent 
essentiellement à la politique industrielle. Vu 
qu'il s'agit ici de questions touchant aux Traités 
de Rome, mais ne faisant pas directement partie 
de ceux-ci, la procédure dont elles font l'objet 
est soumise à des règles moins strictes que lors-
qu'il s'agit de questions réglées par les Traités 
de Rome. 
. 
Plus précisément, on peut faire remarquer 
ce qui suit: 
1. Le gouvernement allemand se base sur la 
décision de Luxembourg du 31 octobre 1967 par 
laquelle les six gouvernements ont envisagé une 
extension de la coopération en matière de re-
cherche scientifique et technique tant dans le 
domaine matériel - à savoir au-delà du domaine 
nucléaire - que dans le domaine géographique. 




cette décision est bonne et est d'avis que son 
exécution devrait être poursuivie, d'autant plus 
que quelques résultats ont déjà été réalisés et 
que ceux-ci sont précisément orientés dans le 
sens qui importe ici : possibilités d'aboutir à une 
coopération accrue avec la Grande-Bretagne et 
les autres pays candidats. Le rapport du groupe 
de travail créé à cet effet, qui est en grande 
partie terminé, devrait être dès que possible 
adopté par les Six. En outre, il s'agit maintenant 
de s'attaquer sérieusement à la coopération avec 
la Grande-Bretagne dans le domaine discuté par 
le groupe de travail. Cela signifie que le Conseil 
ou les six gouvernements, une fois le rapport 
soumis, saisissent aussi largement que possible, 
conformément à la procédure fixée dans la déci-
sion de Luxembourg, les possibilités de coopéra-
tion avec ces pays et, de plus, qu'ils donnent au 
groupe des experts la mission bien précise de 
prendre contact avec la Grande-Bretagne et les 
autres pays. 
2. La coopération dans les domaines envisagés 
dans la décision de Luxembourg ne suffit cepen-
dant pas pour donner à la coopération techno-
logique en Europe des impulsions nouvelles dans 
la mesure souhaitée et, par conséquent, pour pré-
venir un danger de stagnation par rapport à 
d'autres grandes nations industrialisées. Aussi la 
coopération européenne devrait-elle, par prin-
cipe, être intensifiée dans tous les domaines où 
l'Europe accuse un retard technologique, ou pour 
lesquels les besoins d'investissement sont si 
grands qu'une coopération plus étroite est sou-
haitable, ne serait-ce que pour des raisons finan-
cières. A cet égard, il y aurait lieu d'envisager 
tant le domaine de l'énergie nucléaire inscrit 
dans les Traités de Rome, que d'autres domaines 
technologiques. Le document du gouvernement 
belge en date du 29 février donne des indications 
précieuses à ce sujet. 
La discussion de ces questions se déroulera 
de façon différente suivant qu'elles s'inscrivent 
ou non dans les Traités de Rome. Il s'agit donc, 
d'une part, de trouver des formes de coopération 
entre 1 'Euratom et les pays ca~didats et, d'autre 
part, d'organiser la coopération technologique 
dans les autres domaines. Lors des discussions 
qui auront lieu à ce sujet, les pays non membres 
de la Communauté devraient, de leur côté, avoir 
l'occasion de soumettre des suggestions. Par ail-
leurs, il faudrait éviter un travail faisant double 
emploi. Des tâches communes qui sont assumées 
par des organisations telles que l'ELDO, l'ESRO, 




3. There is agreement among the six member 
governments to consider a European patent as 
a valuable supplement to the C'ommunity treaties 
and consequently to adjust it to the requirements 
of the Community and in particular to confer 
the task of organising the patent to as far as 
possible already-existing Community organs. 
Moreover, there seems to be agreement that 
every new member of the Community should also 
be able to accede to the patent agreement as a 
full member and that the applicants should be 
allowed to participate in the patent already 
before their accession in a form still to be 
specified. 
To this effect contacts should be established 
with Great Britain soon, without the Six giving 
up their present objective. 
4. The idea of a European company is not 
necessarily tied to the Community. Its aims are 
very weil compatible with the immediate co-
operation of other European countries as weil. 
Co-operation of Great Britain in particular and 
the other applicants could even serve to enhance 
considerably the practical importance of the 
European company. 
( c) Procedure 
As regards the further treatment of the 
questions outlined above it will, to begin with, 
be necessary to prepare decisions of the Council 
of Ministers and/ or of the six governments. In 
the German view this preparatory work should 
be incumbent on the Commission where it is a 
matter of questions dealt with in the Rome 
Treaty, and should rest with the permanent 
representatives with respect to questions "which 
are bordering on the Rome Treaty" (see Section 
(b)). The aim should be to bring about decisions 
at the meeting of the Council of Ministers on 
5th April. 
AMordingly, it is suggested to give the fol-
lowing mandates : 
1. The Commission is requested, in addition to 
its permanent task of making proposais for the 
further development of the Community : 
- to keep up to date the studies begun by 
it with regard to questions connected 
with the applications for membership, 
and to intensify them to the extent pos-
sible; 
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- to prepare a proposai for an arrange-
ment in the light of the discussions which 
will follow the presentation of this paper 
on 9th March 1968 ; 
- to make suggestions for co-operation 
between Euratom and the applicant 
governments ; 
- to prepare on its part suggestions for an 
intensification of co-operation in other 
fields it considers suitable ; in this 
respect its attention could be drawn to 
monetary policies and to policies affect-
ing economie trends (Konjunktur-
politik). 
2. The permanent representatives are re-
quested: 
- to make suggestions for the organisation 
of co-operation in the fields mentioned in 
Section (b), with the exclusion of those 
covered by Euratom. 
3. As soon as agreement will have been reached 
in the Council to enter into negotiations on an 
arrangement with the applicants interested in 
it, such negotiations could be initiated by a 
conference of Ministers of the countries con-
cerned, with the Commission participating. In 
this connection co-operation in technological and 
other fields should also be dealt with. 
(d) Other questions 
In drawing up this paper the German 
member of the Council proceeded from the 
outcome of the Franco-German consultations of 
16th February and from the memoranda of the 
Benelux countries, of Belgium and Italy, with 
the exclusion of those parts of the latter papers 
which relate to questions not concerning the 
Community. These questions will also in future 
have to be dealt with by the Foreign Ministers. 
Source : Ministry for Foreign Affaire, Bonn. 
18. Report on the state of the nation in divided 
Germany submitted to the Bundestag by 
Chancellor Kiesinger, Bonn 
11th Afarch 1968 
(Extract) 
Strong as our links in the Atlantic Alliance, 
as our relations with the United States may be, 
3. Les six gouvernements membres sont d'ac-
cord pour considérer un brevet européen comme 
un complément précieux des traités communau-
taires et, par conséquent, pour adapter ce brevet 
européen aux besoins de la Communauté, notam-
ment pour en confier l'organisation à des organes 
communautaires, si possible existants. 
En outre, on semble être d'accord pour esti-
mer que tout adhérent puisse accéder aussi 
comme membre de plein droit à la Convention 
sur le brevet et que l'on devrait rendre possible 
aux pays candidats de participer pr~alablement 
au brevet sous une forme à préciser. 
Dans ce but, il y aurait lieu d'entrer pro-
chainement en contact avec la Grande-Bretagne, 
sans que pour autant les Six renoncent aux ob-
jectifs qu'ils se sont assignés jusqu'ici. 
4. Le projet d'une société européenne n'est pas 
nécessairement lié à la Communauté. Ses objec-
tifs sont parfaitement compatibles avee la coopé-
ration immédiate d'autres pays européens. La 
coopération, notamment de la Grandie-Bretagne 
et des autres pays candidats pourrait même ren-
forcer considérablement l'importance pratique 
de la société européenne. 
( c) Procédure 
En ce qui concerne la procédure à suivre 
pour les questions ébauchées ci-dessus, il impor-
tera en premier lieu de préparer les décisions 
du Conseil des Ministres ou des six gouverne-
ments. Du côté allemand, on estime que cette 
préparation devrait incomber à la Commission 
pour autant qu'il s'agit de questions inscrites 
dans les Traités de Rome, et aux représentants 
permanents en ce qui concerne les questions qui 
« touchent aux Traités de Rome » (cf. partie (b)). 
On devrait s'efforcer d'aboutir à des décisions 
au Conseil des Ministres du 5 avril. 
En conséquence, il est proposé de donner les 
mandats suivants : 
1. La Commission est priée, à côté de sa mis-
sion permanente de faire des propositions en vue 
du développement de la Communauté : 
de tenir à jour et d'approfondir autant 
que possible les examens qu'elle a amor-
cés en ce qui concerne les questions re-
latives aux demandes d'adhésion ; 
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à la lumière des discussions qui auront 
lieu le 9 mars 1968 à la suite de ce 
document, d'élaborer une proposition 
d'arrangement ; 
de formuler des suggestions pour la 
collaboration entre l'Euratom et les 
gouvernements candidats ; 
d'élaborer, de son côté, des suggestions 
en vue d'intensifier la coopération dans 
d'autres domaines qui lui paraissent s'y 
prêter; dans cet ordre d'idées, son 
attention pourrait être attirée sur le do-
maine de la politique conjoncturelle et 
monétaire. 
2. Les représentants permanents sont priés : 
de soumettre des suggestions concernant 
l'organisation de la coopération dans les 
questions figurant à la partie (b), pour 
autant qu'il ne s'agit pas de l'Euratom. 
3. Dès que le Conseil sera d'accord pour enta-
mer des négociations au sujet d'un arrangement 
avec les Etats candidats intéressés, les négocia-
tions pourraient être entamées par une confé-
rence des ministres des Etats participants avec le 
concours de la Commission. Dans ce contexte, il 
faudrait aussi discuter de la coopération techno-
logique et autre. 
(d) Autres questions 
En rédigeant ce document, le membre alle-
mand du Conseil s'est basé sur le résultat des 
consultations franco-allemandes du 16 février 
ainsi que sur les mémorandums des pays du 
Benelux, de la Belgique et de l'Italie, exception 
faite des parties de ces derniers documents qui 
concernent des questions ne touchant pas à la 
Communauté. Ces questions devront être, comme 
par le passé, discutées entre les ministres des 
affaires étrangères. 
Source : Ministère des affaires étrltllgères, Bonn. 
18. Rapport sur l'état de la nation dans 
l'Allemagne divisée présenté par le Chancelier 
Kiesinger au Bundestag 
11 mars 1968 
(Extrait) 
Pour solides que soient nos attaches dans 
l'Alliance atlantique, pour amicales que soient 
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we should not seek our own future and, we 
believe, that of united Western Europe, within 
the firm framework of a North Atlantic 
imperium. Such a solution would turn the 
demarcation line dividing Germany and Europe 
into a permanent frontier wall. Such a solution 
could also dramaticaUy increase the danger of a 
major world conflict. 
Since the end of the second world war, the 
United States has always advocated a policy of 
European unification. A strong, united Europe 
could take part of the burden off America 's 
shoulders and could assume a greater share of the 
responsibility for its own security. A reliable 
partnership with America will continue to be 
ensured because - apart from our common 
spiritual and political ideals - there is an 
identity of interest in not !etting Western Europe 
faU under Soviet influence. Such an independent 
Europe linked in friendship with America could 
render a major service to peace in the world and 
could help to build a bridge between West and 
East. 
What then is the present state of this Euro-
pean unification which can be of such great 
importance for the future of our nation and 
which is one of the essential tasks of our century1 
Considerable progress has been achieved in 
the development of the European Communities. 
They have not only been of great economie benefit 
to their members, but have also strengthened the 
feeling of solidarity and have enhanced Europe's 
standing and weight in the eyes of the world. 
However, we are unfortunately still far from the 
aim of a ,politically united Europe. 
Great Britain and other European countries 
wish to join the Communities. The l!,ederal 
Government supports these wishes. It is of the 
opinion that its cautions but consistent way of 
dealing w.ith these applications offers the best 
prospects for overcoming the difficulties that still 
stand in the way of accession with full rights and 
obligations. The Federal Government is firmly 
determined to avoid a grave crisis in the Com-
munity which would endanger what has already 
been achieved or would paralyse the vigorous 
development of the Community. 
In our recent talks in Paris we have 
reaffirmed our will to co-operate closely with 
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France. Nobody denies the fact that without such 
teamwork the unification of Europe cannot 
succeed. For this reason, the Federal Government 
at once intensified the partnership provided for 
in the Franco-German treaty, . e:xtended consul-
tations to new fields and initiated a closer co-
operation betw~en the German and French 
economies. Two special commissioners were 
appointed who are responsible for co-ordinating 
this extensive partnership. Above aU, this co-
operation between Germany and France is also 
an indispensable prerequisite :for the European 
peace order we seek and which includes the 
elimination of the division of Germany. 
Source : Bulletin of the l'reliS and Information Oftiee 
of the Federal Government, supplement 19th Ma.rch 1968. 
19. Draft resolution of the Security Council 
on securtty assurances submitted by the Soviet 
Union, the United Klngdom and the 
United Stata 
11th ~arch 1968 
The Security Council, 
Noting with appreciation the desire of a 
large number of States to subscribe to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
and thereby to und~rtake not to receive the trans-
fer from any transferor whatsoever of nuclear 
weapons or other nuclear explosive deviees or of 
control over auch weapons or explosive deviees 
directly, or indirectly; not to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive deviees; and not to seek or 
receive any assistance in the manufacture of 
nuclear weapons or other nuclear explosive 
deviees, 
Taking into consideration the concern of 
certain of these States that, in conjunction with 
their adherence to the Treaty on the Non-Prolifer-
ation of Nuclear Weapons, appropriate measures 
be undertaken to safeguard their security, 
Bearing in mind that any aggression accom-
panied by the use of nuclear weapons would 
endanger the peace and security of ali States, 
1. Recognises that aggression with nuclear 
weapons or the threat of snch aggression against 
a non-nuclear~weapon State would create a 
situation in which the Security Council, and 
above aU its nuclear-weapon State permanent 
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nos relations avec les Etats-Unis, il ne faut tout 
de même pas que nous cherchions notre propre 
avenir et, à ce qu'il nous semble, l'avenir d'une 
Europe occidentale unifiée dans le œdre rigide 
d'un empire nord-atlantique. Une telle solution 
transformerait la ligne de démarcation qui par-
tage l'Allemagne et l'Europe en une frontière 
définitive. Mais une telle solution risquerait aussi 
d'accroître de façon dramatique le danger d'un 
grand conflit mondial. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
les Etats-Unis se sont employés constamment en 
faveur d'une politique d'unification européenne. 
Une Europe forte et unifiée pourrait décharger 
l'Amérique d'une partie du fardeau qui pèse sur 
ses épaules et assumer davantage la responsabilité 
de sa propre sécurité. Une Europe à ce point 
autonome et unie à l'Amérique par des liens 
d'amitié pourrait grandement contribuer à la paix 
dans le monde et servir de trait d'union entre 
l'Est et l'Ouest. Une association confiante avec 
l'Amérique demeure assurée parce que, indépen-
damment de nos valeurs spirituelles et politiques 
communes, il y a identité d'intérêts à ce que l'Eu-
rope occidentale ne tombe pas sous l'influence de 
la Russie soviétique. 
Mais où en est cette unification européenne 
qui peut revêtir une telle importance pour l'ave-
nir de notre nation et qui compte parmi les tâches 
primordiales de notre siècle? 
Des progrès considérables ont été réalisés 
dans le développement des Communautés euro-
péennes. En plus des grands avantages économi-
ques qu'ils ont valu à leurs membres, ils ont ren-
forcé la conscience de leur solidarité et accru le 
prestige et le poids de l'Europe dans le monde. 
Malheureusement, nous sommes encore loin 
d'avoir atteint l'objectif d'une Europe politique-
ment unifiée. 
La Grande-Bretagne et d'autres Etats euro-
péens souhaitent adhérer aux Communautés. Le 
gouvernement fédéral soutient ces aspirations. 
Nous estimons que notre méthode prudente et per-
sévérante de traiter les demandes d'adhésion offre 
les meilleures chances de venir à bout des diffi-
cultés qui s'opposent encore à l'adhési~n à égalité 
de droits et d'obligations. Nous sommes ferme-
ment résolus à empêcher une grave crise de la 
Communauté qui compromettrait l'acquis ou pa-
ralyserait l'essor vigoureux de la Coonmunauté. 
Lors de nos récents entretiens à Paris, nous 
avons réaffirmé notre volonté de coopérer étroi-
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tement avec la France. Il n'est personne qui se 
refuse à comprendre que, sans cette collaboration, 
l'unification de l'Europe ne peut être menée à 
bien. Pour cette raison, le gouvernement fédéral 
a immédiatement intensifié la coopération prévue 
dans le traité franco-allemand, il a étendu les con-
sultations à de nouveaux domaines et a amorcé 
une collaboration plus étroite entre l'économie 
allemande et française. Deux commissaires spé-
ciaux ont été chargés de coordonner cette coopé-
ration de grande envergure. Cette collaboration 
entre l'Allemagne et la France est aussi et avant 
tout une condition indispensable à l'ordre de paix 
européen que nous souhaitons et qui permettra de 
mettre fin à la division de l'Allemagne. 
Source: Bulletin de l'Office de presse et d'information 
du gouvernement fédéral, n° 10, Supplément du 13 mars 
1968. 
19. Projet de résolution du Conseil de sécurité 
sur les garanties de sécurité présenté par les 
Etats- Unis, le Royaume-Uni .et l'Union 
Soviétique 
11 ma,.. 1968 
Le Conseil de sécurité, 
Faisant grand cas du désir d'un grand nom-
bre d'Etats de signer le Traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires et, par-là même, de 
s'engager à n'accepter de qui que ce soit, ni direc-
tement, ni indirectement, le transfert d'armes 
nucléaires ou autres engins explosifs nucléaires ou 
du contrôle de telles armes ou de tels engins 
explosifs, à ne fabriquer ou acquérir de quelque 
autre manière des armes nucléaires ou autres 
engins nucléaires explosifs et à ne pas rechercher 
ni recevoir une aide quelconque pour la ftabrica-
tion d'armes nucléa:ires ou d'autres engins explo-
sifs nucléaires, 
Prenant en considération l'intérêt de certains 
desdits Etats à ce que, en liaison avec leur adhé-
sion au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, des mesures appropriées soient prises 
pour garantir leur sécurité, 
Tenant compte de ce qu'une agression ac-
compagnée de l'emploi d'armes nucléaires mena-
cerait la paix et la sécurité de tous les Etats, 
1. Reconnaît qu'une agression avec emploi d'ar-
mes nucléaires ou la menace d'une telle agression 
à l'éncontre d'un Etat ne possédant pas d'armes 
nucléaires créerait une situation dans laquelle le 
Conseil de sécurité, et par-dessus tout ses mem-
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members, would have to act immediately in 
accordance with their obligations under the 
United Nations Charter; 
2. W elcomes the intention expressed by certain 
States that they will provide or support 
immediate assistance, in accordance with the 
Charter, to any non-nuclear-weapon State Party 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons that is a victim of an act or an object 
of a threat of aggression in which nuclear 
weapons are used; 
3. Reaffirms in particular the inherent right 
recognised under Article 51 of the Charter, of 
individual and collective self-defence if an armed 
attack occurs against a member of the United 
Nations, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international 
peace and security. 
Source : Conference of the Eighteen-Nation Committee 
on Disarmament, document ENDC /225. 
20. Recommendations on technological gaps 
between member countries adopted at the 
Third Ministerial Meeting on Science of the 
OECD, Paris 
12th Alarch 1968 
Ministers agreed that the OECD studies on 
the problem of technological gaps are an 
important contribution to the debate on this 
subject and that they should be published in 
accordance with normal OECD procedures. 
In order to diminish technological gaps, the 
Ministers recognised the necessity for intensified 
effort by individual countries and closer inter-
national co-operation. 
As far as national action is concerned, they 
agreed that member countries should review and 
reinforce their policies in the direction indicated 
in the reports, within the limits of the possibilities 
and circumstances prevailing in individual coun-
tries. The OECD should support such efforts by 
developing its programmes of work in science 
industry and education, with a view particu~ 
larly to: 
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(i) considering the reasons for differences 
in productivity between member coun-
tries and the problems of modern 
industrial management; 
(ii) promoting an effective ex change of 
information on policies related to 
technological development; 
(iii) following developments in the research-
intensive industries; 
(iv) providing a forum in which member 
countries can bring forward for col-
lective discussion problems of techno-
logy which are of coneern to more than 
one member government. 
With regard to action to promote inter-
national co-operation in science and technology 
between member countries and groups of member 
countries, Ministers concluded that the efforts of 
member countries and groups of member coun-
tries to develop dynamic and effective co-
operation in science 'and technology are hampered 
by the lack of thorough evaluation of national 
and international social and economie needs in 
relation to which major scientific and technolo-
gical projects are justified, as well as the 
objective formulation of alternative methods of 
action, on the basis of which governments could 
consider the costs and benefits involved. 
The Ministers invited the Secretary-General 
to propose to the OECD Council that the Organ-
isation should, either on the request of member 
countries or groups of member countries: 
- analyse the problems of scientific and 
technical development in sectors or areas 
whose importance or economie incidence, 
present or foreseeable, justifies concerted 
action, and in any other sectors which 
member countries feel to be important; 
- pursue studies in the "science-based 
industries" with a view to keeping under 
review trends in these industries; 
- propose objectives which might be con-
sidered to ensure this development; 
- evaluate the means required to achieve 
these objectives; 
bres permanents possesseurs d'armes nucléaires, 
devraient agir immédiatement conformément à 
leurs obligations aux tepnes de la Charte des Na-
tions Unies; 
2. Se félicite de l'intention exprimée par cer-
tains Etats qu'ils fourniront ou appuieront une 
aide immédiate, en conformité avec la Charte, à 
tout Etat non possesseur d'armes nucléaires par-
tie au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires qui serait victime d'un acte d'agression 
ou l'objet d'une menace d'agression avec emploi 
d'armes nucléaires; 
3. Affirme de nouveau, en particulier, le droit 
inaliénable reconnu par l'article 51 de la Charte 
des Nations Unies, de légitime défense, indivi-
duelle ou collective, dans le cas où un membre des 
Nations Unies est l'objet d'une agression armée, 
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les 
mesures nécessaires pour maintenir la. paix et la 
sécurité internationales. 
Source : Conférence du Comité des Dix-huit puissances 
sur le désarmement, Document ENDC /225. 
20. Recommandations sur les écarts techno-
logiques entre les pays membres qprouvées 
lors de la troisième conférence ministérielle 
sur la science de l'O.C.D.E. d Paris 
12 mars 1968 
Les ministres sont convenus que les études 
de l'O.C.D.E. sur le problème des écarts technolo-
giques constituent une importante contribution 
à l'analyse de cette question et qu'elles devraient 
être publiées selon les procédures habituelles de 
l'O.C.D.E. 
Ils ont reconnu que, pour réduire les écarts 
technologiques existants, il était nécessaire que les 
différents pays intensifient leurs efforts et que 
la coopération internationale soit plus étroite. 
Quant aux mesures à prendre sur le plan 
national, les ministres sont convenus que les pays 
membres devraient, dans la limite de leurs possi-
bilités, et compte tenu de la situation particulière 
de chacun d'eux, réexaminer leurs politiques et 
les renforcer dans le sens indiqué par Les rapports. 
L'O.C.D.E. devrait appuyer ces efforts, en déve-
loppant ses programmes de travail dans les sec-
.teurs de la science, de l'industrie et de l'enseigne-




d'examiner les raisons des différences 
de productivité entre pays membres 
ainsi que les problèmes de gestion in-
dustrielle moderne; 
(ii) de favoriser un échange efficacE:' d'in-
formations sur les politiques relatives 
au développement technologique; 
(iii) de suivre l'évolution des «industries 
scientifiques», et 
(iv) de fournir aux pays membres la possi-
bilité de ·soumettre à un examen collec-
tif les problèmes de technologie qui in-
téressent plusieurs d'entre eux. 
En ce qui concerne l'action visant à promou-
voir la coopération internationale en matière de 
science et de technologie entre les pays membres 
et les groupes de pays membres, les ministres ont 
estimé que les efforts que leurs pays déploient 
pour instaurer dans ce domaine une coopération 
efficace et dynamique sont entravés à la fois par 
l'absence d'une évaluation précise et complète des 
besoins sociaux et économiques, à l'échelon natio-
nal et international, qui justifient le lancement 
des grands projets scientifiques et technologiques, 
et par la difficulté de formuler objectivement les 
différentes méthodes d'action possibles de telle 
sorte que l~s gouvernements puissent apprécier 
leurs coûts et leurs avantages respectifs. 
Les ministres ont invité le secrétaire général 
à proposer au Conseil de l'O.C.D.E. que l'organi-
sation devrait, à la demande, soit de pays mem-
bres, soit de groupes de pays membres: 
- analyser les problèmes de développement 
scientifique et technologique qui se po-
sent dans les secteurs ou domaines dont 
l'importance ou l'influence économique, 
actuelle ou prévisible, justifie une action 
concertée, ainsi que dans tout autre sec-
teur que les pays membreB jugent im-
portant; 
- continuer les études des industries dites 
«scientifiques» afin de suivre l'évolution 
de ces industries; 
- proposer les objectifs qui pourraient être 
envisagés pour assurer ce développement; 
- évaluer les moyens nécessaires pour at-
teindre 'Ces objectifs; 
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- indicate, in the light of these objectives 
and the necessary means, any methods 
and forms of co-operation which might be 
appropriate in order to concentrate the 
necessary resources and the means, or 
enable efforts to be co-ordinated. 
Possible areas which have been mentioned 
for such evaluation include educational techno-
logy, environmental technology, urban develop-
ment and transportation techniques, marine 
resources and computer utilisation, special 
importance being given to the latter subject. 
With regard to action by ail member conn-
tries to maintain and increase the benefits of 
technological ex changes, Ministers agreed: 
- that the OECD study on technological 
gaps has demonstrated clearly the extent 
to which the economie performance of 
member countries and their industries is 
closely linked with the transfer of techno-
logies between countries; 
- that ail possible action should be taken 
to maintain the unimpeded flow of 
technology through licensing, foreign 
investment and in other ways; 
- that member governments should 
exchange views, where desirable in con-
sultation with industrial circles, on means 
for improving the conditions of techno-
logy transfer, and negû'tiate as may be 
appropriate when specifie problems are 
identified. As a first step they asked the 
OECD to establish an inventory of 
obstacles to technology transfer including 
those in the field of patents and licences. 
This inventory should distinguish be-
tween those patents which are in the pri-
vate sector and those which are owned 
by or subject to the control of govern-
ments. 
This exchange of views might include, 
amongst other things: 
(i) the conditions under which multi-
national companies, foreign-owned corn-
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panies and joint ventures could most 
effectively complement national scien-
tific and technological·efforts including 
the ·question ol maintaining research 
activities in the countries where they 
operate, and in other ways contribute 
to the suppliers of technology ; 
(ii) the means for facilitating access to 
patents and scientific and technological 
information. 
SotJ,rce: OECD document PRESS /A (68) 16. 
21. Statement by President de Gaulle on the 
international monetary crisis 
20th March 1961 
Life in the world today must include 
growing economie activity and eonsequently ever-
increasing trade. This cails for an international 
monetary system worthy of international con-
fidence. The present crisis of the dollar and the 
pound shows that the current system, based on 
the priv~lege of reserve currencies, is not only 
inequitable but henceforth inapplicable. 
To claim to impose it any longer would be 
condemning the free world to serious economie, 
social and political trials. A monetary system 
based on gold, which alone is immutlbble, 
impartial and universal, must therefore be 
applied, such a reform natumily including organ-
isation of international credit in accordance with 
the extent, mobility and rapidity of modern-day 
trade. Of course, a real and full recovery of the 
United States and British balance of payments 
is in any event desirable. France is prepared to 
take part in such an international monetary 
renovation and trusts that in this the European 
Economie Community will play its due rôle. ln 
the meantime, it resel'Ves its freedom of action in 
respect of any measures which might delay the 
outcome. 
Source: Le Monde,_22nd March 1968 (WEU translation). 
- propos'Elr, en fonction de ces objectifs et 
des moyens requis, toutes méthodes et for-
mes de coopération quï.l conviendrait 
d'adopter pour concentrer les ressources 
et les moyens nécessaires ou pour coordon-
ner les efforts. 
Parmi les domaines qui ont été mentionnés 
comme pouvant se prêter ·à une action de cette 
nature, figurent la technologie de l'enseignE>ment, 
la technologie du milieu, la technologie de l'urba-
nisme et les techniques de transport, les ressources 
marines et l'utilisation des calculateurs électroni-
ques, une importance spéciale étant aceordée à ce 
dernier point. 
Sur l'action à entreprendre par tous les pays 
membres pour tirer un meilleur parti des échan-
ges technologiques, les ministres sont convenus: 
- que l'étude de l'O.C.D.E. su:r les écarts 
technologiques a clairement montré com-
bien les résultwts économiques obtenus 
par les pays membres et leurs industries 
sont étroitement liés aux transferts de 
technologie de pays à pays; 
- que toutes les mesures possibles devraient 
être prises pour maintenir la libre circu~ 
lation de la technologie par l'intermé-
diaire de l'octroi de licences, des investis-
sements étrangers et de toute autre 
façon; et 
- que les gouvernements membres devraient 
procéder à des échanges de vues, le cas 
échéant en •consultation avec les milieux 
industriels, sur les moyens propres à amé-
liorer les conditions du transfert de 
technologie et négocier de la manière la 
plus appropriée quand des problèmes 
spécifiques auront été définis. Comme 
première étape, ils ont demandé à 
l'O.C.D.E. de dresser un inventaire des 
obstacles au transfert de technologie, no-
tamment dans le domaine des brevets et 
des licences. Cet inventaire distinguerait 
entre les brevets qui relèvent du secteur 
privé ·et ceux qui sont la propriété des 
gouvernements ou sont soumis à leur con-
trôle. 
Cet échange de vues pourrait notamment 
porter: 
(i) sur les conditions dans lesquelles les so-
ciétés multinationales, les firmes étran-
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gères et les entrepri~;~es communes pour-
raient compléter le plus efficacement 
l'effort scientifique et technologique na-
tional, notamment. en organisant des 
travaux de recherche dans les pays où 
elles exercent leur activité, et contibuer 
de toute autre façon à la circulation de 
la technologie tout en assurant une 
juste rétribution des sources d'innova-
tion technologique; et 
(ii) sur les moyens de faciliter l'accès aux 
brevets et aux informations scientifi-
ques et techniques. 
SourCil: Communiqué de presse O.C.D.E. A (68) 16. 
21. Déclaration du Président de Gaulle sur la 
crise monétaire internationale 
20 mars 1968 
La vie du monde d'à présent doit comporter 
une activité économique croissante, et par consé-
quent des échanges de plus en plus étendus. Elle 
exige donc un système monétaire internaltional 
qui justifie la confiance universelle. Or, la crise 
du dollar et de la livre qui se développe actuelle-
ment démontre que l'actuel système fondé sur le 
privilège des monnaies de réserve est non seule-
ment inéquitable, mais désormais inapplicable. 
Prétendre l'imposer plus longtemps serait 
condamner le monde libre à de graves épreuves 
économiques, sociales et politiques. Un système 
monétaire établi sur la base de l'or, qui a seul le 
caractère d'immuabilité, d'impartialité et d'uni-
versalité, ·doit donc être praltiqué, cette réforme 
comportant naturellement une organisation du 
crédit international qui réponde à l'étendue, à la 
mobilité et à la rapidité des échanges en notre 
temps. Il va de soi qu'un rétablissement réel et 
complet de l'équilibre des balances des paiements 
américaine et britannique serait de toute manière 
souhaita:ble. La France est prête à prendre part 
à une telle rénovation monétaire internationale et 
espère voir la Communauté Economique Euro-
péenne y jouer le rôle qui lui revient. En atten-
dant, elle réserve sa liberté d'action à l'égard de 
toutes dispositions qui tendraient à en retarder 
l'échéance. 
SourCil : Le Monde, 22 mars 1968. 
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22. Communiqué issued after the Conference 
of Ministers of Finance of the Ten, Stockholm 
30th ~arch 1968 
1. The Ministers and Central Bank Governors 
of the ten countries participating in the general 
arrangements to borrow met in Stockholm on 
29th-30th March 1968, under the Chairmanship 
of Mr. Krister Wickman, Minister for Economie 
Affairs of Sweden. Mr. Pierre-Paul Schweitzer, 
managing director of the International Monetary 
Fund, took paDt in the meeting which was also 
attended by the President of the Swiss National 
Bank, the Secretary-Geneml of the OECD and 
the General Manager of the BIS. 
2. Ministers and Governors first discussed the 
international monetary situation and, second, 
they considered a report by the chairman of 
their deputies on a proposed amendment to the 
articles of agreement of the IMF which has been 
drawn up in accordance with the resolution of 
the Board of Governors of the IMF adopted. at 
the annual meeting of the Fund in Rio de .Janeiro 
last September. This amendment relates to the 
scheme for special drawing rights in the Fund, 
the outline of which was approved at that 
meeting, and to improvements in the present 
rules and practices of the Fund. 
3. The Ministers and Governors expressed great 
satisfaJCtion with the action taken by the United 
Kingdom which is designed to achieve a sub-
stantial overall surplus in the United Kingdom's 
balance of payments by 1969. They also took note 
with. equal satisfaction of the declaration made 
by the Secretary of the Treasury of the United 
Strutes stressing how much the United States is 
·conscious that early action is necessary, through 
appropriate fiscal and monetary measures, to 
improve substantially its balance of payments and 
that this objective is given the highest priority by 
the President of the United States in the interests 
not only of the United States economy but also of 
the general stability of the international monetary 
system. 
4. The Ministers and Governors reaffirmed 
their determination to co-operate in the mainten-
ance of exchange stability and orderly exchange 
arrangements in the world based on the present 
official priee of gold. 
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5. They consider that, while the scheme to 
establish special drawing rights in the IMF 
referred to in paragraph 7 on which they have 
now agreed. will not provide a solution to ali 
international! monetary problems, it will make 
a very substantial contribution to strengthening 
the monetary system. 
6. Moreover, they intend to strengthen the close 
co-operation between governments as weil as 
between central banks to stabilise world monetary 
conditions. 
7. As regards the amendment to the articles of 
the IMF the Ministers and Governors noted with 
appreciation the performance of the executive 
directors of the IMF in carrying out the task 
entrusted to them and agreed to give the neces-
sary authority to the ·executive directors of their 
countries so that, in co-operation with those of 
other countries, they will be able to complete the 
final draft of the proposed amendment. In 
approving the changes in the rnles and practices 
of the existing structure of the IMF the Ministers 
and Governors agreed to co-operate with each 
other and the other members of the Fund to avoid 
their application in any unduly restrictive 
mann er. 
They took note that this proposed amand-
ment will be attached to a resolution which will 
be transmitted to the Board of Governors of the 
IMF with an explanatory report and that 
Governors will be requested to vote by corres-
pondance as is the usual practice of the Fund. 
The Ministers and Governors noted that the 
Managing Director ()f the Fund was confident 
that the executive directors would be able to 
transmit these documents to the Board of Govern-
ors within a brief period. 
8. One delegation did not associate itself with 
paragraphs 2, 4, 5 and 7 above, in view of the 
differences which it has found between the out-
lina adopted at the meetings in London and Rio 
de Janeiro and the draft text now submibted by 
the Fund and because the problems which it con-
siders fundamental have not been examined. 
Consequently, this delegation fully reserves its 
position and will wait until it is in possession oi 
the final texts before reporting to its government. 
Sourœ : The Times, lst April 1968. 
22. Communiqué publié d l'issue de la 
conférence des ministres des finances 
des Dix d Stockholm 
30 mars 1968 
1. Les ministres et les gouverneurs des banques 
centrales des dix pays participant aux accords 
généraux d'emprunt se sont réunis à Stockholm 
les 29 et 30 mars 1968 sous la présidence de M. 
Krister Wickman, Ministre des affaires économi-
ques de Suède. M. Pierre-Paul Schweitzer, Direc-
teur général du Fonds Monétaire International a 
pris part à cette réunion, à laquelle assistaient 
également le président de la Banque Nationale 
Suisse, le Secrétaire général de l'Organisation 
de Coopération et de Développement Economi-
ques et le directeur général de la Banque des 
Règlements Internationaux. 
2. Les ministres et les gouverneurs ont d'abord 
discuté de la situation monétaire internationale 
et ils ont examiné ensuite un rapport présenté par 
le président de leurs suppléants, sur une proposi-
tion d'amendement aux statuts du Fonds moné-
taire, élaborée conformément à la résolution du 
conseil des gouverneurs du F.M.I. lors de sa 
réunion annuelle à Rio de Janeiro en septembre 
dernier. Cet amendement prévoit la création de 
droits de tirage spéciaux ·dans le fonds sur la 
base de l'esquisse approuvée au cours de cette 
réunion, ainsi que des améliorations aux règles 
et pratiques du fonds. 
3. Les ministres et les gouverneurs ont exprimé 
une vive satisfaction en ce qui concerne l'action 
entreprise par le Royaume-Uni en vue d'obtenir 
un excédent global important de sa balance des 
paiements en 1969. Ils ont aussi pris bonne note 
avec une égale satisfaction de la déclaration faite 
par le secrétaire au trésor des Etats-Unis, sou-
lignant à quel point les Etats-Unis sont conscients 
du fait qu'une action rapide au moyen de mesures 
fiscales et monétaires appropriées en vue d'obte-
nir une amélioration substantielle de leur ba-
lance des paiements est nécessaire, et que le prési-
dent des Etats-Unis accorde la plus haute prio-
rité à cet objectif dans l'intérêt non seulement 
de l'économie des Etats-Unis, mais aussi de la 
stabilité générale du système monétaire inter-
national. 
4. Les ministres et les gouverneurs ont ré-
affirmé leur détermination de coopérer pour le 
maintien de la stabilité des changes et pour des 
arrangements ordonnés en matière de change, 
fondés sur le prix officiel de l'or. 
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5. Ils considèrent que, bien que le schéma de 
droits de tirage spéciaux dans le fonds, mention-
nés dans le paragraphe 7, et sur lequel, ils sont 
maintenant parvenus à un accord, ne fournisse 
pas une solution à tous les problèmes monétaires 
internationaux, il constituera une contribution 
substantielle pour le renforcement du système mo-
nétaire. 
6. De plus, ils ont l'intention de renforcer la 
coopération étroite entre gouvernements, aussi 
bien qu'entre banques centrales, afin de stabiliser 
les conditions monétaires mondiales. 
7. En ce qui concerne les amendements aux 
statuts du F.M.I., les ministres et les gouverneurs 
ont exprimé leur appréciation du succès avec 
lequel les administrateurs du F.M.I. ont réussi 
à mener à bien la tâche qui leur avait été confiée. 
Ils ont noté qu'ils avaient maintenant atteint 
l'étape finale de leurs travaux. Les ministres et 
les gouverneurs ont réglé les points de désaccord 
entre eux et sont convenus de donner aux admi-
nistrateurs de leurs pays les pouvoirs nécessaires 
pour leur permettre d'élaborer le projet final de 
l'amendement, en collaboration avec les adminis-
trateurs des autres pays. En approuvant les modi-
fications aux règles et procédures de la structure 
actuelle ·du fonds, les ministres et les gouverneurs 
sont convenus de coopérer les uns avec les autres, 
aussi bien qu'avec les autres membres du F.M.I. 
pour éviter que ces modifications soient appli-
quées de manière indûment restrictive. 
Ils ont noté que l'amendement proposé serait 
annexé à une résolution qui sera transmise au con-
seil des gouverneurs du F.M.I. avec un rapport 
explicatif et qu'il sera demandé aux gouverneurs 
de voter par ·correspondance suivant l'usage habi-
tuel du fonds. Les ministres et les gouverneurs 
ont noté que le directeur général du ·fonds esti-
mait que les administrateurs seraient en mesure 
de transmettre sous peu ces documents au conseil 
des gouverneurs. 
8. Une délégation ne s'est pas associée aux pa-
ragraphes 2, 4, 5 et 7 ci-dessus, compte tenu d'une 
part des différences qu'elle constate entre le pro-
jet établi par le F.M.I. et les résolutions adoptées 
à Londres et Rio de Janeiro, d'autre part du fait 
que les problèmes qu'elle estime fondamentaux 
n'ont pas été abordés. En conséquence, cette délé-
gation fait toute réserve et attendra d'être en 
possession de la rédaction définitive des textes 
pour faire rapport à son gouvernement. 
Source : Oombat, 1er avril 1968. 
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23. Resulta of the general elections in Belgiam 
31st March 1968 
1. V otea cast 
Party 1968 1965 
FDF JWalloon group 305,452 137,557 
Party for the Union of the People 506,724 346,860 
CVPJPSC 1,642,204 1,785,211 
PSB 1.449,315 1,465,503 
Communist 170,686 221,666 
PLP 1,080,873 1,119,991 
Others 22,749 104,952 
Total 5,178,003 5,181,740 
2. Percentage 
Party 1968 1965 
FDF JWalloon group 5.90 2.65 
Party for the Union of the People 9.79 6.69 
CVPJPSC 31.73 34.48 
PSB 27.99 28.28 
Communist 3.30 4.08 
PLP 20.87 21.81 
3. Beats in the Ohamber 
Party 1968 1965 
FDF JWalloon group 12 5 
Party for the Union of the People 20 12 
CVPJPSC 69 77 
PSB 59 64 
Communist 5 6 
PLP 47 48 
4. BeatB in the Benate 
Party 1968 1965 
FDF JWalloon group 5, 1 
Party for the Union of the People 9 4 
CVPJPSC 35 44 
PSB 33 31 
Communist 2 3 

































(The 48 provincialsenators and the 24 co-opted senators will be appointed later) 
Source : Libre Belgique, 2nd April 1968. 
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23. Résultal8 des élections générales en Belgique 
81 mars 1968 
1. Voix 
Partis 1968 1965 
F.D.F. - Rasa. wallon 305.452 137.557 
Volksunie 506.724 346.860 
C.V.P. - P.S.C. 1.642.204 1.785.211 
P.S.B. 1.449.315 1.465.503 
Communiste 170.686 221.666 
P.L.P. 1.080.873 1.119.991 
Divers 22.749 104.952 
Totaux 5.178.003 5.181.740 
2. Pourcentages 
Partis 1968 1965 
F.D.F. - Rass. wallon 5,90 2,65 
Volksunie 9,79 6,69 
C.V.P. - P.S.C. 31,73 34,48 
P.S.B. 27,99 28,28 
Communiste 3,30 4,08 
P.L.P. 20,87 21,81 
3. Sièges à la Chambre 
Partis 1968 1965 
F.D.F. - Rass. wallon 12 5 
Volksunie 20 12 
C.V.P. - P.S.C. 69 77 
P.S.B. 59 64 
Communiste 5 6 
P.L.P. 47 48 
4. Sièges au Sénat 
Partis 1968 1965 
F.D.F. - Rass. wallon 5 1 
Volksunie 9 4 
C.V.P. - P.S.C. 35 44 
P.S.B. 33 31 
Communiste 2 3 

































(Les 48 sénateurs provinciaux et les 24 sénateurs cooptés seront désignés 
ultérieurement). 
80'IllrCe : La Libre Belgiq:ue. 2 avril 1968. 
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24. New United Kingdom Cabinet 
6th April 1968 




Mr. Richard Crossman 
Mrs. Barbara Castle 








Anthony Wedgwood Benn 





Mr. George Thomas 
Source: The Times, 16th April 1968. 
Prime Minister and First Lord of the Treasury 
Secretary of State for Foreign Affaira 
Chancellor of the Exchequer 
Lord Chancellor 
Lord President of the Council 
First Secretary of State and Secretary of 
State for Employment and Productivity 
Secretary of State for the Home Department 
Secretary of State for Defence 
Lord Privy Seal and Leader of the House 
of Commons 
Secretary of State for Economie Affaira 
President of the Board of Trade 
Secretary of State for Scotland 
Secretary of State for Commonwealth Affaira 
Secretary of State for Education and Science 
Minister of Technology 
Minister of Power 
Minister of Transport 
Minister of Housing and Local Government 
Minister of Agriculture, Fisheries and Food 
Paymaster General and Leader of the House 
of Lords 
Secretary of State for Wales 
25. Commwaiqué issued after the meeting of 
the Cowacil of the European Commwaities, 
Luxembourg 
1. Taking into account the efforts undertaken 
by the Government of the United States to restore 
its balance of payments, the C'ommunity declares 
its readiness to apply, as from 1st January 1969, 
the third "tranche" (1/5) of the tariff reductions 
p:vovided for by the Protocol setting out the 
results of the Geneva negotiations. This reduction, 
applicable erga omnes and without exception, will 
be conditional on reciprocity being granted by 
the principal contracting parties to GATT, parti-
cularly the members of EFTA, Japan and 
Canada. 
9th April 1968 
(Extract) 
Relations with the United States 
The Council heard a statement by the Com-
mission eoncerning, on the one hand, the contacts 
which this institution has taken up with the 
various third countries concerned and, on the 
other hand, its proposai for a possible speeding 
up of the implementation of the results of the 
Geneva negotiations. 
On the basis of this statement, the Council 
had an exchange of views at the end of which it 
adopted the resolution whose text is given below: 
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2. The Community declares its readiness to 
accept that the United States, should they so 
desire, will not make the second "tranche" of 
reductions, envisaged for 1st January 1969, until 
1st January 1970. 
3. These decisions will apply in as far as the 
following assumptions are met: 
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24. Composition du nouveau gouvernement britannique 
S avril 1968 




M. Richard Crossman 
Mme Barbara Castle 














M. George Thomas 
Premier ministre et Lord du trésor 
Ministre des affaires étrangères 
Chancelier de l'échiquier 
Lord chancelier 
Lord président du Conseil 
Vice-premier ministre et Ministre de l'emploi 
et de la productivité 
Intérieur 
Défense 





Affaires du Commonwealth 




Logement et affaires municipales 
Agriculture, pêcheries et ravitaillement 
Payeur général et leader de la Chambre des 
lords 
Affaires galloises 
Source: The Times, 16 avril 1968 (Traduction U.E.O.). 
25. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
du Conseil des Communautés européennes d 
Luxembourg 
9 avril 1968 
(Extrait) 
Relations avec les Etats-Unis 
Le Conseil a entendu un exposé de la Com-
mission concernant, d'une part, le déroulement des 
contacts pris par cette institution avec les diffé-
rents pays tiers intéressés et, d'autre part, sa pro-
position sur une éventuelle accélération de la mise 
en œuvre des résultats des négociations de Genève. 
Sur la base de cet exposé, le C'onseil a pro-
cédé à un échange de vues à l'issue duquel il a 
adopté la résolution dont le texte est donné ci-
dessous: 
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1. Compte tenu des efforts entrepris par le 
gouvernement des Etats-Unis pour rétablir l'équi-
libre de sa balance des paiements, la Communauté 
se déclare prête à appliquer, dès le ter janvier 
t969, la troisième tranche (1/5) des réductions 
tarifaires prévues par le protocole reprenant les 
résultats des négociations de Genève. Cette ré-
duction erga omnes et sans exceptions sera vala-
ble, à condition que la réciprocité soit accordée 
par les principales parties contractantes du 
G.A.T;T., notamment les pays membres de 
l'A.E.L.E., le Japon et le Canada. 
2. La Communauté se déclare prête à accepter 
que les Etats-Unis, s'ils le souhaitent, n'effectuent 
la deuxième tranche de réduction, prévue pour le 
1er janvier 1969, qu'au ter janvier t970 seulement. 
3. Les décisions s'appliqueront pour autant que 
sera vérifiée l'hypothèse que: 
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(a) that the United States will not take any 
protectionist measures with regard to 
imports, or measures subsidising exports; 
(b) that the United States will, before 
1st January 1969, abolish the ASP in 
accordance with the Protocol concerning 
chemieal products, supplementary to the 
Geneva Protocol. 
On the same assumptions, the Com-
munity would continue to be prepared 
to apply the acceleration at a later date 
if the United States does not have 
sufficient time to complete the necessary 
procedures before 1st January 1969. 
4. Unless otherwise decided by an agreement 
between the Community and the other principal 
contracting parties to GATT, the balance of tariff 
reductions as it results from the Geneva Agree-
ment will be re-established on 1st J anuary 1970. 
Source: Council of the Communities document 613/68 
(AG 106). 
28. Press release issued after the meeting of 
the NATO Nuclear Planning Group, Brussels 
19th April 1968 
(Extract) 
Continuing their discussion of ballistic mis-
sile defence, the Ministers felt that present cir-
cumstances did not justify the deployment of an 
ariti-ballistic missile system in Europe, but agreed 
that it was necessary to keep developments in this 
field under constant review. They agreed to 
recommend this conclusion to the Nuclear Defence 
Affairs Committee. They reaffirmed their hope 
that progress could be made in discussions with 
the Soviet Union towards a limitation of the 
strategie nuclear arms race, and welcomed the 
intention of the United States Government to 
consult fully with its allies on new developments 
in this direction. 
The Ministers reviewed a number of studies 
in the field of nuclear planning conducted since 
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their last meeting, with special reference to the 
use of various types of tactical nuclear weapons 
in the defence of the North Atlantie Treaty area, 
and welcomed the progress that has been made. 
They gave directions for the elaboration of 
further guidelines for the NATO military author-
ities in respect of the tactical use of nuclear 
weapons. They also agreed to make recommend-
ations to the Nuclear Defence Affairs Committee 
for increasing national participation in militarJ' 
nuclear planning. · 
The Ministers agreed to hold the Group's 
next meeting in October 1968 in Bonn. 
Source : NATO press release (68) 3. 
27. Statement in the Bouse of Commons by 
Mr. Wedgwood Benn, Minister of Technology 
23rd April 1968 
With permission, I should like to make a 
statement about European spaee policy. 
As the Bouse will know, the Government 
have been considering the report of the Advisory 
Committee on Programmes set up by the 1967 
Rome Space Conference to make proposais for 
the development of a European space programme. 
This report - known as the Causse Report - is 
due to be discussed at the European Space 
Conference to be held in Bonn this summer, and 
ali the governments concerned were asked to 
make their views known on its recommandations 
in time for preliminary discussion by the Com-
mittee of Alternates at a meeting which had been 
fixed for today. 
Our examination of the Causse Report has 
paid particular regard to its evaluation of the 
economie benefits of the proposed programmes. 
On the main issues raised, our conclusions were 
as follows. 
First, as to launchers. A further develop-
ment programme of the ELDO launcher, beyond 
that to which we are committed, and which ends 
in 1971, cannot now be justified. The develop-
ment and production costs of ELDO launchers 
(a) aucune mesure d'ordre protectionniste à 
l'importation et aucune mesure de sub-
ventions à l'exportation ne soient prises 
aux Etats-Unis; 
(b) les Etats-Unis aient, avant le 1er janvier 
1969, aboli l'ASP conformément au pro-
tocole concernant les produits chimiques 
additionnel au protocole de Genève. 
La Communauté resterait, dans la même 
hypothèse, disposée à appliquer ultérieu-
rement l'accélération si des difficultés de 
calendrier ne permettaient pas aux 
Etats-Unis d'avoir mené à bonne fin le& 
procédures nécessaires avant le 1er jan-
vier 1969. 
4. Sauf si, par accord entre la Communauté et 
les autres principales parties contractantes au 
G.A.T.T., il était décidé d'aménager dans le temps 
les étapes suivantes, l'équilibre des abaissements 
tarifaires tel qu'il résulte de l'accord de Genève 
sera rétabli au 1er janvier 1970. 
Source : Document Conseil des CommUDautés euro-
péennes 613/68 (AG 106). 
26. Communiqué publié à l'issue de la réunion 
du Groupe des plans nucléaires de l'O.T.A.N. 
à Bruxelles 
19 avril 1968 
(Extrait) 
Poursuivant leur examen de la défense contre 
les missiles balistiques, les ministres ont estimé 
que les circonstances actuelles ne justifiaient pas 
le déploiement d'un système de missiles antibalis-
tiques en Europe, m9is sont convenus qu'il était 
nécessaire de maintenir à l'étude en permanence 
l'évolution de la situation dans ce domaine. Ils 
ont décidé de recommander au Comité des ques-
tions de défense nucléaire d'adopter cette conclu-
sion. Ils ont réaffirmé leur espoir que des progrès 
pourraient être réalisés dans les négociations avec 
l'Union Soviétique en vue d'une limitation de la 
course aux armements nucléaires stratégiques, et 
se sont félicités de l'intention manifestée par le 
gouvernement des Etats-Unis de s'entretenir de 
façon approfondie avec ses alliés de l'évolution 
de la situation à cet égard. 
Les ministres ont passé en revue un certain 
nombre d'études dans le domaine des plans 
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nucléaires, effectuées depuis la dernière réunion, 
et en particulier celles concernant l'utilisation de 
divers types d'armes nucléaires tactiques pour la 
défense de la zone du Traité de l'Atlantique nord, 
et ont noté avec satisfaction que des progrès ont 
été accomplis. Ils ont donné des instructions en 
vue de l'élaboration de nouvelles directives à l'in-
tention des autorités militaires de l'O.T.A.N., au 
sujet de l'utilisation tactique des armes nucléai-
res. Ils ont également décidé de présenter au Co-
mité des questions de défense nucléaire des re-
commandations visant à accroître la participation 
nationale à l'élaboration des plans nucléaires mili-
taires. 
Les ministres ont décidé que la prochaine 
réunion du groupe se tiendra en octobre 1968, à 
Bonn. 
Source: Communiqué de presse O.T.A.N. (68) 3. 
27. Déclaration de M. Wedgwood Benn, 
Ministre britannique de la technologie, à la 
Chambre des communes 
23 avril 1968 
Je voudrais, si vous le permettez, faire une 
déclaration sur la politique spatiale européenne. 
La Chambre n'ignore pas que le gouverne-
ment a étudié le rapport du Comité consultatif 
des programmes constitué par la Conférence spa-
tiale qui s'est réunie en 1967 à Rome pour éla-
borer des propositions concernant la réalisation 
d'un programme spatial européen. Ce rapport -
connu sous le nom de rapport Causse - doit être 
examiné à la Conférence Spatiale Européenne 
qui se tiendra à Bonn cet été. Tous les gouverne-
ments intéressés ont été priés de faire connaître 
leurs vues sur ses recommandations pour per-
mettre au Comité des suppléants de procéder à 
un examen préliminaire lors d'une réunion fixée 
pour aujourd'hui. 
Notre examen du rapport Causse a tenu par-
ticulièrement compte de l'évaluation donnée par 
celui-ci des avantages économiques des program-
mes proposés. En ce qui concerne les principaux 
points soulevés, nos conclusions ont été les sui-
vantes. 
Premièrement, en ce qui concerne les lan-
ceurs. Un nouveau programme de mise au point 
du lanceur ELDO, allant au-delà de celui dans 
lequel nous sommes engagés et qui se terminera 
en 1971, ne peut se justifier maintenant. Le coût 
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would have been prohibitive ; and the potential 
applications for them, both limited and specula-
tive. W e therefore decided not to undertake any 
additional financial commitments to ELDO. 
Second, as to the CETS project for an 
experimental TV relay satellite. The Causse 
Report states clearly that this could not yield a 
commercially viable project unless at least all 
the research and development costs, both of the 
satellite and the launcher, were completely and 
totally written off. Whatever the long-term merits 
of such a project, we consider that in present 
circumstances it would not be an economically 
justifiable use of scarce resources, and that for 
this reason it would not be right for us to partici-
pate in the project. 
Third, as to the scientific programme. W e 
decided to agree sorne increase in expenditure in 
this field over the next three years - though not 
to the full extent recommended by the Causse 
Report. Allowing for other claims on the funds 
available for science, we can support an average 
increase of not more than 6% per annum on the 
1968 ESRO budget of Fr.250 million. 
Having reached their conclusions, the gov-
ernment decided that it would be right to let 
them be known as soon as possible. They therefore 
communicated these to the other governments 
concerned, and to ELDO and ESRO last week. 
Because of the likelihood that this would then 
become public knowledge, I thought it right to 
issue a short statement at the same time. 
The government realised that these decisions 
would be a disappointment to sorne and would 
be criticised by others, but it would be quite 
wrong to conclude from them either that we 
were opting out of space or turning our backs on 
Europe. Every government is having to decide 
for itself whether these proposais represent an 
economically justifiable use of scarce resources. 
In our view, it really would not make sense for 
Europe to develop its own total independent 
capability, regardless of cost and benefit. The 
government have, of course, weighed the political 
arguments in favour of the Causse proposais for 
ELDO and CETS, but do not consider that they 
outweigh the strong economie arguments against 
them. W e shall all have to think about what 
limited capability in space technology will enable 
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us ali to take up economically justified applica-
tions as and when they emerge. 
These decisions follow directly from our 
general approach to European collaboration and 
the problem of the technological gap between 
the United States and Europe. We are con-
centrating upon the development of industrial 
policies which will promote collaboration between 
European industries. The efforts of government 
should be directed to reinforcing the industrial 
potential which Europe already possesses. 
European scale industries are essential if we 
are to generate the vast sums required for 
research, development and marketing to allow 
Europe to compete industrially on more or less 
equal terms with the advanced technological 
industries of the United States. This need is 
urgent and critical to the very existence of 
certain industries with a great growth potential, 
such as computers, electronics, airframes and 
nuclear energy. 
The Government's proposai for a European 
Centre for Technology is expressly designed to 
explore the further possibilitiœ of collaboration 
between industries and to identify the obstacles 
to the development of European industrial capa-
bility designed to meet the assessed needs. 
Joint intergovernmental projects on many 
of which we are engaged have a rôle, provided 
that they are soundly based, promise benefits 
commensurate with the expenditure involved and 
are relevant to Europe's broad industrial objec-
tives, but projects which are economically 
unsound do not become de~rable merely because 
they are undertaken internationally. The Causse 
proposais did not pass the necessary test ot oost 
and benefit and we believe that they are incon-
sistent with the need to concentrate limited 
technological and financial effort on those areas 
which will contribute most to strengthening 
Europe's industrial capabilities, which must be 
done if Europe is to develop its economie and 
political potential to the full. 
Source: Hansard, 23rd April 1968. 
de la mise au point et de la production des lan-
ceurs ELDO aurait été exorbitant et les applica-
tions possibles à la fois limitées et hypothétiques. 
Nous avons, par conséquent, décidé de ne pas 
prendre d'engagements financiers supplémentai-
res envers le C.E.C.L.E.S. 
Deuxièmement, en ce qui concerne le projet 
C.E.T.S. de satellite expérimental de télévision. 
Le rapport Causse indique nettement que ce pro-
jet ne saurait être viable sur le plan commercial 
que si tous les coûts d'étude et de mise au point, 
tant du satellite que du lanceur, étaient au moins 
entièrement amortis. Nous estimons donc que, 
dans les conditions actuelles, la réalisation de ce 
projet, quels qu'en soient les mérites à long terme, 
ne justifie pas sur le plan économique l'emploi 
de crédits limités et que, par conséquent, notre 
participation n'est pas indiquée. 
Troisièmement, en ce qui concerne le pro-
gramme scientifique. Nous avons décidé de con-
sentir dans ce domaine, au cours des trois pro-
chaines années, un certain accroissement des dé-
penses inférieur néanmoins à celui que préconise 
le rapport Causse. Compte tenu des autres deman-
des portant sur les fonds disponibles pour les pro-
jets scientifiques, nous pouvons souscrire à une 
augmentation moyenne du budget du C.E.R.S. -
qui s'élève à 250 millions de francs français pour 
1968 - ne dépassant pas 6% par an. 
.Après avoir abouti à ces conclusions, le gou-
vernement a estimé qu'il serait juste de les faire 
connaître le plus tôt possible. Il les a donc com-
muniquées, la semaine dernière, aux autres gou-
vernements intéressés ainsi qu'au C.E.C.L.E.S. et 
au C.E.R.S. Comme elles avaient alors de fortes 
chances d'être rendues publiques, j'ai jugé bon de 
publier conjointement une brève déclaration. 
Le gouvernement n'ignorait pas que ces déci-
sions constitueraient une déception pour certains 
et seraient critiquées par d'autres, mais ce serait 
une erreur d'en conclure que nous renonçons à 
l'espace et que nous tournons le dos à l'Europe. 
Chaque gouvernement doit décider pour son 
compte si ces propositions représentent un empioi 
de crédits limités qui se justifie sur le plan éco-
nomique. Il serait absurde, à notre avis, que 
l'Europe développe tout un ensemble de moyens 
indépendants sans tenir compte des coûts et des 
bénéfices. Le gouvernement a, bien entendu, pesé 
les arguments politiques en faveur des proposi-
tions du rapport Causse pour le C.E.C.L.E.S. et 
le C.E.R.S., mais il n'estime pas que ceux-ci 
l'emportent sur les solides arguments économiques 
que l'on peut faire valoir contre elles. n nous 
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faudra tous réfléchir aux moyens limités qui nous 
permettront, dans le domaine de la technologie 
spatiale, de nous intéresser à des applications 
justifiées sur le plan économique au fur et à me-
sure qu'ils se présenteront. 
Ces décisions sont la conséquence logique de 
la manière dont nous envisageons la cdllaboration 
européenne et le problème de l'écart technologique 
entre les Etats-Unis et l'Europe. Nous nous atta-
chons à mettre en œuvre une politique indus-
trielle qui favorisera la collaboration entre les in-
dustries européennes. Les efforts des gouverne-
ments devraient s'appliquer à renforcer le poten-
tiel industriel que l'Europe possède déjà. 
Une industrie à l'échelle européenne est in-
dispensable si nous voulons dégager les énormes 
capitaux nécessaires à la recherche, à la mise au 
point et à la commercialisation qui permettront à 
l'Europe de se mesurer avec des atouts sensible-
ment égaux aux industries des Etats-Unis dotées 
d'une technologie moderne. C'est une nécessité 
urgente qui conditionne l'existence même de cer-
taines industries aux vastes perspectives d'ex-
pansion, par exemple, les calculatrices, l'électro-
nique, l'aéronautique et l'énergie nucléaire. 
La proposition du gouvernement relative à 
la création d'un Centre européen de la technolo-
gie est expressément destinée à explorer les nou-
velles possibilités de collaboration entre les indus-
tries et à identifier les obstacles à l'extension 
d'une capacité industrielle européenne susceptible 
de répondre aux besoins prévus. 
Les projets intergouvernementaux communs, 
à nombre desquels nous participons, ont leur rôle 
à jouer pourvu qu'ils reposent sur des bases soli-
des, promettent des bénéfices en rapport avec les 
dépenses encourues et correspondent d'une ma-
nière générale, aux objectifs industriels de l'Eu-
rope, mais les projets peu valables du point de vue 
économique ne deviennent pas souhaitables du 
seul fait qu'ils sont entrepris à l'échelon inter-
national. Les propositions du rapport Causse 
n'ont pas subi l'épreuve indispensable des coûts 
et des bénéfices et nous estimons qu'elles sont 
incompatibles avec la nécessité de faire porter 
des efforts technologiques et financiers limités 
sur les secteurs qui contribueront le plus au déve-
loppement des ressources industrielles de l'Eu-
rope, développement qui doit être réalisé si l'on 
veut que l'Europe tire tout le parti de son poten-
tiel économique et politique. 
Source: Hansard, 23 avril 1968 (TraductiOn U.E.O.). 
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28. Communiqué issued afœr the talks between 
Mr. Stoltenberg and Mr. Schumann, Federal 
German and French Ministers of Scientific 
Research, Bonn 
29th April 1968 
The Ministers of Scientific Research of the 
Federal Republic of Germany and France, Dr. 
Gerhard Stoltenberg and Mr. Maurice Schumann, 
exchanged views on the situation of European 
space co-operation following the statements by 
the British and Italian Governments. 
They agreed to continue the effort necessary, 
together with ali interested European countries, 
to meet Europe's requirements in launchers and 
satellites, particularly for communications. 
One of the main aims is to place the Franco-
German Symphonie satellite in orbit within the 
agreed time-limits. They decided to study the 
technical and financial aspects of the possible 
solutions. They will take part in the multilateral 
meetings convened for the weeks to come in a 
constructive spirit. 
Source : French Ministry of Soientifio Researeh (WEU 
translation). 
29. Motion adopted by the Conference of 
European Parliamentarians meeting at the 
invitation of the German Council of the 
European Movement, Bonn 
4th May 1968 
The Conference proposes 
1. That parliamentarians of the countries of the 
European Community and the European conn-
tries which have applied for membership or other 
forms of closer co-operation should meet at least 
once annually to discuss open problems of Euro-
pean integration; 
2. To establish a committee of liaison with a 
permanent secretariat to ensure the continuity of 
interparliamentary co-operation; 
3. To create European circles in the respec-
tive parliaments in order to observe European 
developments and take initiatives at any given 
moment; 
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4. To co-ordinate this interparliamentary co-
operation with the European Assemblies, the 
European Movement, and the Action Committee 
for the United States of Europe; 
5. That the members of the Assembly of WEU 
and the Consultative Assembly of the Council of 
Europe take advantage of any meeting of these 
Assemblies and their appropriate committees in 
order to discuss in specially eonvened meetings 
of the representatives of the member countries 
of the European Community ali possibilities for 
the support of the greater Europe; 
6. To uphold the application for membership as 
first priority on the agenda of the European 
Parliament until 'such a date when a positive 
result has been reached with regard to these 
applications. 
Source : German Counoil of the European Movement. 
30. Communiqué issued afœr the Ministerial 
Meeting of the EFTA Council and the Joint 
Council of Finland and EFT A, London 
lOth May 1968 
The EFTA Council and the Joint Council 
of Finland and EFTA met at Ministerial level 
in 'London on 9th and lOth May, Mr. Anthony 
Crosland, President of the Board of Trade of the 
United Kingdom, was in the Chair. 
In the EFTA Council, with the Finnish 
Minister present in a persona! capacity, Ministers 
reviewed developments in European integration 
since their meeting in Lausanne in October 1967. 
They noted that efforts by member countries 
to open negotiations with the European Com-
munities had so far been unsuccessful. They 
reaffirmed their continuing determination to 
work for the wider integration of Europe, which 
has always been an objective of EFTA. 
Discussions are at present proceeding within 
the European Economie Community on the pos-
sibility of interim solutions, including trading 
arrangements, pending the enlargement of the 
Community. Such solutions, which cannot be 
considered as a substitute for wider integration, 
might reduce the effects of the division of 
r 
28. Communiqué publié d la suite des entretiens 
entre M. Stoltenberg et M. Schumann, 
Ministres allemands et français de la recherche 
scientifique, d Bonn 
29 aoril 1968 
Les ministres de la recherche scientifique de 
l'Allemagne fédérale et de la France, le Dr. Ger-
hard Stoltenberg et M. Maurice Schumann, ont 
procédé à un échange de vues sur la situation de 
la coopération spatiale européenne à la suite des 
positions exprimées par les gouvernements bri-
tannique et italien. 
Ils sont convenus de poursuivre les efforts 
nécessaires avec tous les pays européens intéressés 
pour satisfaire aux besoins de l'Europe en lan-
ceurs et en satellites, notamment pou:r les télé-
communications. 
Un des buts essentiels est de mettre en orbite 
le satellite franco-allemand Symphonie dans les 
délais fixés. Ils ont décidé d'étudier les aspects 
techniques et financiers des solutions possibles. 
Ils participeront dans un esprit constructif aux 
réunions multilatérales convoquées dans les se-
maines à venir. 
Source : Ministère de la recherche scientifique, Paris. 
29. Motion adoptée par la conf4rence de 
parlementaires européens réunie par le Conseil 
allemand du Mouvement européen d Bonn 
4 mai 1968 
La Conférence propose: 
1. Que des parlementaires des pays membres 
de la Communauté européenne et de ceux qui ont 
demandé leur adhésion ou une autre forme 
d'étroite coopération, se rencontrent au moins 
annuellement ,pour délibérer sur les problèmes 
pendtalllts de l'intégration européenne; 
2. Que soit créé un comité de contact doté d'un 
secrétariat permanent à l'effet d'assurer la con-
tinuité de la coopération interparlementaire; 
3. Qu'au sein des parlements nationaux soient 
constitués des comités d'initiative ayant pour 
objet de suivre les développements de l'intégra-
tion européenne et de prendre en temps voulu 
toute initiative souhaitable; 
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4. Que cette coopération interparlementaire soit 
coordonnée avec les iravaux des •assemblées euro-
péennes, du Mouvement européen et du Comité 
d'action pour les Etruts-Unis d'Europe; 
5. Que les représentants à l'Assemblée de 
l'Union de l'Europe Occidentale et à l'Assemblée 
consultative dù Conseil de l'Europe saisissent 
l'occasion de toute session de ces assemblées ou de 
leurs commissions re8pectives pour délibérer. dans 
des rencontres particulières enire représentants 
des pays membres de la Communauté européenne 
et des pays candidats, sur les initiatives parle-
mentaires de nature à promouvoir l'élargissement 
de l'Europe; 
6. Que le Parlement européen maintienne au 
premier point de son ordre du jour les demandes 
d'adhésion à la Communauté européenne, jusqu'à 
ce qu'une suiie positive leur soit donnée. 
Source : Document du Deutscher Rat der Europaischen 
Bewegung, 8 mai 1968. 
30. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
du Conseil des Ministres de l'A.E.L.E. et du 
Comité mixte Finlande-A.E.L.E. d Londres 
JO mai 1968 
Le Conseil de l'A.E.L.E. et le Conseil mixte 
Finlande-A.E.L.E. se sont réunis en session minis-
térielle les 9 et 10 mai 1968 à Londres, sous la 
présidence de M. Anthony Crosl~nd, Président 
du «Board of Trade» du Royaume-Uni. 
Dans le cadre du Conseil de l'A.E.L.E. et en 
présence du ministre finlandais, qui ·a-ssistait à la 
séance à titre personnel, les ministres onlt passé 
en revue les développements de l'intégration euro-
péenne surv.enus depuis leur réunion d'octobre 
1967 à Lausanne. Ils ont noté que les efforts entre-
pris par des pays membres pour ouvrir des négo-
ciations avec les Communautés européennes se 
sont révélés jusqu'à mainienant infructueux. Ils 
ont réaffirmé leur détermination permanente de 
traV'ailler en faveur d'une plus large rintégration 
de l'Europe qui a toujours été un but de 
l'A.E.L.E. 
Des discussions ont lieu actuellement au sein 
de la Communauté Economique Européenne sur 
la possibilité de trouver des solutions intérimaires, 
y compris des arrangements commerciaux, en 
attendant l'élargissement de la Communauté. De 
telles solutions, qui ne peuvent être considérées 
comme un substitut à une plus large intégra-tion, 
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Europe. Ministers expressed their readiness to 
consider in a positive spirit any constructive 
proposais that might be put forward by the 
Oommunity, provided that these proposais were 
in conformity with their international obligations. 
Ali EFTA countries should have the possihility 
to participate from the beginning in any nego-
tiations for a trading arrangement which might 
follow, without renouncing the aim of their 
respective government policies to achieve either 
membership of the Community or any other form 
of participation in a wider European market. 
AU Ministers undertook to consult fully in the 
event of any proposais being addressed to them 
individually or collectively. 
Ministers were unanimous in their view that, 
so long as the establishment of a single European 
market remained out of reach, their co-operation 
in EFTA should be actively pursued. Accord-
ingly, they instructed the Councils at official 
level to work on lines set out in a programme 
which covers a wide range of activities. This pro-
gramme, which takes account of the proposais 
put forward by the four Nordic EFTA govern-
ments, is based on three main principles: first, to 
improve still further the trading opportunities 
opened up by the Free Trade Area; secondly, to 
permit a more precise interpretation of the 
provisions of the EFTA Convention, including 
the rules of competition; and finally, to extend 
consultations within EFTA in a number of fields. 
In reviewing current EFTA business, Ministers 
took note of the extent of agreement reached by 
the working party on government aids, and 
instructed the Councils at official level to pursue 
the study of the subject. 
Ministers discussed the impact on EFTA 
trade of the proposed expansion of aluminium 
smelting capacity in the United Kingdom with 
the assistance of government aids awtila:ble under 
general legislation and the effects which this 
could h'ave on Norwegian exports. At the Coun-
cil's request, the United Kingdom and Norwegian 
Governments agreed to have urgent further 
bilateral talks on this topic and to repo:vt to the 
Councils on them. The United Kingdom Minister 
said that his government would take full account 
of these 'talks in arriving at decisions. 
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Ministers expressed their satisfaction that 
the partners in the Kennedy round of the Uni-
ted States had found it possible to envisage an 
a:ccelerated application of the agreed tariff 
reductions. They recalled lihe constructive offer 
which EFT A governments had made in this 
direction. They 'agreed to keep in close touch 
with each other and with the other participants 
in rthe Kennedy round in order rto maintain the 
present high degree of liberalisation of world 
trade. 
At the invitation of the Austrian Govern-
ment, the next Ministerial Meeting of the Council 
will take place in Vienna on 2lst and 22nd 
November 1968. 
Source : EFTA press release 8/F /68. 
31. Final communiqué issued after the meeting 
of the NATO Defence Planning Committee, 
Brussels 
10th May 1968 
1. The Defence Planning Committee of the 
North Atlantic Treaty Organisation met in .Min-
isterial session in Brussels on lOth May 1968. 
2. Ministers reaffirmed the need for the Alli-
ance to maintain an effective military capability 
and to assure a balance of forces between 
NATO and the Warsaw Pact in Europe and 
elsewhere. They regard this as essential for the 
preservation of the climate of stability, security, 
and confidence necessary for progress towards 
détente and solution of outstanding political 
issues. To this end, and as part of the continuing 
process of NATO defence planning, they adopted 
a series of force goals for the period 1969-1973 
as a basis for the preparation of plans by conn-
tries 1and the adoption of a NATO force plan by 
Ministers in December 1968. These goals mark a 
fu:vther stage in the adaptation of NATO's force 
structure to the strategie concept, adopted in 
December 1967, of forward defence and of a 
balanced range of appropriate responses. In 
welcoming the :llact that studies were now pro-
ceeding under the aegis of the Council on the 
subject of possible balanced force reductions, 
Ministers endorsed the proposition that the 
overall military capability of NATO should not 
be reduced except as part of a pattern of mutual 
force reductions balanced in scope and timing. 
pourraient diminuer les effets de la division de 
l'Europe. Les ministres ont déclaré qu'ils sont 
prêts à considérer d'un esprit positif toutes pro-
positions constructives qui pourraient être sou-
mises par la Communauté pour autant qu'elles 
soient compatibles avec leurs obligations <inter-
nationales. Tous les pays de l'A.E.L.E. devraient 
avoir la possibilité de pavticiper dès le débnt à 
toutes négociations en vue d'un arrangement com-
mercial qui pourrait suivre, sans pour cela renon-
cer au but des politiques de leurs gouvernements 
respectifs, soit devenir membre de la Commu-
nauté, soit participer de quelque autre manière 
à un plus vaste marché européen. Les ministres 
ont pris l'engagement de se consulter à fond au 
cas où des propositions leur seraient adressées 
individuellement ou collectivement. 
Les ministres ont été unanimes à penser 
qu'aussi longtemps que l'établissement d'un seul 
marché européen reste hors d'atteinte, leur coopé-
ration dans l'A.E.L.E. doit être activement pour-
suivie. En conséquence, ils ont chargé les Con-
seils au niveau des délégués permanents de tra-
vailler selon les directives établies dans un pro-
gramme qui couvre un vaste champ d'activités. 
Ce programme, qui tient compte des propositions 
soumises par les quatre gouvernements nordiques 
de l'A.E.L.E. est basé sur trois prineipes: pre-
mièrement, améliorer encore davantage les possi-
bilités de commerce ouvertes par la zone de libre-
échange; deuxièmement, permettre une interpré-
tation plus précise des clauses de la Convention 
de l'A.E.L.E., y compris des règles de concur-
rence; et final'€ment, étendre les consultations au 
sein de l'A.E.L.E. sur nombre de problèmes. En 
passant en revue les affaires courantes de l' Asso-
ciation, les ministres ont pris note de l'impor-
tance de l'accord auquel a abouti le groupe de tra-
vail sur les aides gouvernementales et chargé les 
Conseil au niveau des délégués permanents de 
poursuivre l'étude de cette question. 
Les ministres ont discuté des conséquences 
sur le commerce de l'A.E.L.E. de l'extension de la 
capacité de fonte de l'aluminium au Royaume-
Uni, avec llappui d'aides gouvernementales dis-
ponibles dans le cadre de la législation en vigueur, 
ainsi que des effets que cette extension pourrait 
avoir sur les exportations norvégiennes. A la ùe-
mande du Conseil, les gouvernements britannique 
et norvégien ont accepté d'avoir d'urgence de 
nouveaux entretiens bilatéraux sur ce sujet et 
d'en raire rapport aux Conseils. Le ministre du 
Royaume-Uni a dit que son gouvernement tiendra 




Les ministres ont exprimé leur satisfaction 
de ce que les partenaires des Etats-Unis dans la 
négociation Kennedy aient trouvé possible d'en-
visager une application accélérée des réductions 
tarifaires qui y furent décidées. I'ls ont rappelé 
l'offre constructive que les pays de l'A.E.L.E. ont 
faite dans cette direction. Ils onrt convenu de se 
tenir en étroite consultation entre eux et avec les 
autres participants du Kennedy round, afin de 
maintenir le degré actuel élevé de libéralisation 
du commerce mondial. 
Sur l'invitation du gouvernement autrichien, 
la prochaine réunion ministérielle des Conseils 
aura lieu à Vienne les 21 et 22 novembre 1968. 
Source : Communiqué de presse A.E.L.E. 8/68/F (Tra-
duction non officielle). 
31. Communiqué final publié d l'issue de la 
réunion du Comité des plans de défense de 
l'O.T.A.N. d Bruxelles 
10 mai 1968 
1. Le Comité des plans de défense de l'Orga-
nisation du T:vaité de l'Atlantique Novd s'est 
réuni en session ministérielle à Bruxelles. le 
JO mai 1968. · 
2. Les ministres ont réaffirm~ la nécessité pour 
l'Alliance de maintenir un potentiel militaire 
efficace et d'assurer l'équilibre des forces entre 
l'O.T.A.N. et le Pacte de Varsovie, en Europe et 
ailleurs. Cela leur paraît être essentiel pour pré-
server le climat de stabilité, de sécurité et de 
confiance qui est indispensable au progrès vers 
la détente et la solution des problèmes politiques 
en suspens. A cette fin, et dans le cadre du pro-
cessus permanent d'élaboration des plans de 
défense de l'O.T.A.N., ils ont adopté une série 
d~objectifs de forces pour la période 1969-1973 
destinés à servir de base à la préparation des 
plans des pays et à l'adoption d'un plan de 
forces O.T.A.N. par les ministres en décembre 
1968. Ces objectifs marquent une nouvelle étape 
dans l'adaptation de la structure des forces de 
l'O.T.A.N. au concept stratégique adopté en 
décembre 1967, qui prévoit la défense en avant 
et une gamme équilibrée de ripostes appropriées. 
En se :tlélicitant que des études soient en cours 
sous l'égide du Conseil 'au sujet d'éventuelles 
réductions équilibrées de forces, les ministres ont 
entériné le principe suivant lequel l'ensemble du 
potentiel militaire de l'O.T.A.N. ne doit pas être 
diminué, si ce n'est selon un système de réduc-
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3. In support of five-year force planning, Min-
isters recognised the success of the NATO 
common infrastructure programme in providing 
physical facilities fundamental to N ATO's deter-
rent and defensive effectiveness and in demon-
strabing the cohesion and solidarity of the Alli-
ance. They decided that it should be continued 
without interruption, and directed that a review 
be undertaken to ensure its most effective imple-
menbation. 
4. Ministers adopted, as a basis for ful'ther 
planning, a concept for the external reinforce-
ment of the flanks to supplement local national 
forces in an emergency. They recognised at the 
same time the vital rôle that local national forces 
play in the defence of the flank regions, and the 
need to improve their effectiveness. 
5. Ministers devoted special attention to the 
plans of member countries for mobilising reserv-
ists as a means of matching any military build-up 
by a potenti-al aggressor. They also reviewed 
reports on a number of studies commissioned at 
previous meetings, and gave instructions for 
further work. 
6. The Defence Planning Committee endorsed 
a recommendation by Ministers of member conn-
tries of the Nuclear Defence Affairs Oommittee, 
who had met earlier the same day, for approval 
of the view reached by the Nuclear Planning 
Group, at its Ministerial meeting in the Hague 
on 18th and 19th April 1968, that prffient 
circumstances did not justify the deployment of 
an anti-ballistic missile system in Europe, but 
that developments in this field should be kept 
under constant re>view. Ministers 'approved recom-
mendations by the Nuc1ear Planning Group and 
the Nuclear Defence Affairs Oommittee for 
increasing participation of member countries 
in the milibary nuclear planning of the Alliance. 
They fully endorsed the hope expressed by Min-
isters of the Nuclear Planning Group th<at pro-
gress could be ma!de in discussions with the 
Soviet Union towards a limitation of the strategie 
nuclear arros l'ace, and welcomed the intention 
of the United States Government to consult fully 
with its allies on new developments in this 
direction. 
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7. The Nuclear Defence Affairs Committee 
agreed that the member countl'i.es of the Nuclear 
Planning Group for the period of eighteen 
months from lst July 1968, should be Belgium, 
Denmark, the Federal Republic of Germany, 
Greece, Italy, the United Kingdom, and the 
United States. Turkey will take Greece's place 
during the period at an appropriate time. 
Source : NATO press release Ml (68) 1. 
32. Joint statement issued a(ter the visit by 
President de GauUe to Rumania, Bucharest 
1Bth May 1968 
(Extracts) 
In the economie field, partieular stress was 
laid on the constant increase in trade in applica-
tion of the long-term agreement of 8th February 
l 965. Both parties expressed their will to seek 
appropriate means of diversifying this trade with 
a view to ensuring its balanced development. 
The two Heads of State considered that the 
level of industry and technology in France and 
Rumania's economie potential in full develop-
ment afforded greater possibilities for increasing 
Franco-Rumanian economie, technical and scien-
tific co-operation on a mutually advantageous 
basis. The two governments are seeking ali 
appropriate means for intensifying relations 
be!Jween organisati()ns and finns in their res-
pective countries on the basis of the economie 
co-'Operation agreement of 2nd February 1967. 
The aim is to extend co-operation in the 
chemical and mechanical industries, electronies, 
shipbuilding, irrigation technology and the peace-
ful uses of nuclear energy. 
Both parties agreed that the development 
of Franco-Rumanian scientifie and technical 
CO-'Operation in the framework of the arrange-
ment of 31st July 1964 should be encouraged by 
facilitating exchanges ()f teachers, scientists and 





tions reciproques de forces qui seraient équili-
brées en importance et dans le temps. 
3. A l'appui des plans de forces de cinq ans, 
les ministres ont souligné le succès du programme 
d'infrastructure commune de l'O.T.A.N. en ce 
qui concerne à la fois la fourniture d'installations 
indispensables à l'efficacité du dispositif de dissu-
asion et de défense de l'O.T.A.N. et la d~monstra­
tion de la cohésion et de la solidarité de l'Alliance. 
Ils ont décidé que ce programme devait être pour-
suivi sans interruption et ont donné des direc-
tives pour qu'il soit réexaminé afin d'assurer sa 
mise en œuvre d'une manière aussi efficace que 
possible. 
4. Les ministres ont adopté, pour servir de base 
aux plans ultérieurs, un concept prévoyant l'ap-
port de renforts extérieurs aux forces nationales 
des flancs dans les situations présentant un carac-
tère d'urgence. Ils ont en même temps reconnu le 
rôle vital que les forces nationales locales jouent 
dans la défense des régions des flancs, ainsi que 
la nécessité d'en accroître l'efficacité. 
5. Les ministres ont consacré une attention par-
ticulière aux plans de mobilisation des réser-
vistes des pays membres en tant que moyen de 
contrebalancer tout renforcement du dispositif 
militaire d'un agresseur éventuel. Ils ont égale-
ment examiné les rapports établis sur un certain 
nombre d'études prescrites lors de p:rkédentes 
réunions et ont donné des instructions pour la 
poursuite de ces travaux. 
6. Le Comité des plans de défense a ratifié une 
recommandation des ministres des pays membres 
du Comité des questions de défense nucléaire, qui 
s'étaient réunis plus tôt le même jour, approu-
vant ainsi les conclusions auxquelles le Groupe 
des p'lans nucléaires était parvenu lOl's de sa 
réunion ministérielle de La Haye les 18 et 19 avril 
1968, à savoir que les circonstances actuelles ne 
justifient pas le déploiement d'un réseau de 
missiles antibalistiques en Europe, mais qu'il 
·convient de suivre en permanence l'évolution de 
la situation dans ce domaine. Les ministres ont 
approuvé des recommandations du Groupe des 
plans nucléaires et du Comité des questions de 
défense nucléaire qui tendaient à accroître la 
participation des pays membres à l'élaboration 
des plans nucléaires militaires de l'Alliance. Ils 
se sont associés sans réserve aux ministres du 
Groupe des plans nucléaires pour souhaiter que 
des progrès soient possibles dans les discussions 
poursuivies 'avec l'Union Soviétique en vue d'une 
limitation de la course aux armements nucléaires 




manifestée par le gouvernement des Etats-Unis 
d'avoir des consultations approfondies avec ses 
alliés sur l'évolution de la situation à cet égard. 
7. Le Comité des questions de défense nucléaire 
a décidé que les pays membres du Groupe des 
plans nucléaires pour la période de dix-huit mois 
commençant le 1er juillet 1968 seraient la Bel-
gique, le Danemark, la République Fédérale 
d'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis. La Turquie succédera à la Grèce 
en temps opportun au cours de cette période. 
Sowrce: Communiqué de presse O.T.A.N. Ml (68) 1. 
32. Déclaration commune publiée d l'issue de 
la visite du Président de Gaulle en Roumanie 
d Bucarest 
18 mai 1968 
(Extraits) 
Dans le domaine économique, l'augmentation 
constante des échanges commerciaux, en applica-
tion de l'accord à long terme du 8 février 1965, 
a été spécialement soulignée. Les deux parties ont 
exprimé leur volonté de rechercher des moyens 
propres à diversifier ces échanges, en vue d'assu-
rer leur développement équilibré. 
Les deux chefs d'Etat ont jugé que le niveau 
de l'industrie et de la technique en France, de 
même que le potentiel économique en plein déve-
loppement de la Roumanie offrent des possibilités 
accrues d'intensifier la coopération économique, 
technique et scientifique franco-roumaine sur des 
bases réciproquement avantageuses. Les deux 
gouvernements recherchent tous les moyens pro-
pres à intensifier les relations entre les orga-
nismes et les entreprises des deux pays sur la 
base de l'accord de coopération économique du 
2 février 1967. 
Il s'agit notamment d'élargir la coopération 
en ce qui concerne les industries chimiques et 
mécaniques, l'électronique, la construction navale, 
la technique de l'irrigation, ainsi que les applica-
tions à des fins pacifiques de l'énergie nucléaire. 
Les deux parties sont tombées d'accord pour 
encourager le développement de la coopération 
scientifique et technique franco-roumaine dans le 
cadre de l'arrangement du 31 juillet 1964, en 
facilitant les échanges de professeurs, de savants 
et de techniciens, la réalisation de recherches 
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fields of mutual interest and by co-operation 
between the main scientüic bodies in the two 
co un tries. 
With a view to propagating the values of 
civilisation and culture of the two nations, it was 
decided to set up French and Ruroanian libra-
ries and technical and scientific documentation 
centres in Bucharest and Paris on a reciprocal 
basis, the statutes of which will be drawn up later 
by negotiation. 
To facilitate the development of relations 
between France and Rumania, the French Min-
ister for Foreign Affairs, Mr. Maurice Couve de 
Murville, and the First Deputy of the Ruma-
nian Minister for Foreign Affairs, Mr. George 
Macovescu, signed a consular convention on 
18th May 1968. Talks will be held on the con-
clusion of an agreement on legal aid. 
In considering international problems, it was 
noted that there was agreement between France 
and Rumania on the principles which must 
govern relations between States: independence 
and sovereignty of States, whether small or large, 
non-interference in internai affairs, search for 
friendly relations and development of trade and 
co-operation with aU countries, maintenance or 
re-establishment of peace throughout the world. 
AU European nations must develop their 
relations in every field and, by overcoming the 
remaining obstacles, open the way to co-operation 
throughout Europe. This evolution will pro-
gressively lead to conditions in which it will be 
possible to discuss major problems on whose 
settlement depends the establishment of true 
peace based on the independence and territorial 
integrity of the European States. Close co-opera-
tion between France and Rumania will make a 
positive contribution to such an evolution. 
Both parties stressed the importance of the 
United Nations for the maintenance of peace and 
international security. They brought out the need 
to strengthen the United Nations on the basis of 
universality and respect for the principles of the 
Charter. 
Source : Ministry for Foreign Affaira, Paris (WEU 
tra.nsl.a.tion). 
33. Results of the general elections in Italy 




Votes Seats Votes Seats 
Christian Democrat 10,955,458 135 9,579,081 133 
Socialist 4,349,668 46 4,593,365 58 
Republican 626,604 2 223,350 1 
Communist fProletarian 
Socialist 8,580,476 101 6,991,889 85 
Liberal 1,934,061 16 2,065,901 19 
Social Movement 1,304,478 Il 1,414,750 15 
Monarchist 311,973 2 429,412 2 
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communes dans les domaines d'intérêt mutuel et 
la coopération entre les grandes institutions 
scientifiques des deux pays. 
En vue d'une meilleure diffusion des valeurs 
de civilisation et de culture des deux nations, il 
a été décidé de créer, sur la base de réciprocité, 
des bibliothèques française et roumaine à Buca-
rest et à Paris et des centres de documentatiOn 
technique et scientifique, dont les statuts seront 
établis ultérieurement par voie de né~ciations. 
Pour contribuer au développement des rela-
tions entre la France et la Roumanie, le ministre 
français des affaires étrangères, M. Maurice 
Couve de Murville, et le premier adjoint du mi-
nistre roumain des affaires étrangères M. George 
Macovescu, ont signé, le 18 mai 1968, une conven-
tion consulaire. Des pourparlers seront entamés 
en vue de la conclusion d'un accord d'assistance 
judiciaire. 
L'examen des problèmes internationaux a 
permis de constater l'accord de la France et de la 
Roumanie sur les principes qui doivent régir les 
rapports entre Etats: indépendance et souverai-
neté des nations, petites et grandes, non-ingé-
rence dans les affaires intérieures, recherche de 
rapports amicaux avec tous les pays, d~veloppe­
ment entre tous des échanges et de la coopération, 
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maintien ou rétablissement de la paix partout 
dans le monde. 
Il s~agit, pour toutes les nations européennes, 
de développer leurs relations dans tous les 
domaines et, en surmontant les obstacles qui s'y 
opposent encore, d'ouvrir la voie à une coopéra-
tion de l'Europe entière. Cette évolution créera, 
peu à peu, les conditions permettant la discussion 
des grands problèmes qui se posent et dont le 
règlement conditionne l'établissement d'une paix 
véritable fondée sur l'indépendance et l'intégrité 
territoriale des Etats de l'Europe. Une étroite 
coopération entre la France et la Roumanie 
apportera une contribution positive à une telle 
évolution. 
Les deux parties ont souligné l'importance de 
l'O.N.U. pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationale. Elles ont mis en relief la 
nécessité de la renforcer sur la base de l'univer-
salité et du respect des principes de la charte. 
Source : Ministère des affaires étrangères, Paris. 
33. Résultats des élections générales en Italie 




Voix Sièges Voix Sièges 
Démocrate-chrétien 10.955.458 135 9.579.081 133 
Socialiste 4.349.668 46 4.593.365 58 
Républicain 626.604 2 223.350 1 
P.C.I. fP.S.I.U.P. 8.580.476 101 6.991.889 85 
Libéral 1.934.061 16 2.065.901 19 
M.S.I. 1.304.478 11 1.414.750 15 
Monarchiste 311.973 2 429.412 2 
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Ohamber of De'jY/diea 
1968 1963 
Party 
Votes Seats Votes Seats 
Christian Democrat 12,428,663 266 11,773,182 260 
Socialist 4,604,329 91 6,132,107 120 
Republican 626,014 9 420,213 6 
Communist 8,555,131 177 7,767,601 166 
Proletarian Socialist 1,414,043 23 - _l 
Liberal 1,850,249 31 2,144,270 39 
Social Movement 1,415,307 24 1,570,282 27 
Monarchist 414,143 6 536,984 8 
Others 477,450 3 408,268 4 
1. The Proleta.rian Sooialist Party was formed by 25 Socialists. 
Source: Bulletin Europe, 2lst and 22nd May 1968 (WEU translation). 
34. Speech by Mr. Humphrey, Vice-President 
of the United States, to the American Iron 
and Steel Instttute, New York 
23rd May 1968 
(Extracts) 
America has learned painfully that it is 
a Pacifie power. But America is, and must 
remain, an Atlantic power. 
For, in the calculation of problems and possi-
bilities in this world, this is clear: it is still 
Europe and America which together have both 
the means and capacity to most directly and 
effectively influence, for the better, the world's 
future. 
One year ago 1 went, ·as the President's repre-
sentative, to Western Europe with this basic 
message about the future: 
W e welcome your new strength, prosperity 
and unity. 
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Despite its occasional pain to ourselves, we 
welcome your new spirit of independence and of 
"Europeanism". 
Let us now, working together in a spirit of 
greater equality, raise our sights beyond the 
Atlantic to the opportunities which lie at hand 
in the wider human society. 
1 was encouraged by the Western European 
response to that message. Yet 1 also came home 
with the knowledge that both Atlantic partners 
were in for a period of adjustment: 
- adjustment by us to the idea that 
Western Europe was finally approaching 
the capacity for becoming an equal 
partner and must be treated accordingly; 
- adjustment by Western Europe to the 
realisation that equal partnership brought 
with it not only the opportunity for new 
status and growth, but also the respon-
sibility to meet wider challenges reaching 
far beyond the Atlantic basin. 
Both of us have made sorne of that adjust-




Chambre de8 députés 
1968 1963 
Partis 
Voix Sièges Voix Sièges 
Démocrate-chrétien 12.428.663 266 11.773.182 260 
Socialiste 4.604.329 91 6.132.107 120 
Républicain 626.014 9 420.213 6 
Communiste 8.555.131 177 7.767.601 166 
Soc. prolatérien 1.414.043 23 - _l 
Libéral 1.850.249 31 2.144.270 39 
M.S.I. 1.415.307 24 1.570.282 27 
Monarchiste 414.143 6 536.984 8 
Divers 477.450 3 408.268 4 
1. Le P.S.P. a été formé par 25 députés socialistes. 
Source: Bulletin Europe, 21 et 22 mai 1968. 
34. Discours prononcé par le Vice-Président 
Humphrey devant l'Institut américain de la 
sidérurgie à New York 
23 mai 1968 
(Extraits) 
L'Amérique a appris à ses dépens qu'elle 
était une puissance du Pacifique, mais elle est et 
doit rester une puissance atlantique. 
En effet, lorsqu'on fait la somme des diffi-
cultés et des chances du monde actuel, on voit 
nettement que c'est encore l'Europe et l'Amé-
que qui, ensemble, ont à la fois les moyens et 
la capacité d'exercer de la manière la plus directe 
et la plus efficace une influence positive sur 
l'avenir du monde. 
Il y a un an, je suis allé, en qualité de repré-
sentant du Président des Etats-Unis, porter en 
Europe occidentale ce message essentiel pour 
l'avenir: 
Nous nous félicitons de votre regain de puis-
sance, de prospérité et d'unité. 
Malgré les conséquences douloureuses qu'il a 
quelquefois entraîné pour nous, nous nous félici-
tons de votre nouvel esprit d'indépendance et 
d'«européanisme:.. 
Oeuvrant ensemble dans un esprit de plus 
grande égalité, portons maintenant nos regards 
au-delà de l'Atlantique, vers les perspectives qui 
s'offrent à nous dans le reste du monde. 
J'ai été encouragé par la réponse de l'Europe 
occidentale à ce message, mais je suis également 
revenu conscient de ce que les deux partenaires 
atlantiques auraient besoin d'une période d'adap-
tation: 
- adaptation de notre part à l'idée que 
l'Europe occidentale allait bientôt pou-
voir devenir un partenaire égal et devait 
être traitée en conséquence; 
- adaptation de la part de l'Europe occi-
dentale à l'idée qu'une association sur un 
pied d'égalité impliquait non seulement 
la perspective d'acquérir un nouveau sta-
tut et qe connaître une nouvelle expan-
sion, mais aussi le devoir de relever des 
défis plus importants, dépassant large-
ment le cadre de l'Atlantique. 
Chacun de nous a réalisé en partie éette 
adaptation qui reste encore insuffisante .. 
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If our Atlantic partnership is to grow and 
prosper, it will inevitably mean not a smaller 
rôle for us, but a larger rôle for Western Europe, 
and that is as it should be. 
An outward-looking Western Europe, facing 
not only the Atlantic but the world at large, can 
once again become a leading architect of human 
destiny. 
And, as that happens, we can take not alarm 
but pride in the fact that, a little more than 
20 years later, a Western Europe that was torn 
by hate and war bas risen to play a large and 
peaceful rôle beside us on the world stage. 
We are, then, rapidly approaching that time 
when, as Ambassador George Bali put it, Western 
Europe "knows the reality of roughly equivalent 
power". 
I know your industry bas a special and parti-
cular interest in seeing that our future relation-
ship with this European partner is one based on 
fair play, close consultation, and a respect for the 
problems and interests of each partner, as a good 
working partnership should be based. 
T:hat must surely be our goal. 
' The shape and organisation of that equal 
Europe is, of course, up to Europeans. 
Our hopes have never been disguised. 
They have been, as my previous remarks have 
implied, that the common scientific, technological, 
economie and commercial institutions of the 
European Community might provide the founda-
tion for common political institutions as weil. 
They have been that those present and 
possible future institutions might be open to aU 
who would adhere to them, including Great 
Britain. 
They have not been hopes, however - and 
must not be in the future - put forward across 
the Atlantic as a take-it~or-leave-it, "Made in 
USA" blueprint for Europeans to follow. 
If those hopes are even partially realised -
and I believe they will be - it will be lar~ely 
because we did not press forward such specifie 
blueprints. 
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It will be because our partners have been 
able to make their own decisions in their own 
time and way. 
The time has come for the NATO Alliance 
to look to that new, dynamic vision of peaceful 
engagement. 
When I visited the NATO Councillast :vear 1 
called, on behalf of our government, for such a 
policy. Since that time, NATO Ministers have 
actively explored the ways and means of making 
it work, of transforming our Alliance from a 
defensive, military organisation to an active, 
vital political, social and economie tool which 
may, through peaceful engagement, hasten the 
replacement of the Iron Curtain with an open 
door. 
The impemtive need is not to abandon 
NATO, or to abandon its functions of defence. 
It is to modernise, transform and redirect it 
toward the new priorities of a new era. 
The task of statesmanship in 1970 is to de-
escalate the arms race and to move in common 
agreement toward a systematic sealing down of 
the mutually oppressive bur•den and cost of our 
vast military complexes. 
This must be done in concert with allies, and 
in negotiation with adversaries. But it must be 
done with American initiative - as the politieal 
leader of the West. 
I repeat: a mutual thinning out of men and 
armaments in Europe, following close consulta-
tion with allies, would be no American-Soviet 
deal. It would involve and be to the benefit of 
the nations of both Eastern and Western Europe. 
And this step might, in time, lead to other 
steps which could one day bring Europe together: 
Source: Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 103, 25th Mày 1968. 
l' 
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L'avenir et le succès de notre association 
atlantique impliquent inévitablement non pas la 
diminution de notre rôle, mais l'élargissement de 
celui de l'Europe occidentale. Et il est normal 
qu'il en soit ainsi. 
Une Europe occidentale tournée vers l'exté-
rieur, non seulement vers l'Atlantique mais vers 
l'ensemble du monde, peut redevenir le principal 
ordonnateur des destinées humaines. 
Et, devant ce phénomène, nous ne saurions 
nous alarmer mais plutôt nous réjouir d~ ce que 
l'Europe occidentale qui, il y a un peu plus de 
vingt ans, était déchirée par 1a haine et la guerre, 
puisse tenir à nos côtés sur la scène mondiale un 
grand rôle pacifique. 
Nous approchons donc rapidement de l'heure 
où, comme l'a dit l'ambassadeur George Bail, 
l'Europe occidentale «Connaîtra vraiment une 
puissance à peu près équivalente». 
Je sais que votre industrie a un intérêt tout 
particulier à ce que nos relations futures avec ce 
partenaire européen soient fondées sur des règles 
loyales, une consultation étroite et le rœpect des 
problèmes et des intérêts de chaque partie, comme 
le veut une association fructueuse. 
Tel doit être assurément notre objectif. 
Mais c'est évidemment aux Européens qu'il 
appartient de modeler et d'organiser ce parte-
naire égal. 
Nous n'avons jamais déguisé nos espoirs. 
Ils ont été, comm~ le donnait à entendre mes 
remarques précédentes, de voir les institutions 
scientifiques, technologiques, économiques et 
commerciales communes de la Communauté euro-
péenne constituer également l'assise d'institutions 
politiques communes. 
Ils ont été de voir les institutions actuelles et 
futures s'ouvrir à tous ceux qui voudraient y 
adhérer, y compris le Royaume-Uni. 
Mais, il ne s'est jamais agi - et il ne doit 
pas s'agir à l'avenir- d'imposer aux Européens, 
de ce côté-ci de l'Atlantique, une formule "made 
in U.S.A." à prendre ou à laisser. 
Si ces espoirs se réalisent, ne serait-ce qu'en 
partie - et je suis persuadé qu'ils se réalise-
ront- ce sera surtout parce que nous n'aurons 
pas imposé de formules spécifiques. 
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Ce sera parce que nos partenaires auront pu 
prendre eux-mêmes leurs décisions, quand et 
comme ils l'auront voulu. 
L'heure est venue pour l'alliance de 
l'O.T.A.N. d'envisager cette nouvelle perspective 
dynamique de l'engagement pacifique. 
Lorsque j'ai rendu visite au Conseil de 
l'O.T.A.N., l'année dernière, j'ai réclamé, au nom 
de notre gouvernement, ce genre de politique. 
Depuis, les ministres de l'O.T.A.N. ont recherché 
activement les voies et moyens de la mettre en 
œuvre, de transformer notre alliance, organisa-
tion militaire de défense, en un instrument dyna-
mique capital, de caractère à la fois politique, 
social et économique et capable, par le biais de 
l'engagement pacifique, de substituer rapidement 
à la politique du Rideau de fer celle de la porte 
ouverte. 
Il importe au plus haut point, non pas 
d'abandonner l'O.T.A.N. ou d'abandonner ses 
fonctions de défense, mais de la moderniser, de 
la transformer et de lui donner comme nouvel 
objectif les priorités nouvelles d'une ère nouvelle. 
La mission des hommes d'Etat de 1970 est de 
provoquer la désescalade dans la course aux 
armements et de s'acheminer par consentement 
mutuel vers une réduction systématique des 
charges et des dépenses que les vastes complexes 
militaires imposent à chacun de nous. 
Gela doit se faire de concert avec nos alliés, 
et par des négociations avec nos adversaires, mais 
sur l'initiative de l'Amérique, en tant que leader 
politique de l'Occident. 
Je le répète: une réduction équilibrée des 
effectifs et des armements en Europe, décidée en 
étroite consultation avec nos alliés, ne constitue-
rait pas un accord américano-soviétique. Elle 
engagerait toutes les nations d'Europe orientale 
et d'Europe occidentale et se ferait à leur profit. 
Et cette mesure pourrait, par la suite, en 
entraîner d'autres, susceptibles un jour de réuni-
fier l'Europe. 
Sowroo: Ambassade des Etats-Unis, Paris, Daily Radi<J 
Btdletiln, no 103, 25 mai 1968 (Traduction U.E.O.). 
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35. Speech by President de Gaulle, broadcast 
on French radio and television 
30th May 1968 
Frenchwomen, Frenchmen: Being the custo-
dian of the national and republican legitimacy, 
I have examined, for the last twenty-four hours, 
all the eventualities that, without exception, 
would enable me to maintain it. I have made my 
resolutions. In the present circumstances, I shall 
not withdraw. I have a mandate from the people. 
I shall fulfil it. I shall not change the Premier, 
whose worth, strength and ability deserve the 
tri'bute of all. He will propose to me the changes 
that will seem useful to him in the composition 
of the government. 
I am dissolving the National Assembly today. 
I have proposed to the country a referendum 
that gave the citizens the opportunity to prescribe 
a profound reform of our economy and our 
university system and at the same time to say 
whether or not they retained their confidence in 
me by the only path acceptable, that of democ-
racy. I note that the present situation makes it 
materially impossible to proceed with this. That 
is why I shall postpone the date. 
As for the legislative elections, they will take 
place within the time period provided by the 
Constitution, unless sorne intend to muzzle the 
French people as a whole by preventing them 
from expressing themselves at the same time that 
they are being prevented from living, by the 
same means that the students are being prevented 
from studying, the teachers from teaching, the 
workers from working. These means are the 
intimidation, the intoxication and the tyranny 
exercised by groups organised long in advance 
for that purpose, and by a party that is a 
totalitarian enterprise, even if it already has 
rivais in this respect. 
If, then, this state of force continues, I shall 
have to take, in order to maintain the Republic 
and according to the Constitution, other paths 
than the immediate polling of the country. In 
any case, everywhere and immediately, civic 
action must be organised. This must be done to 
help the government first of ali, then, locally, the 
Prefects, who have become or become again 
Commissioners of the Republic, in their task 
which consists of ensuring as rouch as possible 
the existence of the population and of preventing 
subversion at any time and in every place. 
France is indeed threatened by dictatorship. 
Sorne want to force her to resign herself to a 
power that would impose itself in national 
despair, a power that would then obviously be 
mainly that of the conqueror, that is, of totalita-
rian communism. Naturally, to begin, it would 
be coloured with a deceptive appearance, by using 
the ambition and the hatred of shelved politicians. 
After which, these people would carry no more 
than their own weight, which would not be great. 
Well, no. The Republic will not abdicate. 
The people will collect themselves. Progress, 
independance ·and peace will prevail, along with 
liberty. 
Long live the Republic! Long live France! 
801M"C6: French Embaesy, New York. 
36. New French Govemment 
31st May 1968 
Mr. Georges Pompidou (U.D. Ve) 
M inistera of State 
MM. André Malraux 
Edmond Michelet (U.D. Ve) 1 
Maurice Schumann 






Deputy M inister attacked to the Prime M inister 
Olivier Guichard (U.D. Ve) 1 Economie Planning and 
Development 
1. Member of the previoÙs government with a new post. 
2. New member of the government. 
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35. Allocution radiodiffusée prononeée par le 
Président de Gaulle d Paris 
ao mai 1968 
Françaises, Français, étant le détenteur de 
la légitimité nationale et républicaine, j'ai envi-
sagé, depuis vingt-quatre heures, toutes les éven-
tualités sans exception, qui me permettraient de 
la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les 
circonstances présentes, je ne me retirerai pas. 
J'ai un mandat du peuple. Je le remplirai. Je ne 
changerai pas le premier ministre, dont la valeur, 
la solidité, la capacité méritent l'hommage de 
tous. Il me proposera les changeme111.ts qui lui 
paraîtront utiles dans la composition du gou-
vernement. 
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. 
J'ai proposé au pays un référendum qui 
donnait aux citoyens l'occasion de presçrire une 
réforme profonde de notre économie et de notre 
université et en même temps de dire s'ils me 
gardaient leur confiance ou non, par 1& seule voie 
acceptable, celle de la démocratie. Je constate que 
la situation actuelle empêche matériellement qu'ii 
y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. 
Quant aux élections législatives, elles auront 
lieu dans les délais prévus par la Constitution, 
à moins qu'on entende baîllonner le peuple fran-
çait tout entier en l'empêchant de s'exprimer en 
même temps qu'on l'empêche de vivre, par les 
mêmes moyens qu'on empêche les étudiants 
d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travail-
leurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimi-
dation, l'intoxication et la tyrannie exercées par 
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des groupes organisés de longue main en consé-
quence et par un parti qui est une entreprise 
totalitaire même s'il a déjà des rivaux à cet égard. 
Si donc cette situation de force se maintient, 
je devrais pour maintenir la République prendre, 
conformément à la Constitution, d'autres voies 
que le scrutin immédiat du pays. En tout cas, 
partout et tout de suite il faut que s'organise 
Paction civique. Cela doit se faire pour aider le 
gouvernement d'abord, puis, localement, les pré-
fets devenus ou redevenus commissaires de la 
République, dans leur tâche qui consiste à assurer, 
autant que possible, l'existence de la population 
et à empêcher la subversion à tout moment et en 
tous lieux. 
La France en effet est menacée de dictature. 
On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir 
qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel 
pouvoir serait alors évidemment essentiellement 
celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du commu-
nisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait 
pour commencer d'une apparence trompeuse en 
utilisant l'ambition et la haine de politiciens au 
rancart. Après quoi, ces personnages ne pèse-
raient pas plus que leur poids, qui ne serait 
pas lourd. 
Eh bien non!... La République n'abdiquera 
pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indé-
pendance et la paix l'emporteront avec la liberté. 
Vive la République, vive la France! 
Source: Articles et Documents, no 0.1907-0.1908, 
7-14 juin 1968. 
36. Composition du nouveau gouvernement français 
31 mai 1968 
MM. Georges Pompidou (U.D.-Ve) 
Min istres d'Etat 
André Malraux 
Edmond Michelet (U.D.-Ve) 1 
Maurice Schumann 1 






Ministre délégué au'JYT'è8 du Premier ministre 
Olivier Guichard (U.D.-Ve) 1 Plan et a.ménagE?ment du 
territoire 
1. Membre du précédent gouvernement ayant changé d'attribution. 




MM. René Capitant (U.D. Ve) 2 
Michel Debré (U.D. Ve) 1 
Raymond Marcellin (U.D. Ve) 1 
Pierre Messmer 
Maurice Couve de Murville 1 
François Ortoli 1 
Robert Galley 2 
Edgar Faure 
Albin Chalandon (U.D. Ve) 2 
Jean Chamant (Ind. Rep.) 
André Bettencourt (Ind. Rep.) 1 
Yves Guéna (U.D. Ve) 1 
Roland Nungesser (U.D. Ve) 1 
Joël Le Theule (U.D. Ve) 2 
Robert Boulin (U.D. Ve) 1 
Henri Duvillard (U.D. Ve) 
Christian de La Malène (U.D. Ve) 2 





Economy and Finance 
Education 




Posts and Telecommunications 
Information 
Youth and Sports 
Overseas Departments and 
Territories 
· Civil Service 
Ex-Servicemen and War 
Victims 
Scientific Research and Ato-
mic and Space Questions 
Secretaries of State 
MM. Yvon Bourges (U.D. Ve) Foreign Affaira (Co-operation) 
Interior André Bord (U.D. Ve) 
Jacques Chirac (U.D. Ve) 1 
Miss Marie-Madeleine Dienesch (app. U.D. Ve) 2 
MM. Yvon Morandat (Labour Front) 2 
Economy and Finance 
Education 
Social Affaira responsible for 
employment 
Philippe Dechartre (Left Wing Union) 2 Equipment and Housing 
Sourœ: Le Monde, 2nd·3rd June 1968 (WEV translation). 
1. Member of the previous government with a new post. 
2. New member of the government. 
37. Statement by the United States, British 
and French Govemments on the situation in 
Berlin 
12th June 1968 
The American, British and French Govern-
ments denounce as contrary to long-standing 
international agreement and practice any pass-
port or visa requirements and other obstacles to 
German passenger and freight traffic which 
authorities in East Berlin are seeking to impose. 
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Such requirements and obstacles are also inconsis-
tent with the goal of a relaxation of tension in 
Europe. 
The grounds put forward for the East Ger-
man measures are not valid and in no sense can 
justify action which would violate freedom of 
access to Berlin as established since 1945 and 
which would deepen the division of G-ermany and 
of Europe. 
The three governments are presently in 




MM. René Capitant (U.D.-Ve) 2 
Michel Debré (U.D.-Ve) 1 
Raymond Marcellin (Rép. ind.) 1 
~erre ]{essmer 
Maurice Couve de Murville 1 
François Ortoli 1 
Robert Galley 2 
Edgar Faure 
Albin Chalandon (U.D.-Ve) 2 
Jean Chamant (Rép. ind.) 
André Bettencourt (Rép. ind.) 1 
Yves Guéna (U.D.-Ve) 1 
Roland Nungesser (U.D.-Ve) 1 
Joël Le Theule (U.D.-Ve) 2 
Robert Boulin (U.D.-Ve) 1 
Henri Duvillard (U.D.-Ve) 
Christian de La ]{alène (U.D.-Ve) 2 





EconoDlie et finances 
Education nationale 




Postes et télécoDlDlunications 
lnforn1ation 
Jeunesse et sports 





tions atomiques et spatiales 
Secrétaires a: Etat 
Yvon Bourges (U.D.-Ve) 
André Bord (U.D.-V•) 




]{Ile Marie-Madeleine Dienesch (app. U.D.-Ve) 2 
MM. Yvon ]{orandat (Front travailliste) 2 
Economie et finances 
Education nationale 
Affaires sociales, chargé de 
l'emploi 
Philippe Dechartre (Union gauche Ve) 2 Equipement et logement, 
chargé du logement 
Source: Le Monde, 2-3 juin 1968. 
1. :Membre du précédent gouvernement ayant changé d'attribution. 
2. Nouveau membre du gouvernement. 
37. Déclaration publiée par les gouvernements 
français, américain et britannique sur la 
situation d Berlin 
12 juin 1968 
Les gouvernements français, américain et 
britannique dénoncent comme contraires aux 
aecords et aux pratiques établis de longue date 
les exigences en matière de passeports et de visas 
ainsi que les autres entraves que les autorités de 
Berlin-est cherchent à imposer au trafic allemand 
87 
des voyageurs et des marchandises. Ces exigences 
et ces entraves sont incompatibles avec la recher-
che de la détente en Europe. 
Les arguments invoqués à l'appui de ces 
mesures sont sans valeur et ne peuvent d'aucune 
manière justifier une action qui porterait atteinte 
à la liberté de ces accès de Berlin telle qu'elle est 
établie depuis 1945 et qui approfondirait la divi-
sion de l'Allemagne et de l'Europe. 
Les trois gouvernements sont en consultation 
avec le gouvernement fédéral pour déterminer la 
ment on how best to deal with the situation. They 
will communicate with the Soviet Government 
which shares with them the responsibility not 
only for unhindered Berlin access, but also for 
an ultimate solution of the German problem. 
Source : Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 115, 13th June 1968. 
38. Resolution 2313 1, commending the treaty 
on the non-proliferation of nuclear weapons 
adopted by the United Nations General 
Assembly, New York 
IZth June 1968 
The General Assembly, 
Recaliing its resolutions 2346 (XXII) of 
19th December 1967, 2153 A (XXI) of 17th No-
vember 1966, 2149 (XXI) of 4th November 1966, 
2028 (XX) of 19th November 1965 and 1665 
(XVI) of 4th December 1961, 
Convinced of the urgency and great import-
ance of preventing the spread of nuclear weapons 
and of intensifying international co-operation in 
l. The resolution was adopted by 95 votes to 4, with 
21 abstentions. 
In favour: Afghanistan, Australia, Austria, Barbados, 
Belgium, Bolivia, Botswana, Bulgarie., Byelorussian Soviet 
Socialist Republic, Cameroon, Canada, Ceylon, Chad, 
Chile, China, Colombie., Congo (Democratie Republic of), 
Costa Rica, Cyprus, Czechoslovakia, Dahomey, Denmark, 
Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Finland, Ghana, Greece, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, Indo-
nesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, 
Jamaica, Japan, Jordan. Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, 
Lesotho, Liberia, Libye., Luxembourg, Madagascar, Ma-
laysia, Maldive Islands, Malta, Mauritius, Mexico, Mon-
golia, Morocco, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicara-
gua, Nigeria, Norway, Pakistan, Panamà, Paràguay, Peru, 
Philippines, Poland, Rumania, Senegal, Singapore, Soma-
lia, South Africa, Southem Yemen, Sudan, Sweden, Syria, 
Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, 
Ukrainian Soviet Socialist Republic, Union of Soviet 
Socialist Republics, United Arab Republic, United King-
dom of Great Britain and Northem Ireland, United States 
of America, Upper Volta, Uruguay, Venezuela, Yemen, 
Yugoslavia. 
Against : Albania, Cuba, United Republic of Tanzania, 
Zambia. 
AbBtaining: Algeria, Argentins., Brazil, Burma, Burundi, 
Central African Republic, Congo (Brazzaville), France, 
Gabon, Guinea, India, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, 
Portugual, Rwanda, Saudi Arabis, Sierra Leone, Spain, 
Uganda. 
Note: The following countries did not take part in 
the vote : Cambodia, Dominican Republic, Gambia, Haïti. 
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the development of peaceful applications of 
atomic energy, 
Having considered the report of the Con-
ference of the Eighteen-Nation Committee on Dis-
armament, dated 14th March 1968, and ap-
preciative of the work of the Committee on the 
elaboration of the draft non-proliferation treaty, 
which is attached to that report, 
Convinced that, pursuant 1lo the provisions of 
the treaty, ali signatories have the right to engage 
in research, production and use of nuclear energy 
for peaceful purposes and will be able to acquire 
source and special fissionable materials as weil as 
equipment for the processing, use and production 
of nuclear material for peaceful purposes, 
Convinced further that an agreement to 
prevent the further proliferation of nuclear 
weapons must be followed as soon as possible by 
effective measures on the cessation of the nuclear 
arros race and on nuclear disarmament, and that 
the non-proliferation treaty will contribute to 
this aim, 
Mfirming that in the interest of inter-
national peace and security both nuclear-weapon 
and non-nuclear-weapon States carry the res-
ponsibility of acting in accordance with the 
principles of the Charter of the United Nations 
that the sovereign equality of ali States shali be 
respected, that the threat or use of force in inter-
national relations shall be refrained from and 
that international disputes shall be settled by 
peaceful means, 
1. Commends the Treaty on the Non-Proli-
feration of Nuclear Weapons, the text of which 
is annexed to the present resolution; 
2. Requests the Depositary _Governments to 
open the Treaty for signature and ratification at 
the earliest possible date; 
3. Expresses the hope for the widest possible 
adherence to the Treaty by both nuclear-weapon 
and non-nuclear-weapon States; 
4. Requests the Conference of the Eighteen-
Nation Committee on Disarmament and the 
nuclear-weapon States urgently to pursue 
negotiations on effective measures relating to the 
cessation of the nuclear arms race at an early 
date and to nuclear disarmament, and on a treaty 
r 
meilleure conduite à tenir dans la situation pré-
sente. Ils se mettront en rapport avec le gouverne-
ment soviétique responsable, avec eux, non seule-
ment de la liberté des accès de Berlin, mais aussi 
de la solution du problème allemand. 
Source: La Nation, 14 juin 1968. 
38. Résolution 2373 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies se félicitant du tl'aité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires 1 
12 juin 1968 
L'Assemblée générale, 
Rappelant ses résolutions 2346 (XXII) du 
19 décembre 1967, 2153A (XXI) du 17 novembre 
1966, 2149 (XXI) du 4 novembre 1966, 2028 
(XX) du 19 novembre 1965 et 1665 (XVI) du 
4 décembre 1961, 
Convaincue qu'il est urgent et très important 
de prévenir la diffusion des armes nucléaires et 
d'intensifier la coopération internatronale pour 
1. La. résolution a. été adoptée par 95 voix contre 4 
et 21 abstentions. 
Ont voté pour : Afghanistan, Australie, Autriche, Barba· 
de, Belgique, Bolivie, Botswana, Bulgarie, République 
socialiste soviétique de Biélorussie, Cameroun, Canada, 
Ceylan, Tchad, Chili, Chine, Colombie, République démo-
cratique du Congo, Costa. Rica, Chypre, Tchécoslovaquie, 
Dahomey, Danemark, Equateur, El Salvador, Ethiopie, 
Finlande, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyane, Honduras, 
Hongrie, Islande, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, 
Italie, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, 
Koweit, Laos, Liban, Lesotho, Libéria, Liibye, Luxem-
bourg, Madagascar, Malaisie, Iles Maldives, Malte, Mau-
rice, Mexique, Mongolie, Maroc, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Panam,a, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Sénégal, 
Singapour, Somalie, Afrique du Sud, Yémen du Sud, Sou-
dan, Suède, République arabe syrienne, Tha.nande, Togo, 
Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, République socialiste 
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, République Arabe Unie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amé-
rique, Haute-Volta, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougos-
lavie. 
Ont voté contre : Albanie, Cuba, République unie de 
Tanzanie, Zambie. 
Abstentions: Algérie, Argentine, Brésil, Birmanie, 
Burundi, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), 
France, Gabon, Guinée, Inde, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Niger, Portugal, Ruanda, Arabie séoudite, Sierra Leone, 
Espagne, Ouganda. 
Note: Les pays suivants n'ont pas pris part au vote : 
Cambodge, République dominicaine, Gambie, Haïti. 
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développer les applications pacifiques de l'énergie 
atomique, -
Ayant examiné le rapport du Comité des 
Dix-huit puissances sur le désarmement en date 
du 14 mars 1968 et rendant hommage à l'œuvre 
accomplie par le comité en élaborant le projet de 
traité sur la non-prolifération qui est joint à ce 
rapport, 
Convaincue que, conformément aux disposi-
tions du traité, tous les signataires ont le droit 
de faire des recherches sur l'énergie nucléaire et 
de produire et utiliser cette énergie à des fins 
pacifiques et qu'ils pourront acquérir les matières 
brutes et les produits fissiles spéciaux, ainsi que 
l'équipement nécessaires à la transformation, à 
l'utilisation et à la production de matières nu-
cléaires à des fins pacifiques, 
Convaincue en outre qu'un accord tendant 
à prévenir une plus grande prolifération des 
armes nucléaires doit être suivi le plus tôt pos-
sible de mesures efficaces concernant la cessation 
de la course aux armements nucléaires et le désar-
mement nucléaire et que le traité sur la non-
prolifération servira cette fin, 
Affirmant que, dans l'intérêt de la paix et 
de la sécurité internationales, les Etats dotés 
d'armes nucléaires tout comme ceux qui en sont 
dépourvus ont la responsabilité d'agir conformé-
ment aux principes de la Charte des Nations 
Unies selon lesquels on doit respecter l'égalité 
souveraine de tous les Etats, s'abstenir de re-
courir à la menace ou à l'emploi de la force dans 
les relations internationales et régler les diffé-
rends internationaux par deR moyens pacifiques, 
1. Se félicite du traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires dont le texte est joint en 
annexe à la présente résolution ; 
2. Prie les gouvernements dépositaires d'ouvrir 
le traité à la signature et à la ratification à une 
date aussi rapprochée que possible ; 
3. Exprime l'espoir que les adhésions au traité 
seront aussi nombreuses que possible tant de la 
part des Etats dotés d'armes nucléaires que de 
ceux qui en sont dépourvus ; 
4. Prie le Comité des Dix-huit puissances sur 
le désarmement et les Etats dotés d'armes nu-
cléaires de poursuivre d'urgence les négociations 
sur des mesures efficaces concernant la cessation 
de la course aux armements nucléaires à une date 
rapprochée et le désarmement nucléaire, ainsi 
DOCUMENTATION 
on general and complete disarmament under strict 
and effective international control; 
5. Requests the Conference of the Eighteen-
Nation Committee on Disarmament to report on 
the progress of its work to the General Assembly 
at its twenty-third session. 
Source: United Nations General Assembly document 
A JC. 1 fL 421 revised 2. 
39. Treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons 1 opened for signature 
on 1st July 1968 
1. The States concluding this Treaty, herein-
after referred to as the "Parties to the Treaty", 
2. Considering the devastation that would be 
visited upon ali mankind by a nuclear war and 
the consequent need to make every effort to avert 
the danger of such a war and to take measures 
to safeguard the security of peoples, 
3. Believing that the proliferation of nuclear 
weapons would seriously enhance the danger of 
nuclear war, 
4. In conformity with resolutions of the United 
Nations General Assembly calling for the con-
clusion of an agreement on the prevention of 
wider dissemination of nuclear weapons, 
5. Undertaking to co-operate in facilitating the 
application of International Atomic Energy 
Agency safeguards on peaceful nuclear activities, 
6. Expressing their support for research, 
development and other efforts to further the 
application, within the framework of the Inter-
national Atomic Energy Agency safeguards 
system, of the principle of safeguarding 
effectively the flow of source and special fission-
able materials by use of instruments and other 
techniques at certain strategie points, 
7. Affirming the principle that the benefits of 
peaceful applications of nuclear technology, in-
1. Paragraph numbers have been a.dded to the official 
ki~ fo.r 6ftSe of .reference. 
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cluding any technological by-products which may 
be derived by nuclear-weapon States from the 
development of nuclear explosive deviees, should 
be available for peaceful purposes to ali Parties 
to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-
nuclear-weapon States, 
8. Convinced that in furtherance of this prin-
ciple, ali Parties to the Treaty are entitled to 
participate in the fullest possible exchange of 
scientific information for, and to contribute alone 
or in co-operation with other States to, the 
further development of the applications of 
atomic energy for peaceful purposes, 
9. Declaring their intention to achieve at the 
earliest possible date the cessation of the nuclear 
arms race and to undertake effective measures in 
the direction of nuclear disarmament, 
10. Urging the co-operation of aU States in the 
attainment of this objective, 
11. Recalling the determination expressed by the 
Parties to the 1963 Treaty banning nuclear 
weapon tests in the atmosphere, in outer space 
and under water in its Preamble to seek to 
achieve the discontinuance of ali test explosions 
of nuclear weapons for aU time and to continue 
negotiations to this end, 
12. Desiring to further the easing of inter-
national tension and the strengthening of trust 
between States in order to facilitate the cessation 
of the manufacture of nuclear weapons, the 
liquidation of aU their existing stockpiles, and 
the elimination from national arsenals of nuclear 
weapons and the means of their delivery pur-
suant to a Treaty on general and complete dis-
armament under strict and effective international 
control, 
13. Recalling that, in accordance with the 
Charter of the United Nations, States must 
refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any State, 
or in any other manner inconsistent with the 
purposes of the United Nations, and that the 
establishment and maintenance of international 
peace and security are to be promoted with the 
least diversion for armaments of the world's 
human and economie resources; 
Have agreed as follows: 
que sur un traité relatif au désarmement général 
et complet sous un contrôle international strict et 
efficace; 
5. Prie le Comité des Dix-huit puissances sur le 
désarmement de rendre compte des progrès de ses 
travaux à l'Assemblée générale à sa vingt-
troisième session. 
Source : Document Assemblée générale des Nations 
Unies A fC. 1/L 421/Rev. 2 et Corr. 1 et 2. 
39. Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires 1 ouvert d la signature 
le 1•r juillet 1968 
1. Les Etats qui concluent le présant traité, ci-
après dénommés les «parties au traité», 
2. Considérant les dévastations qu'une guerre 
nucléaire ferait subir à l'humanité entière et la 
nécessité qui en résulte de ne ménager aucun 
effort pour écarter le risque d'une telle guerre 
et de prendre des mesures en vue de sauvegarder 
la sécurité des peuples, 
3. Persuadés que la prolifération des armes 
nucléaires augmenterait considérablement le ris-
que de guerre nucléaire, 
4. En conformité avec les résolutions de l'As-
semblée générale de l'Organisation des Nations 
Unies demandant la conclusion d'un accord sur 
la prévention d'une plus grande dissémination 
des armes nucléaires, 
5. S'engageant à coopérer en vue de faciliter 
l'application des garanties de l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique aux activités 
nucléaires pacifiques, 
6. Exprimant leur appui aux efforts de recher-
che, de mise au point et autres visant à favoriser 
l'application, dans le cadre du système de garan-
ties de l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique, du principe d'une garantie efficace du 
flux de matières brutes et de produits fissiles 
spéciaux grâce à l'emploi d'instruments et autres 
moyens techniques en certains points stratégi-
ques, 
7. Affirmant le principe selon lequel les avan-
tages des applications pacifiques de la tech-
1. Les paragraphes du texte officiel ont été numérotés 
pour fa.oiliter les références. 
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nologie nucléaire, y compris tous sous-produits 
technologiques que les Etats dotés d'armes nuclé-
aires pourraient obtenir par la mise au point de 
dispositifs nucléaires explosifs, devraient être 
accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les par-
ties au traité, qu'il s'agisse d'Etats dotés ou non 
dotés d'armes nucléaires, 
8. Convaincus qu'en application de ce principe, 
toutes les parties au traité ont le droit de parti-
ciper à un échange aussi large que possible de 
renseignements scientifiques en vue du dévelop-
pement plus poussé des utilisations de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques, et de contribuer 
à ce développement à titre individuel ou en co-
opération avec d'autres Etats, 
9. Déclarant leur intention de parvenir au plus 
tôt à la cessation de la course aux armements 
nucléaires et de prendre des mesures efficaces 
dans la voie du désarmement nucléaire, 
10. Demandant instamment la coopération de 
tous les Etats en vue d'atteindre cet objectif, 
11. Rappelant que les parties au traité de 1963 
interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique 
et sous l'eau ont, dans le préambule dudit traité, 
exprimé leur détermination de chercher à assu-
rer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales 
d'armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre 
les négociations à cette fin, 
12. Désireux de promouvoir la détente inter-
nationale et le renforcement de la confiance entre 
Etats afin de faciliter la cessation de la fabri-
cation d'armes nucléaires, la liquidation de tous 
les stocks existants desdites armes, et l'élimina-
tion des armes nucléaires et de leurs vecteurs des 
arsenaux nationaux en vertu d'un traité sur le 
désarmement général et complet sous un contrôle 
international strict et efficace, 
13. Rappelant que, conformément à la charte des 
Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans 
leurs relations internationales, de recourir à la 
menace ou à l'emploi de la force, soit contre 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique 
de tout Etat, soit de toute autre manière incom-
patible avec les buts des Nations Unies, et qu'il 
faut favoriser l'établissement et le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales en ne 
détournant vers les armements que le minimum 
des ressources humaines et économiques du monde, 
Sont convenus de ce qui suit ; 
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Article I 
Eaeh nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes not to transfer to any recipient 
whatsoever nuelear weapons or other nuclear 
explosive deviees or control over such weapons or 
explosive deviees directly, or indirectly; and not 
in any way to assist, encourage, or induce any 
non-nuclear-weapon State to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive deviees, or control over such 
weapons or explosive deviees. 
Article II 
Each non-nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes not to receive the transfer 
from any transferor whatsoever of nuclear 
weapons or other nuclear explosive deviees or of 
control over such weapons or explosive deviees 
directly, or indirectly; not to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive deviees; and not to seek or re-
ceive any assistance in the manufacture of nuclear 
weapons or other nuclear explosive deviees. 
Article III 
1. Each non-nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes to accept safeguards, as set 
forth in an agreement to be negotiated and con-
cluded with the International Atomic Energy 
Agency in accordance with the Statute of the 
International Atomic Energy Agency and the 
Agency's safeguards system, for the exclusive 
purpose of verification of the fulfilment of its 
obligations assumed under this Treaty with a 
view to preventing diversion of nuclear energy 
from peaceful uses to nuclear weapons or other 
nuclear explosive deviees. Procedures for the 
safeguards required by this article shaH be 
followed with respect to source or special fission-
able material whether it is being produced, pro-
cessed or used in any principal nuclear facility 
or is outside any such facility. The safeguards 
required by this article shall be applied on ali 
source or special fissionable material in ali peace-
ful nuclear activities within the territory of such 
State, under its jurisdiction, or carried out under 
its control anywhere. 
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2. Each State Party to the Treaty undertakes 
not to provide: (a) source or special fissionable 
material, or (b) equipment or material especially 
designed or prepared for the processing, use or 
production of special fissionable material, to any 
non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, 
unless the source or special fissionable material 
shaH be subject to the safeguards required by this 
article. 
3. The safeguards required by this article shall 
be implemented in a manner designed to comply 
with article IV of this Treaty, and to avoid 
hampering the economie or technological develop-
ment of the parties or international co-operation 
in the field of peaceful nuclear activities, in-
cluding the international exchange of nuclear 
material and equipment for the processing, use 
or production of nuclear material for peaceful 
purposes in accordance with the provisions of 
this article and the principle of safeguarding set 
forth in the preamble of the Treaty. 
4. Non-nuclear-weapon States Party to the 
Treaty shaH conclude agreements with the Inter-
national Atomic Energy Agency to meet the 
requirements of this article either individually or 
together with other States in accordance with 
the Statute of the International Atomic Energy 
Agency. Negotiation of such agreements shall 
commence within 180 da,ys from the original 
entry into force of this Treaty. For States 
depositing their instruments of ratification or 
accession after the 180-day period, negotiation of 
such agreements shall commence not later than 
the date of such deposit. Such agreements shall 
enter into force not later than eighteen months 
after the date of initiation of negotiations. 
Article IV 
1. Nothing in this Treaty shall be interpreted 
as affecting the inalienable right of ali the 
Parties to the Treaty to develop research, 
production and use of nuclear energy for peace-
ful purposes without discrimination and in con-





Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est 
partie au traité s'engage à ne transférer à qui 
que ce soit, ni directement ni indirectement, des 
armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires 
explosifs, ou le contrôle de telles annes ou de 
tels dispositifs explosifs, et à n'aider, n'encoura-
ger ni inciter d'aucune façon un Etat non doté 
d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à fabriquer ou 
acquérir de quelque autre manière des armes 
nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explo-
sifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dis-
positifs explosifs. 
Article II 
Tout Etat non doté d'armes nueléaires qui 
est partie au traité s'engage à n'accepter de qui 
que ce soit, ni directement ni indirectement, le 
transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs 
explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes 
ou de tels dispositifs explosifs, à ne fabriquer ni 
acquérir de quelque autre manière des armes 
nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explo-
sifs, et à ne rechercher ni recevoir une aide quel-
conque pour la fabrication d'armes nucléaires ou 
d'autres dispositifs nucléaires explosifs. 
Article III 
1. Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui 
est partie au traité s'engage à accepter les ga-
ranties stipulées dans un accord qui sera négocié 
et conclu avec l'Agence Internationale de l'Ener-
gie Atomique, conformément au statut de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
et au système de garanties de ladite Agence, à 
seule fin de vérifier l'exécution des obligations 
assumées par ledit Etat aux termes du présent 
traité, en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire 
ne soit détournée de ses utilisations pacifiques 
vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs 
explosifs nucléaires. Les modalités d'application 
des garanties requises par le présent article por-
teront sur les matières brutes et les produits fis-
siles spéciaux, que ces matières ou produits soient 
produits, traités ou utilisés dans une installation 
nucléaire principale ou se trouvent en dehors 
d'une telle installation. Les garanties requises 
par le présent article s'appliqueront à toutes ma-
tières brutes ou tous produits fissiles spéciaux 
dans toutes les activités nucléaires pacifiques 
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exercées sur le territoire d'un tel Etat, sous sa 
juridiction, ou entreprises sous son contrôle en 
quelque lieu que ce soit. 
2. Tout Etat partie au traité s'engage à ne pas 
fournir: (a) de matières brutes ou de produits 
fissiles spéciaux ; (b) d'équipements ou de matiè-
res spécialement conçus ou préparés pour le trai-
tement, l'utilisation ou la production de produits 
fissiles spéciaux, à un Etat non doté d'armes 
nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, 
à moins que lesdites matières brutes ou lesdits 
produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux 
garanties requises par le présent article. 
3. Les garanties requises par le présent article 
seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux 
dispositions de l'article IV du présent traité et 
à éviter d'entraver le développement économique 
ou technologique des parties au traité, ou la 
coopération internationale dans le domaine des 
activités nucléaires pacifiques, notamment les 
échanges internationaux de matières et d'équi-
pements nucléaires pour le traitement, l'utilisa-
tion ou la production de matières nucléaires à 
des fins pacifiques. conformément aux disposi-
tions du présent article et au principe de garantie 
énoncé au préambule du présent traité. 
4. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui 
sont parties au traité concluront des accords avec 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
pour satisfaire aux exigences du présent article, 
soit à titre individuel, soit conjointement avec 
d'autres Etats conformément au statut de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
l.Ja négociation de ces accords commencera dans 
les 180 jours qui suivront l'entrée en vigueur 
initiale du présent traité. Pour les Etats qui 
déposeront leur instrument de ratification ou 
d'adhésion après ladite période de 180 jours, la 
négociation de ces accords commencera au plus 
tard à la date de dépôt dudit instrument de rati-
fication ou d'adhésion. Lesdits accords devront 
entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la 
date du commencement des négociations. 
Article IV 
1. Aucune disposition du présent traité ne sera 
interprétée comme portant atteinte au droit 
inaliénable de toutes les parties au traité de 
développer la recherche, la production et l'utili-
sation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, 
sans discrimination et conformément aux dis-
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2. All the Parties to the Treaty undertake to 
facilitate, and have the right to participate in, 
the fullest possible exchange of equipment, 
materials and scientific and technological 
information for the peaceful uses of nuclear 
energy. Parties to the Treaty in a position to do 
so shall also co-operate in contributing alone or 
together with other States or international 
organisations to the further development of the 
applications of nuclear energy for peaceful pur-
poses, especially in the territories of non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty, with due 
consideration for the needs of the developing 
areas of the world. 
Article V 
Each Party to the Treaty undertakes to take 
appropriate measures to ensure that, in accord-
ance with this Treaty, under appropriate inter-
national observation and through appropriate 
international procedures, potential benefits from 
any peaceful applications of nuclear explosions 
will be made available to non-nuclear-weapon 
States Party to the Treaty on a non-dis-
criminatory basis and that the charge to such 
Parties for the explosive deviees used will be as 
low as possible and exclude any charge for 
research and development. Non-nuclear-weaporr 
States Party to the Treaty shall be able to obtain 
such benefits, pursuant to a special international 
agreement or agreements, through an appropriate 
international body with adequate representation 
of non-nuclear-weapon States. Negotiations on 
this subject shall commence as soon as possible 
after the Treaty enters into force. Non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty so desiring 
may also obtain such benefits pursuant to bi-
lateral agreements. 
Article VI 
Each of the Parties to the Treaty undertakes 
to pursue negotiations in good faith on effective 
measures relating to cessation of the nuclear arms 
race at an early date and to nuclear disarmament, 
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and on a Treaty on general and complete dis-
armament under strict and effective international 
control. 
Article VII 
Nothing in this Treaty affects the right of 
any group of States to conclude regional treaties 
in order to assure the. total absence of nuclear 
weapons in their respective territories. 
Article VIII 
1. Any Party to the Treaty may propose amend-
ments to this Treaty. The text of any proposed 
amendment shall be submitted to the Depositary 
Governments which shaH circulate it to ail Parties 
to the Treaty. Thereupon, if requested to do so 
by one third or more of the Parties to the Treaty, 
the Depositary Governments shall convene a con-
ference, to which they shall invite ail the 
Parties to the Treaty, to consider such an amend-
ment. 
2. Any amendment to this Treaty must be 
approved by a majority of the votes of ail the 
Parties to the Treaty, including the votes of aH 
nuclear-weapon States Party to the Treaty and 
ail other Parties which, on the date the amend-
ment is circulated, are members of the Board of 
Governors of the International Atomic Energy 
Agency. The amendment shaH enter into force 
for each Party that deposits its instrument of 
ratification of the amendment upon the deposit 
of such instruments of ratification by a majority 
of ali the Parties, including the instruments of 
ratification of ali nuclear-weapon States Party 
to the Treaty and aH other Parties which, on the 
date the amendement is circulated, are members 
of the Board of Governors of the International 
Atomic Energy Agency. Thereafter, it shaH enter 
into force for any other Party upon the deposit 
of its instrument of ratification of the amend-
ment. 
3. Five years after the entry into force of this 
Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall 
be held in Geneva, Switzerland, in order to review 
the operation of this Treaty with a view to 
assuring that the purposes of the preamble and 
the provisions of the Treaty are being realised. 
At intervals of five years thereafter, a majority 
l' 
positions des articles premier et II du présent 
traité. 
2. Toutes les parties au traité s'engagent à faci-
liter un échange aussi large que possible d'équi-
pement, de matières et de renseigneme~t~ sc.ien-
tifiques et technologiques en vue des utilisations 
de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et 
ont le droit d'y participer. Les parties au traité 
en mesure de le faire devront aussi coopérer en 
contribuant, à titre individuel ou conjointement 
avec d'autres Etats ou des organisations inter-
nationales, au développement plus poussé des ap-
plications de l'énergie nucléaire à des fins pacifi-
ques, en particulier sur les territoires des Etats 
non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au 
traité, compte dûment tenu des besoins des ré-
gions du monde qui sont en voie de développe-
ment. 
Article V 
Chaque partie au traité s'engage à prendre 
des mesures appropriées pour assurer que, con-
formément au présent traité, sous une surveil-
lance internationale appropriée et par la voie de 
procédures internationales appropriées, les avan-
tages pouvant découler des applications pacifi-
ques quelles qu'elles soient, des explosions nuclé-aire~ soient accessibles sur une base non discri-
minatoire aux Etats non dotés d'annes nuclé-
aires qui sont parties au traité, et que le coût 
pour lesdites parties des dispositifs explosifs uti-
lisés soit aussi réduit que possible et ne comporte 
pas de frais pour la recherche et la mise au point. 
Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont 
parties au traité seront en mesure d'obtenir des 
avantages de cette nature, conformément à un 
accord international spécial ou à des accords 
internationaux spéciaux, par l'entremise d'un 
organisme international approprié où les Etats 
non dotés d'armes nucléaires seront représentés 
de manière adéquate. Des négociations à ce sujet 
commenceront le plus tôt possible après l'entrée 
en vigueur du traité. Les Etats non dotés d'armes 
nucléaires qui sont parties au traité pourront 
aussi, s'ils le souhaitent, obtenir ces avantages en 
vertu d'accords bilatéraux. 
Article VI 
Chacune des parties au traité s'engage à 
poursuivre de bonne foi des négociations sur des 
mesures efficaces relatives à la cessation de la 
course aux armements nucléaires à une date rap-
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prochée et au désarmement nucléaire, et sur un 
traité de désarmement général et complet sous un 
contrôle international strict et efficace. 
Article VII 
Aucune clause du présent traité ne porte 
atteinte au droit d'un groupe quelconque d'Etats 
de conclure des traités régionaux, de façon à 
assurer l'absence totale d'armes nucléaires sur 
leurs territoires respectifs. 
Article VIII 
1. Toute partie au traité peut proposer des 
amendements au présent traité. Le texte de tout 
amendement proposé sera soumis aux gouverne-
ments dépositaires, qui le communiqueront à t~u­
tes les parties au traité. Si un tiers des parties 
au traité ou davantage en font alors la demande, 
les gouvernements dépositaires convoqueront une 
conférence à laquelle ils inviteront toutes les 
parties au traité pour étudier cet amendement. 
2. Tout amendement au présent traité devra 
être approuvé à la majorité des voix de toutes 
les parties au traité, y compris les voix de tous 
les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont par-
ties au traité et de toutes les autres parties qui, 
à la date de la communication de l'amendement, 
sont membres du conseil des gouverneurs de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
L'amendement entrera en vigueur à l'égard de 
toute partie qui déposera son instrument de rati-
fication dudit amendement, dès le dépôt de tels 
instruments de ratification par la majorité des 
parties, y compris les instruments de r~t~ficatio~ 
de tous les Etats dotés d'armes nucleaires qm 
sont parties au traité et de toutes les autres par-
ties qui, à la date de la communica~ion de l'amen-
dement, sont membres du conseil des gouver-
neurs de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique. Par la suite, l'amendement entrera en 
vigueur à l'égard de toute autre partie dès le 
dépôt de son instrument de ratification de 
l'amendement. 
3. Cinq ans après l'entrée en vigueur du pré-
sent traité, une conférence des parties au traité 
aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le 
fonctionnement du présent traité en vue de s'as-
surer que les objectifs du préambule et les dispo-
sitions du traité sont en voie de réalisation. Par 
la suite, à des intervalles de cinq ans, une majo-
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of the Parties to the Treaty may obtain, by sub-
mitting a proposai to this effect to the Depositary 
Gctvernments, the convening of further con-
ferences with the same objective of reviewing the 
operation of the Treaty. 
Article IX 
1. This Treaty shaH be open to aH States for 
signature. Any State which does not sign the 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede toit 
at any time. 
2. This Treaty shaH be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and instruments of accession shaH be deposited 
with the Governments of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, the Union 
of Soviet Socialist Republics and the United 
States of America 1, which are hereby designated 
the Depositary Governments. 
3. This Treat,y shall enter into force after its 
ratification by the States, the Governments of 
which are designated Depositaries of the Treaty, 
and forty other States signatory to this Treaty 
and the deposit of their instruments of rati-
fication. For the purposes of this Treaty, a 
nuclear-weapon State is one which has manu-
factured and exploded a nuclear weapon or other 
nuclear explosive deviee prior to 1st January 
1967. 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited subsequent to the entry 
into force of this Treaty, it shaH enter into force 
on the date of the deposit of their instruments of 
ratification or accession. 
5. The Depositary Governments shaH promptly 
inform aH signatory and acceding States of the 
date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification or of accession, 
the date of the entry into force of this Treaty, 
and the date of receipt of any requests for con-
vening a conference or other notices. 
6. This Treaty shall be registered by the De-
positary Governments pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United Nations. 
1. The names of the three countries appear in this order 
in the version signed in London. 
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Article X 
1. Each Party shall in exercising its national 
sovereignty have the right to withdraw from the 
Treaty if it decides that extraordinary events, 
related to the subject matter of this Treaty, have 
jeopardised the supreme interests of its country. 
It shaH give notice of such withdrawal to ali 
other Parties to the Treaty and to the United 
Nations Security Council three months in ad-
vance. Such notice shall include a statement of 
the extraordinary events it regards as having 
jeopardised its supreme interests. 
2. Twenty-five years after the entry into force 
of the Treaty, a Conference shall be convened to 
decide whether the Treaty shall continue in force 
indefinitely, or shall be extended for an 
additional fixed period or periods. This decision 
shaH be taken by a majority of the Parties to thê 
Treaty. 
Article XI 
This Treaty, the English, Russian, French, 
Spanish and Chinese texts of which are equally 
authentic, shaH be deposited in the archives of 
the Depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary Governments to the Governments of 
the signatory and acceding States. 
In witness whereof the undersigned, duly 
authorised, have signed this Treaty. 
Done in triplicate at London, Moscow and 
Washington 1, this first day of July 1968. 
Source : Foreign Office, London. 
40. Statement by President Johnson on the 
occasion of the exchange of instruments of 
ratification of the United States-Soviet 
consular treaty, Washington 
13th June 1968 
(Extracts) 
The treaty we proclaim today is historie. 
It is the first bilateral treaty between the Soviet 
1. The names of the three capitals appear in this order 
in the version signed in London. 
rité des parties au traité pourra obtenir, en sou-
mettant une proposition à cet effet aux gouver-
nements dépositaires, la convocation d'autres 
conférences ayant le même objet, à savoir exa-
miner le fonctionnement du traité. 
Article IX 
1. Le présent traité est ouvert à la. signature 
de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé 
le présent traité avant son entrée en vigueur, 
conformément au paragraphe 3 du présent arti-
cle, pourra y adhérer à tout moment. 
2. Le présent traité sera soumis à la ratification 
des Etats signataires. Les instrumen1B de ratifi-
cation et les instruments d'adhésion seront dépo-
sés auprès des gouvernements du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des 
Etats-Unis d'Âmérique et de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques 1, qui sont par les 
présentes désignés comme gouvernements dépo-
sitaires. 
3. Le présent traité entrera en vigueur après 
qu'il aura été ratifié par les Etats dont les gou-
vernements sont désignés comme dépositaires du 
traité, et par quarante autres Etats signataires 
du présent traité, et après le dépôt de leurs ins-
truments de ratüication. Aux fins du présent 
traité, un Etat doté d'armes nucléaires est un 
Etat qui a fabriqué et a fait exploser une arme 
nucléaire ou un autre dispositif nucl4aire explo-
sif avant le r•' janvier 1967. 
4. Pour les Etats dont les instruments de rati-
fication ou d'adhésion seront déposés après l'en-
trée en vigueur du présent traité, celui-ci entrera 
en vigueur à la date du dépôt de leurs instru-
ments de ratification ou d'adhésion. 
5. Les gouvernements dépositaires informeront 
sans délai tous les Etats qui auront signé le pré-
sent traité ou y auront adhéré de la date de cha-
que signature, de la date du dépôt de chaque 
instrument de ratification ou d'adhâlion, de la 
date d'entrée en vigueur du présent traité et de 
la date de réception de toute demande de convo-
cation d'une conférence ainsi que de toute autre 
communication. 
6. Le présent traité sera enregistré par les gou-
vernements dépositaires conformément à l'article 
102 de la charte des Nations Unies. 
!. Les noms des trois pays sont donnés dans cet ordre 
dans la version signée à Londres. 
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Article X 
1. Chaque partie, dans l'exercice de sa souve-
raineté nationale, aura le droit de se retirer du 
traité si elle décide que des événements extra-
ordinaires, en rapport avec l'objet du présent 
traité, ont compromis les intérêts suprêmes de 
son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes 
les autres parties au traité ainsi qu'au Conseil 
de sécurité de l'Organisation des Nations Unies 
avec un préavis de trois mois. Ladite notification 
devra contenir un exposé des événements extra-
ordinaires que l'Etat en question considère 
comme ayant compromis ses intérêts suprêmes: 
2. Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du 
traité, une conférence sera convoquée en vue de 
décider si le traité demeurera en vigueur pour 
une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une 
ou plusieurs périodes supplémentaires d'une du-
rée déterminée. Cette décision sera prise à la 
majorité des parties au traité. 
Article XI 
Le présent traité, dont les textes anglais, 
russe, espagnol, français et chinois font égale-
ment foi, sera déposé dans les archives des gou-
vernements dépositaires. Des copies dûment certi-
fiées conformes du présent traité seront adressées 
par les gouvernements dépositaires aux gouverne-
ments des Etats qui auront signé le traité, ou qui 
y auront adhéré. 
En foi de quoi les soussignés, dûment habi-
lités à cet effet, ont signé le présent traité. 
Fait en triple exemplaire à Londres, Moscou 
et Washington 1, le premier juillet 1968. 
Source : Ministère des affaires étrangères, Londres. 
40. Déclaration faite par le Président Johnson 
d l'occasion de la ratification de la convention 
consulaire passée entre les Etats- Unis et 
l'U.R.S.S. d Washington 
13 juin 1968 
(Extraits) 
Le traité que nous ratifions aujourd'hui 
marquera dans l'histoire. C'est le premier traité 
1. Les noms des trois capitales sont donnés dans cet 
ordre dans la version signée à Londres. 
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Union and the United States. When we entered 
into diplomatie relations 35 years ago, we agreed 
on the need for such a treaty. Now we have 
succeeded in concluding it. 
The intervening years have been filled with 
momentous events. Both our nations have made 
great progress. During these years, we have been 
joined together in war, and separated in uneasy 
and partial peace. 
There are still many problems we have not 
solved - for which our two countries bear a 
heavy responsibility. Sorne of them remain dange-
rous. 
Nevertheless - if there is the will on both 
sides- I am convinced that we can move forward 
to overcome the animosities, the suspicions and 
the difficulties which have clouded our relations 
during the past quarter century - and which 
still cloud them. 
The consular convention between the United 
States and the Soviet Union provides for the 
performance of consular functions in both conn-
tries to facilitate commerce between them. The 
convention provides also for the protection of 
citizens of each country when they are present 
in the territory of the other. The treaty will 
promote and encourage normal contacts between 
the two countries and their citizens. 
The United States and the Soviet Union have 
enormous power - and therefore great res-
ponsibility. 
We must come to grips constructively with 
the issues which still divide us. 
W e must move in parallel where our vital 
interests permit. 
We must work together wherever and when-
ever we can. 
We can hope that this treaty between the 
Soviet Union and the United States will be a 
sign for the future. It could help to establish a 
pattern of progress - in disarmament, in space, 
in science, in the arts and - I hope - ultimately 
in a broadening area of politics. At the end 
of that road is the welfare and prosperity of 
450 million Russians and Americans - and three 
and a half billion citizens of the community we 
caU the world. 
80'WI"CIJ: Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 116, 14th June 1968. 
41. New Belgian Govemment 
11th June 1968 
MM. Gaston Eyskens (Cath., FI.) 
Joseph Meriot (Soc., Fr.) 
Théo Lefèvre (Cath., FI.) 
Pierre Harmel (Cath., Fr.) 
P. W. Segers (Cath., FI.) 
Charles Héger (Cath., Fr.) 
René Pêtre (Cath., Fr.) 
Pierre Vermeylen (Soc., FI.) 
Abel Dubois (Soc., Fr.) 
Lucien Harmegnies (Soc., Fr.) 
Edouard Anseele (Soc., FI.) 
Joseph de Saeger (Cath., FI.) 
Alfred Bertrand (Cath., FI.) 
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Prime Minister 
Deputy Prime Minister, Min-
istar for Economie Affaira 
Minister without Portfolio, 
responsible for Scientific 
Policy and Planning 
Minister for Foreign Affaira 
Minister of Defence 
Minister of Agriculture 
Minister of the Civil Service 
Ministers of Education 
Minister of the Interior 
Minister of Postal Services 
Minister of Public Works 
Minister of Communications 
bilatéral passé entre l'Union Soviétique et les 
Etats-Unis. Lorsque nous avons noués des rela-
tions diplomatiques, il y a trente-cinq ans, nous 
sommes convenus de la nécessité d'un tel traité 
et nous sommes parvenus aujourd'hui à le con-
clure. 
Dans l'intervalle, nous avons connu des évé-
nements mémorables. Nos deux nations ont fait 
de grands progrès. Au cours de cette période, 
nous avons été unis dans la guerre et séparés 
dans une paix inquiète et incomplète. 
Nombreux sont encore les problèmes que nous 
n'avons pas résolus et pour lesquels nos deux 
pays portent une lourde responsabilité. Certains 
d'eux restent dangereux. 
Je suis néanmoins convaincu que, si nous en 
avons chacun la volonté, nous pouvons arriver à 
surmonter les animosités, les suspicions et les dif-
ficultés qui ont pesé sur nos relations pendant 
ce dernier quart de siècle et qui sont encore pré-
sentes. 
La convention consulaire passée entre les 
Etats-Unis et l'Union Soviétique autorise, dans 
les deux pays, les activités consulaires destinées 
à faciliter les échanges. Elle contient aussi des 
clauses visant la protection de leurs ressortissants 
sur le territoire de l'autre partie. Le traité favo-
risera et encouragera des relations normales entre 
les deux pays et entre leurs ressortissants. 
Les Etats-Unis et l'Union Soviétique dispo-
sent d'une énorme puissance et portent donc de 
grandes responsabilités. 
Il nous faut aborder de façon constructive 
les questions qui nous divisent encore. 
Il nous faut aller de l'avant, côte à côte, là 
où nos intérêts vitaux le permettent. 
Il nous faut travailler ensemble partout et 
chaque fois que nous le pouvons. 
Il nous est permis d'espérer que ce traité 
entre l'Union Soviétique et les Etats-Unis consti-
tue un présage. Il pourrait servir d'exemple et 
nous permettre de progresser dans le domaine du 
désarmement, dans celui de 'l'espace, des sciences 
et des arts, et enfin, je l'espère, dans un secteur 
toujours plus vaste de la politique. Au bout du 
chemin, il y a le bonheur et la prospérité de 
450 millions de Russes et d'Américains, et des 
trois milliards et demi de citoyens de cette com-
munauté que nous appelons le monde. 
Source: Ambassade des Etats-Unis, Paris, Daily Radio 
Bulletin, no 116, 14 juin 1968 (Traduction U.E.O.). 
41. Composition du nouveau gouvernement belge 
17 juin 1968 
MM. Gaston Eyskens (Cath., N.) 
Joseph Meriot (Soc., F.) 
Théo Lefèvre (Cath., N.) 
Pierre Harmel (Cath., F.) 
P. W. Segers (Cath., N.) 
Charles Héger (Cath., F.) 
René Pêtre (Cath., F.) 
Pierre Vermeylen (Soc., N.) 
Abel Dubois (Soc., F.) 
Lucien Harmegnies (Soc., F.) 
Edouard Anseele (Soc., N.) 
Joseph de Saeger (Cath., N.) 




tre des affaires économiques 
Ministre sans portefeuille 












MM. Henri Fayat (Soc., FI.) 
Placide de Paepe (Cath., FI.) 
Alphonse Vranckx (Soc., FI.) 
Louis Major (Soc., FI.) 
Raymond Scheyven (Cath., Fr.) 
Albert Parisis (Cath., Fr.) 
Frans Van Mechelen (Cath., FI.) 
André Cools (Soc., Fr.) 
Louis Namèche (Soc., Fr.) 
Gustave Breyne (Soc., FI.) 
Baron Snoy et d'Oppuers (Cath., Fr.) 
MM. Charles Hanin (Cath., Fr.) 
Léo Tindemans (Cath., FI.) 
Freddy Terwagne (Soc., Fr.) 
Fernand Delmotte (Soc., Fr.) 
André Vlerick (Non-parliamentarian, FI.) 
Minister of External Trade 
Minister of Social Security 
Minister of Justice 
Minister of Labour 
Minister of Development 
Minister of French Culture 
Minister of Flemish Culture 
Minister of the Budget 
Minister of Public Health 
Minister of Housing 
Minister of Finance 
Minister of the Middle Cla.sses 
Ministers of Community 
Affairs 
Minister, Secretary of State 
for Regional Economie 
Development in Wallonia 
Minister, Secretary of State 
for Regional Economie 
Development in Flanders 
N.B. The name of each Minister is followed by the abbreviation of his party (Cath. for, 
Christian Socialist Party, Soc. for Socialist Party) and of his linguistic group (FI. for Flemish, 
Fr. for French). 
Source: Le Monde, 19th June 1968 (WEU translation). 
42. Resolution 255 (1968) 1 adopted by the 
United Nations Security Council, New York 
19th June 1968 
The Security Council, 
N oting with appreciation the desire of a 
large number of States to subscribe to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
and thereby to undertake not to receive the trans-
fer from any transferor whatsoever of nuclear 
weapons or other nuclear explosive deviees or 
of control over such weapons or explosive deviees 
directly, or indirectly; not to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive deviees; and not to seek or re-
ceive any assistance in the manufacture of 
nuclear weapons or other nuclear explosive 
deviees, 
1. Ayes: Union of Soviet Socialist Republics, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United 
States of America, China, Canada, Denmark, Ethiopia, 
Hungary, Paraguay, Senegal. 
Abstentions: France, Algeria, Brazil, India, Pakistan. 
94 
Taking into consideration the concern of 
certain of these States that, in conjunction with 
their adherence to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, appropriate 
measures be undertaken to safeguard their 
security, 
Bearing in mind that any aggression accom-
panied by the use of nuclear weapons would 
endanger the peace and security of all States, 
1. Recognises that aggression with nuclear 
weapons or the threat of such aggression against 
a non-nuclear-weapon State would create a 
situation in which the Security Council, and 
above all its nuclear-weapon State permanent 
members, would have to act immediately in ac-
cordance with their obligations under the United 
Nations Charter; 
2. W elcomes the intention expressed by 
certain States that they will provide or support 
immediate assistance, in accordance with the 
Charter, to any non-nuclear-weapon State Party 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons that is a victim of an act or an object 
of a threat of aggression in which nuclear 
weapons are used; 
MM. Henri Fayat (Soc., N.) 
Placide de Paepe (C&th., N.) 
Alphonse Vranckx (Soc., N.) 
Louis Major (Soc., N.) 
Raymond Scheyven (Cath., F.) 
Albert Parisis (Cath., F.) 
Frans Van Mechelen (Cath., N.)' 
André Cools (Soc., F.) 
Louis Namèche (Soc., F.) 
Gustave Breyne (Soc., N.) 
Baron Snoy et d'Oppuers (Cath., F.) 
MM. Charles Hanin (Cath., F.) 
Léo Tindemans (Cat:la., N.) 
Freddy Terwagne (Soc., F.) 





Emploi et travail 










Economie régionale wallonne 
André Vlerick (non pa.rlementaire, N.) Economie régionale flamande 
N.B. Le nom de chaqueministreestsuividedeuxindications:celledel'appartenancepolitique 
(Cath. pour parti social-chrétien et Soc. pour socialiste), celle de l'appartenance linguistique (N. 
pour néerlandophone et F. pour francophone). 
Source: Le Monde, 19 juin 1968. 
42. Résolution 155 (1968) 1 adopttJe par le 
Conseil de s~curité des Nations Unies d 
New York 
19 juin 1968 
Le Conseil de sécurité, 
Prenant note avec appréciation du désir 
d'un grand nombre d'Etats de souscrire au Traité 
sur la non-prolifération des annes nucléaires et, 
par là, de s'engager à n'accepter de qui que ce 
soit, ni directement ni indirectement, 1e transfert 
d'annes nucléaires ou autres dispositifs explosifs 
nucléaires ou du contrôle de telles annes ou de 
tels dispositifs explosifs, à ne fabriquer ni acqué-
rir de quelque autre manière des armes nucléai-
res ou autres dispositifs nucléaires explosifs et à 
ne rechercher ni recevoir une aide quelconque 
pour la fabrication d'annes nucléaires ou d'autres 
dispositifs explosifs nucléaires, 
1. Ont tJOU pour: Union des Républiquœ Socialistes 
Soviétiques, Royaume-Uni de Grande Bret~e et d'Ir· 
lande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Chine, Canada, 
Danemark, Ethiopie, Hongrie, Paraguay, Séll.égal. 
.AbBtentionB : France, Algérie, Brésil, Inde, Pakistan. 
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Prenant en considération le souci de certains 
de ces Etats que, en liaison avec leur adhésion 
au Traité sur la non-prolifération des annes nu-
cléaires, des mesures appropriées soient prises 
pour garantir leur sécurité, 
Ayant présent à l'esprit que toute agression 
accompagnée de l'emploi d'annes nucléaires me-
nacerait la paix et la sécurité de tous les Etats, 
1. Reconnaît qu'une agression avec emploi 
d'annes nucléaires ou la menace d'une telle agres-
sion à l'encontre d'un Etat non doté d'armes nu-
cléaires créerait une situation dans laquelle le 
Conseil de sécurité et, au premier chef, tous ses 
membres pennanents dotés d'annes nucléaires 
devraient agir immédiatement confonnément à 
leurs obligations aux termes de la Charte des 
Nations Unies ; 
2. Accueille avec satisfaction l'intention ex-
primée par certains Etats de fournir ou d'ap-
puyer une assistance immédiate, confonnément à 
la Charte, à tout Etat non doté d'annes nucléai-
res partie au Traité sur la non-prolifération des 
annes nucléaires qui serait victime d'un acte ou 
l'objet d'une menace d'agression avec emploi d'ar-
mes nucléaires; 
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3. Reaffirms in particular the inherent right, 
recognised under Article 51 of the Charter, of 
individual and collective self-defence if an armed 
attack occurs against a member of the United 
Nations, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international 
peace and security. 
Source: United Natiolll! Security Council document 
S /RES /255 (1968). 
43. Communiqué issued after the meeting of 
the NATO Council on the situation in Berlin, 
Brussels 
20th June 1968 
The North Atlantic Councii considered 
further in its meeting today the situation in 
Berlin. The Council approved the attitude 
adopted by the Federal Republic of Germany 
and the three allies with special responsibilities 
for Berlin and again confirmed its full support 
for maintaining freedom of access to Berlin. 
The Council, in particular, noted the proposais 
regarding the stricter application of the existing 
regulations governing the issuance of temporary 
travel documents to residents of the Soviet Zone 
of Germany by the Allied Travel Offices in 
Berlin. 
Note was taken that the three powers res-
ponsib'le for the operation of the Allied Travel 
Office are today introducing certain fees for the 
issuance of these travel documents. These fees 
may, however, be waived in humanitarian cases. 
'l'he members of the Council undertook to recom-
mend to their governments that visa applications 
of residents of the Soviet Zone of Germany be 
carefully scrutinised, bearing in mind the new 
restrictions on travel announced by the Pankow 
régime. 
Source: NATO press release (68) 5. 
44. Communiqué issued after the Third 
Eurospace United States-European Conference, 
Munich 
21st June 1968 
With reference to the statement of Mr. Ger-
hard Stoltenberg, Minister of Scientific Research 
of the German Federal Republic, in his inaugural 
address at the third Eurospace United States-
European Conference on 18th June 1968 in 
Munich, in which he stressed the necessity for a 
closer collaboration in Europe regarding its joint 
space effort, the BDLI has submitted to the 
Eurospace Board a proposai aimed at assisting 
to achieve this aim. 
After a discussion the Eurospace Board 
decided to set up an ad hoc group with the task 
of studying the necessary measures to meet the 
aims expressed by Mr. Stoltenberg and to 
formulate proposais to this end. 
Source : Eurospace. 
45. Results of the first ballot in the general elections in France 
23rd June 1968 
1968 1967 
Party Difference 
% Votes Votes as% 
Communist 20.03 4,435,357 5,039,032 -2.48 
Unified Socialist 3.94 874,212 495,412 + 1.73 
Federation 16.50 3,654,003 4,224,ll0 -2.46 
Other left-wing 0.73 163,679 319,651 -0.69 
Modem Democratie and Progress 10.34 2,290,165 2,829,998 -2.30 
Union for the Defence of the 
Republic 43.65 9,663,605 8,448,982 + 5.92 
Non-UDR Republican and moder-
a te 4.14 917,539 821,097 + 0.48 
Extreme right 0.13 28,871 191,232 -0.72 
Technical and Democratie 0.34 77,378 
Reform Movement 0.15 33,848 
Source: La Nation, 25th June 1968. 
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3. Réaffirme, en particulier, le dnoit naturel, 
reconnu par l'article 51 de la Charte, de légitime 
défense, individuelle et collective, dans le cas où 
un membre des Nations Unies est l'objet d'une 
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de 
sécurité ait pris les mesures néceS$aires pour 
maintenir la paix et la sécurité internationales. 
Sowrce: Document du Conseil de sécurité des Nations 
Unies SJRES/255 (1968). 
43. Communiqué publié à l'issue de la réunion 
du Conseil de l'O.T.A.N., sur la situation à 
Berlin, à Bruxelles 
20 juin 1968 
Le Conseil de l'Atlantique nord a examiné 
de nouveau à sa séance de ce jour la situation à 
Berlin. Le Conseil a approu'vé l'attitude adoptée 
par la République Fédérale d'Allemagne et par 
les trois alliés exerçant des responsabilités spé-
ciales à Berlin et a encore confirmé son plein 
appui au maintien du libre accès à Berlin. Le 
Conseil en particulier a noté les propositions re-
latives à une plus stricte application des règles 
qui gouvernent la délivrance de documents tem-
poraires de voyage aux résidents de la zone d'oc-
cupation soviétique d'Allemagne par le bureau 
allié de circulation de Berlin. 
Il a noté que les trois puissances responsables 
du bureau allié de circulation instituent, à dater 
de ce jour, certaines taxes pour la délivrance de 
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ces documents; ces taxes ne seront cependant pas 
exigibles pour les voyages de caractère humani-
taire. J..~es membres du Conseil ont accepté de re-
commander à leurs gouvernements d'examiner 
strictement les demandes de visa des résidents de 
la zone d'occupation soviétique d'Allemagne, en 
fonction des nouvelles restrictions en matière de 
circulation annoncées par le régime de Pankow. 
Source: Communiqué de preBB6 O.T.A.N. (68) 5. 
44. Communiqué publié à l'issue de la 
Troisième Conférence U.S.-Europe 
d'Eurospace à Munich 
21 juin 1968 
Se référant aux déclarations de M. Gerhard 
Stoltenberg, Ministre de la recherche scientifique 
de 'la R.F.A., dans son allocution inaugurale de 
la troisième Conférence U.S.-Europe d'Euro-
space, le 18 juin 1968 à Munich, déclarations qui 
insistent sur la nécessité en Europe d'une colla-
boration plus étroite et d'efforts communs en ma-
tière spatiale, le B.D.L.I. a soumis au Conseil 
d'administration d'Eurospace une proposition en 
vue d'aider à la réalisation de ce vœu. 
Après délibération, le Conseil d'administra-
tion d'Eurospace a décidé de former un groupe 
ad hoc chargé d'étudier les mesures permettant 
de réaliser le vœu exprimé par 'I.e Dr. Stoltenberg 
et de formuler des propositions à cet effet. 
Source: Communiqué Eurospaoe, 21 juin 1968. 
45. Premier tour des élections législatives en France 
23 juin 1968 
1968 1967 
Partis Différence 
% Voix Voix 
en% 
Communiste 20,03 4.435.357 5.039.032 -2,48 
P.S.U. 3,94 874.212 495.412 + 1.73 
Fédération 16,50 3.654.003 4.224.110 -2,46 
Divers gauche 0,73 163.679 319.651 -0,69 
U.D.R. 43,65 9.663.605 8.448.982 +5,92 
C.P.D.M. 10,34 2.290.165 2.829.998 -2,30 
Rép. non U.D.R. et modérés 4,14 917.539 821.097 +0,48 
Extrême droite 0,13 28.871 191.232 -0,72 
Technique et démocratie 0,34 77.378 
Mouvement pour la réforme 0,15 33.848 
Source: La Nation, 25 juin 1968. 
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46. New ltaUan Govemment 1 
24th Jane 196B 
MM. Giovanni Leone 
Giuseppe Medici 
Franco Restivo 
Attilio Piccioni J 
Tiziano Tessitori { 
Cttescenzo ~zza ( 
Italo Giulio Caiati ' 
Guido Gonella 
~o Ferrari Aggra.di 
.Luigi Gui 
Giovanni Battista. Scaglia 
Lorenzo N ata.li 
Giacomo Seda.ti 
Oscar Luigi Scalfa.ro 










Minister for Foreign Affaire 
Minister of Home Affairs 
Ministers without Portfolio 
Minister of Justice 
Minister of Finance 
Minister of Defence 
Minister of Education 
Minister of Public Works 
Minister of Agriculture and Forestry 
Minister of Transport and Civil Aviation 
Minister of Poste and Telecommunications 
Minister of Industry and Commerce 
Minister of Labour and Social Security 
Minister of Foreign Trade 
Minister of the Merchant Marine 
Minister of Sta.te Investments 
Minister of Public Hea.lth 
Minister of Tourism and Enterta.inments 
Minister of the Treasury, Budget (ad 
interim), and Economie Planning 
1. Ali the Ministers are Christian Democrats. 
Source: Kiesings, 3rd·l0th August 1968. 
47. Speech by Mr. Bohlen, United States 
Und.er-Secretary of State, on Europe and the 
United States, San Diego (California) 
24th June 1968 
(Extracts) 
Today NATO is looking to its rôle over the 
next decade. For the foreseeable future there is 
no reason to suspect any diminution in the Soviet 
Union's vast military power. To dismantle the 
effective strength of NATO would be to run the 
grave risk of inviting a new round of Soviet 
militancy in Elu-ope. In the circumstances, 
attention must be given to those matters which 
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can insure NATO's continuing military credi-
bility, not to unravelling its deterrent capa-
bilities. It is for this reason that the Adminis-
tration is so strongly opposed to unilateral 
withdrawa'ls of American troops from Europe 
which are not accompanied by equivalent force 
reductions within the Warsaw Pact. Unmatched 
withdrawals of .American troops in my view 
would deal a crippling blow to our whole Euro-
pean policy and would run the real danger of 
upsetting the delicate balance of power in Central 
Europe. 
A second basic tenet in our post-war 
relationship with Western Europe has been to 
encourage and, where possible, assist in the 
creation of a Europtan Community. While I cali 
,. 
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46. Composition du nouveau gouvernement italien 1 
24 juin 1968 














Ennio Zelioli Lanzi.ni 
Angelo De Luca 
Tiziano Tessitori 
Crescenzo Mazza 









Trésor et budget 
Travail 










Réforme de la bureaucratie 






1. Tous les ministres sont démoorates-ohrétiens. 
Source: Le Monde, 26 juin 1968; Neue Zilrcher Zeittt.ng, 26 juin 1968. 
47. Discours prononcé par M. Bohlen, Sous-
secrétaire d'Etat américain, sur les relations 
entre l'Europe et les Etats-Unis, d San Diego, 
Californie 
24 juin 1968 
(Extraits) 
L'O.T.A.N. s'interroge aujourd'hui sur son 
rôle dans la prochaine décennie. Dans l'avenir 
immédiat, rien ne permet d'augurer un affaiblis-
sement quelconque de l'énorme puissance mili-
taire de l'Union Soviétique. Démanteler l'appa-
rei1. efficace de l'O.T.A.N. serait donc courir le 
grave danger de susciter une relance des activités 
militaires soviétiques en Europe. Dans ces con-
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ditions, nous devons nous intéresser aux moyens 
de conserver à l'O.T.A.N. un potentiel militaire 
plausible et non pas amoindrir sa capacité de 
dissuasion. C'est pourquoi l'administration s'op-
pose si vigoureusement à un retrait unilatéral 
des troupes américaines d'Europe qui ne serait 
pas assorti d'une réduction équivalente des for-
ces du Pacte de Varsovie. Des retraits unilatéraux 
de troupes américaines d'Europe porteraient, à 
mon avis, un coup sévère à toute notre politique 
européenne et risqueraient certainement de por-
ter atteinte au fragile équilibre des forces en 
Europe centrale. 
Le second principe fondamental, dans nos 
rapports avec i'Europe occidentale d'après-
guerre, a été d'encourager et, chaque fois que cela 
était possible, de seconder la création d'une Corn-
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this a tenet of our policy, I think we should 
avoid falling into the trap of believing it is a 
basis for action. The United States is not a Euro-
pean power and cannot behave as if it were. Our 
influence in Europe and on European affairs is 
limited. In the final analysis only the Europeans 
themselves can take the decision to create a Euro-
pean Community and then undertake the actions 
which will be necessary to bring their dream to 
fruition. 
The current carrying the several European 
countries toward unity has not always been 
steady and strong. Recently the impulse toward 
broader economie integration has weakened and 
the parallel movement toward political uni-
fication has seemed in decline. Britain's renewed 
bid for membership, however, holds out hope that 
the centripetal forces at work in Europe will 
gain strength again. I think it terribly important 
that they should. For it is difficult for many 
Americans to understand the great disparity in 
the size and power of the United States as com-
pared with any single Western European nation. 
The fact that Britain and other countries 
are actively seeking membership in the Euro-
pean Community is indicative of an increasing 
realisation among Europeans that their future 
lies in economie and political unity. 
Despite occasionai setbacks we can work 
with the countries of Eastern Europe toward 
developing a more stable relationship in Europe 
and elsewhere. After ail, we do share a common 
interest in avoiding a nuclear holocaust and in 
reducing areas of competition between us which 
might upset the strategie balance. In the broadest 
sense it is in our interest to seek to develop within 
the communist nations a sense of shared res-
ponsibility for mankind to replace their out-
moded, unrealistic sense of mission on behalf of 
mankind. This is the reality of our policy of 
peaceful engagement. The transition which has 
taken place in Yugoslavia, the more recent 
developments in other Eastern European coun-
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tries, may well herald an eventual fundamental 
change in this direction. We profoundly hope so. 
Source : Daily Radio Bulletin of the V nited States 
Embassy, Paris, No. 123, 25th June 1968. 
48. Final communiqué issued after the NATO 
Ministerial Meeting, Reykjavik 
21th June 1968 
1. The North Atlantic Council met in Minister-
ial Session in Reykjavik on 24th and 25th June 
1968. 
2. In reviewing the international scene, Min-
isters examined the situation created by the 
recent measures affecting the access routes to 
Berlin. 
(a) Ministers stressed again that the Soviet 
Union is responsible for any action 
which has the effect of hampering or 
endangering the freedom of communi-
cation with Berlin and urged that such 
courses of action should be discontinued. 
(b) By challenging international agreements 
and long-standing practices concerning 
Berlin, the East German authorities 
have created a serious situation. Min-
isters considered these measures a delib-
erate attempt to jeopardise détente, 
from which Berlin and its inhabitants 
must not be excluded. 
( c) Ministers recalled the declaration of the 
North Atlantic Council on Berlin of 
16th December 1958 and the responsib-
ilities which each member State assum-
ed in regard to the security and welfare 
of Berlin. 
(d) Member governments do not rec~se 
the "German Democratie Republic". 
They consider that its actions, having 
no juridical basis, cannot create inter-
national rights nor consecrate the divi-
sion of Germany against the will of its 
people. The three powers and the Soviet 
Union remain responsible for Berlin 
l' 
' 
munauté européenne. Quand je parle de "prin-
cipe fondamental" de notre politique, je crois 
qu'il nous faut éviter de nous leurrer et d'y voir 
la base d'une action concrète. Les Etats-Unis ne 
sont pas une puissance européenne et ne peuvent 
se comporter comme telle. Notre influence en 
Europe et sur les affaires européennes est limi-
tée. En dernière analyse, c'est aux Européens et 
à eux seuls qu'appartient la décision de fonder 
une communauté européenne et de prendre en-
suite les mesures nécessaires pour faire de leur 
rêve une réalité. 
Le courant qui pousse les divers pays euro-
péens à s'unir n'a pas toujours été puissant et 
régulier. Récemment, l'impulsion qui les portait 
vers une plus large intégration économique s'est 
affaiblie et le mouvement parallèle vers l'unifi-
cation politique a paru se ralentir. La demande 
d'adhésion que vient de renouveler la Grande-
Bretagne nous permet d'espérer, cependant, que 
les forces centripètes qui agissent en Europe re-
trouveront leur puissance. Ceci revêt, à mon avis, 
une importance extrême. En effet, nombre d'Amé-
ricains ont peine à comprendre la grande dispa-
rité qui existe entre la dimension et la puissance 
des Etats-Unis et celles des pays d'Europe occi-
dentale pris individuellement ... 
Le fait que la Grande-Bretagne et d'autres 
pays cherchent activement à adhérer à la Corn-. 
munauté européenne, témoigne du sentiment 
grandissant chez les Européens que leur avenir 
réside dans l'unité économique et politique. 
Malgré certains échecs, de temps à autre, 
nous pouvons œuvrer avec les pays d'Europe occi-
dentale à l'établissement de rapports plus stables 
en Europe et ailleurs. Après tout, nous avons 
tous le même intérêt à éviter une hécatombe 
nucléaire et à limiter les zones de rivalité qui 
pourraient rompre l'équilibre stratégique. D'une 
manière plus générale, i1 est de notre intérêt de 
chercher à développer dans les pays communistes 
le sentiment qu'ils sont également responsables 
envers le reste du monde, pour le substituer à 
l'idée périmée et utopique qu'ils sont chargés 
d'une mission envers l'humanité. Voilà en quoi 
consiste notre politique d'engagement pacifique. 
Il se peut que la transition qui s'est effectuée en 
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Y ougoSJ.avie et les événements plus récents sur-
venus dans d'autres pays d'Europe orientale, 
annoncent un changement capital dans ce sens. 
C'est notre plus ferme espoir. 
Source: Ambassade des Etats-Unis, Paris, Daily Radio 
Bulletin, n° 123, 25 juin 1968 (Traduction V.E.O.). 
48. Communiqué final publié d l'issue de la 
réunion du Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. 
d Reykjavik 
21 juin 1968 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est réuni en 
session ministérielle à Reykjavik, les 24 et 25 juin 
1968. 
2. Dans un tour d'horizon de la situation inter-
nationale, les ministres ont examiné la situation 
créée par les récentes mesures concernant les voies 
d'accès à Berlin. 
(a) Les ministres ont souligné à nouveau que 
l'Union Soviétique porte la responsabilité 
de toute action qui a pour effet d'entra-
ver ou de mettre en danger la liberté des 
communications avec Berlin et insistent 
pour que soit mis un terme à la pour-
suite de telles actions. 
(b) En mettant en cause les engagements in-
ternationaux et les pratiques adoptées de 
longue date concernant Berlin, les auto-
rités est-allemandes ont créé une situa-
tion sérieuse. Les ministres considèrent 
que ces mesures sont une tentative déli-
bérée de compromettre la détente, dont 
Berlin et ses habitants ne doivent pas 
être exclus. 
(c) Les ministres ont rappelé la déclaration 
sur Berlin du Conseil de l'Atlantique 
nord, en date du 16 décembre 1958, et 
les responsabilités assumées par chaque 
Etat membre au sujet de la sécurité et 
du bien-être de Berlin. 
(d) Les gouvernements des Etats membres 
ne reconnaissent pas la République Dé-
mocratique Allemande. Ils considèrent 
que les mesures qu'elle a prises, n'ayant 
pas de fondement juridique, ne peuvent 
créer de droits internationaux, ni consa-
crer la division de l'Allemagne contre la 
volonté de son peuple. Les trois puissan-
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and Germany as a whole, pending a 
peace settlement. 
(e) Ministers approved and associated them-
selves with the expressed determination 
of the three powers to maintain free-
dom of access to the city. They took 
note of the decision of the governments 
of the three powers responsible for the 
security of Berlin, together with the 
Government of the Federal Republic 
of Germany, to remain in continuous 
consultation concerning Berlin and to 
stand ready to meet any contingency. 
The Council will be kept continuously 
informed and will consult as appropri-
ate on the situation. 
3. Ministers discussed the follow-up to the 
report, approved at the Ministerial Meeting of 
December 1967, on the future tasks of the Alli-
ance. For this purpose the Council in Perman-
ent Session submitted to Ministers a comprehen-
sive report on work which it had accomplished 
thus far in carrying out the main tasks set for 
the Alliance in the years ahead. 
4. The first part of this report reviewed East-
West relations since 1966. It set forth the resulta 
of a co-operative study by member governments 
of their policies designed to promote progress 
towards a more stable relationship in which the 
underlying political issues in Europe can be 
solved. The study noted that in certain respects 
improvements in East-West relations had taken 
place. It concluded that, while in the longer term 
prospects for further improvements could be 
favourable, opportunities for rapid progress 
towards general détente should not be overrated. 
5. Ministers nevertheless reaffirmed their 
intention to continue their efforts to promote 
détente. Each ally should play its full part in 
improving East-West relations, bearing in mind 
the established practice of timely consultation 
within the Alliance. Ministers concluded that 
the intensified examination and review, within 
the Alliance, of suitable policies to achieve a just 
and stable order in Europe, to overcome the divi-
sion of Germany and to foster European secur-
ity had proved of great value and should conti-
nue. This task will be part of a process of active 
and constant preparation for the time when fruit-
fui discussions of these complex questions may 
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be possible bilaterally or multilaterally between 
eastern and western nations. 
6. A second part of the Council's report sum-
marised the results so far of intensive work on a 
programmed study of disarmament and practical 
arms control measures. As an initial effort, mem-
ber governments and their experts have concen-
trated on the study of the possibility of balanced 
force reductions as between East and West. The 
Ministers confirmed the decision of the Perm-
anent Council to give priority to this complex 
and important work. They did not underestim-
ate the existing obstacles but they confirmed 
the need to prevent an escalation in arms levels 
on both sides. 
7. Ministers representing the nations particip-
ating in the NATO Defence Programme adopted 
a declaration on mutual force reductions, which 
is attached to this communiqué. The French 
Delegation declared, for reasons of principle and 
procedure that it could associate itself only with 
paragraphs 1, 2, 3 and 6 of the attached declar-
ation. lt has nevertheless affirmed that, since the 
study of possibilities of balanced and mutual 
force reductions has not been completed, France 
will continue to take part in the further work 
in the Council foreseen in paragraph 13 of the 
report on the future tasks of the Alliance. 
8. Ministers examined and approved a report 
from the Permanent Council which dealt in detail 
with the situation in the Mediterranean and 
related defence problems. They directed their 
Permanent Representatives to consult fully on 
this situation and to extend their consultations 
in range and depth as circum.stances required. 
To this end, the Secretary-General was requested 
to co-ordinate the exchange of information among 
members of the Council and to keep the Council 
closely advised on the situation in the Mediter-
ranean. It is, of course, understood that member 
countries, or the Secretary-General, may put for-
ward matters to be considered by the Council in 
accordance with their rights and responsibilities. 
9. The Ministers of the countries taking part 
in the Defence Planning Committee, concerned 
at the recent expansion of Soviet activity in the 
Mediterranean, decided that their Permanent 
Representatives, with the assistance of the NATO 
military authorities, would take under early 
consideration measures designed to safeguard the 
security interests of NATO members in the Medi-
terranean area and to improve the effectiveness 
r l . 
ces et 1 'Union Soviétique demeurent res-
ponsables pour Berlin et pour !'.Allema-
gne dans son ensemble, en attendant un 
règlement de paix. 
(e) Les ministres ont approuvé la détermi-
nation exprimée par les trois puissances 
de maintenir le libre accès de la ville, et 
s'y sont associés. Ils ont pris note de la 
décision des gouvernements des trois 
puissances responsables de la sêcurité de 
Berlin, de concert avec le gouvernement 
de la République Fédérale d'Allemagne, 
de continuer à se consulter en perma-
nence au sujet de Berlin et de se tenir 
prêts à parer à toute éventualité. Le Con-
seil sera constamment tenu infC)rmé de la 
situation et procédera aux co1!1Sultations 
nécessaires à ce sujet. 
3. Les ministres ont examiné la suite à donner 
au rapport sur les futures tâches de l'Alliance, 
qu'ils ont approuvé à la session ministérielle de 
décembre 1967. A cette fin, le Conseil permanent a 
soumis aux ministres un rapport complet sur le 
travail qu'il a accompli jusqu'à présent dans l'exé-
cution des principales tâches assignées à l'Alliance 
pour les années qui viennent. 
4. La première partie de ce rapport passe en re-
vue les relations Est-Ouest depuis 1966. TI expose 
les résultats d'une étude, effectuée en coopération 
par les gouvernements membres, de leurs politiques 
tendant à faciliter les progrès vers l'établissement 
de relations plus stables qui permettrGnt de ré-
soudre les problèmes politiques fc:mdamentaux en 
Europe. L'étude note que les relations Est-Ouest 
se sont améliorées à certains égards. Elle conclut 
que si les perspectives à long terme d'une nouvelle 
amélioration pourraient dans certains cas être favo-
rables, il ne faut pas surestimer les poS8ibilités de 
progrès rapide vers une détente générale. 
5. Cependant, les ministres ont réaffirmé leur in-
tention de continuer à agir dans le sens de la dé-
tente. Chaque allié devrait jouer pleinement son 
rôle dans l'amélioration des relations Est-Ouest, en 
tenant compte de la pratique établie qui consiste à 
procéder en temps utile à des consultations au sein 
de l'Alliance. Les ministres ont conclu que l'exa-
men approfondi, au sein de l'Alliance, des mesures 
politiques propres à instaurer un ordre juste et 
stable en Europe, à mettre fin à la division de 
l'Allemagne et à favoriser la sécurité européenne, 
s'est révélé très utile, et devrait se poursuivre. 
Cette tâche fera partie d'un processus de prépa-




les pays de l'Est et de l'Ouest pourront procéder 
bilatéralement ou multilatéralement à des discus-
sions fructueuses sur ces questions complexes. 
6. La deuxième partie du rapport du Conseil ré-
sume les résultats déjà donnés de travaux active-
ment poussés sur une étude programmée des me-
sures de désarmement et de contrôle pratique des 
armements. Dans un premier stade, les gouverne-
ments des pays membres et leurs experts ont con-
centré leurs activités sur l'étude de la possibilité de 
réductions de forces équilibrées entre l'Est et 
l'Ouest. Les ministres ont confirmé la décision du 
Conseil permanent de donner la priorité à cette 
tâche complexe et importante. Ils ne sous-estiment 
pas l'importance des obstacles existants mais ont 
confirmé la nécessité d'empêcher l'escalade, de part 
et d'autre, des niveaux d'armements. 
7. Les ministres représentant les nations qui par-
ticipent au programme de défense de l'O.T.A.N. 
ont adopté une déclaration sur les réductions mu-
tuelles de forces, qui est jointe au présent communi-
qué. La délégation de la France a déclaré que, pour 
des raisons de principe et de procédure, elle ne pou-
vait s'associer qu'aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 de 
ladite déclaration. Elle a affirmé néanmoins que 
l'étude des possibilités de réductions équilibrées et 
mutuelles de forces n'étant pas terminée, la France 
continuera à prendre part aux travaux du Conseil, 
prévus au paragraphe 13 du rapport sur les futures 
tâches de l'Alliance. 
8. Les ministres ont examiné et approuvé un 
rapport du Conseil permanent qui expose en détail 
la situation en Méditerranée et les problèmes de 
défense qui s'y posent. Ils ont invité leurs repré-
sentants permanents à poursuivre une consultation 
approfondie sur cette situation et à développer leurs 
consultations dans la mesure où les circonstances 
l'exigent. A cette fin, le secrétaire général a été in-
vité à coordonner les échanges de renseignements 
entre les membres du Conseil, et à tenir le Conseil 
constamment informé de la situation en Méditer-
ranée. II va de soi que les pays membres, ou le 
secrétaire général, pourront, conformément à leurs 
droits et à leurs responsabilités, proposer les diver-
ses questions à soumettre à l'examen du Conseil. 
9. Les ministres des pays participant au Comité 
des plans de défense, préoccupés par la récente ex-
pansion des activités soviétiques en Méditerranée, 
ont décidé que leurs représentants permanents exa-
mineraient à bref délai, avec le concours des auto-
rités militaires de l'O.T.A.N., les mesures qui pour-
raient être prises pour sauvegarder les intérêts de 
sécurité des pays membres de l'O.T.A.N. en Médi-
terranée, et pour accroître 1 'efficacité des forces al-
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of allied forces in that area. The Permanent 
Representatives will also consider other measures 
or organisational changes that may be needed to 
enhance the effectiveness and co-ordination of 
allied surveillance activities in the Mediterra-
nean and that may require further authoris-
ation. 
10. France did not associate herself with the 
decisions referred to in paragraph 9 above. 
11. The Council heard statements of the Foreign 
Ministers of Greece and Turkey on the subject 
of relations between the two allied countries. The 
Council noted with satisfaction recent develop-
ments in Greek-Turkish relations and expressed 
the hope that further progress, to the benefit 
of both countries and of the Alliance, might be 
achieved in the future. The Council also express-
ed the hope that the informai talks started be-
tween the two communities of the Republic of 
Cyprus would make an important contribution 
towards a final settlement of the problem. 
12. The next Ministerial Meeting of the Coun-
cil will be in Brussels in December 1968. 
ANNEX 
Mutual and balanced force reductions 
Declaration adopted by Foreign Ministers and 
representatives of countries participating in the 
NATO Defence Programme 
1. Meeting at Reykjavik on 24th and 25th ,June 
1968, the Ministers recalled the frequently ex-
pressed and strong desire of their countries to 
make progress in the field of disarmament and 
arros control. 
2. Ministers recognised that the unresolved 
issues which still divide the European Continent 
must be settled by peaceful means, and are 
convinced that the ultimate goal of a lasting, 
peaceful order in Europe requires an atmos-
phere of trust and confidence and can only be 
reached by a step-by-step process. Mindful of 
the obvious and considerable interest of ali 
European States in this goal, Ministers expres-
. sed their belief that measures in this field 
including balanced and mutual force reductions 
can contribute significantly to the lessening of 
tension and to further reducing the danger of 
war. 
3. Ministers noted the important work under-
taken within the North Atlantic Council by 
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member governments in exammmg possible 
proposais for such reductions pm·suant to 
paragraph 13 of the "Report on the Future Tasks 
of the Alliance", approved by the Ministers in 
December 1967. In particular, they have taken 
note of the work being done in the Committee 
of Political Advisers to establish bases of 
comparison and to analyse alternative ways of 
achieving a balanced reduction of forces, parti-
cularly in the central part of Europe. 
4. Ministers affirmed the need for the Alliance 
to maintain an effective military capability and 
to assure a balance of forces between NATO and 
the Warsaw Pact. Since the security of the 
NATO countries and the prospects for mutual 
force reductions would be weakened by NATO 
reductions alone. Ministers affirmed the proposi-
tion that the overall military capability of NATO 
should not be reduced except as part of a pat-
tern of mutual force reductions balanced in 
scope and timing. 
5. Accordingly, Ministers directed Permanent 
Representatives to continue and intensify their 
work in accordance with the following agreed 
principles: 
(a) Mutual force reductions should be reci-
procal and balancea in scope and 
timing. 
(b) Mu tuai reductions should represent a 
substantial and significant step, which 
will serve to maintain the present degree 
of security at reduced cost, but should 
not be such as to risk de-stabilising the 
situation in Europe. 
(c) Mutual reductions should be consonant 
with the aim of creating confidence in 
Europe generally and in the case of 
each party concerned. 
(d) To this end, any new arrangement 
regarding forces should be consistent 
with the vital security interests of ali 
parties and capable of being carried out 
effectively . 
6. Ministers affirmed the readiness of their 
governments to explore with other interested 
States specifie and practical steps in the arros 
control field. 
7. In particular, Ministers agreed that it was 
desirable that a process leading to mutual force 
,. 
liées dans cette région·. Les représentants perma-
nents examineront également les autres dispositions 
ou modifications de structure qui pourraient être 
nécessaires pour renforcer l'efficacité et la coordi-
nation des activités de surveillance alliées en Médi-
terranée, et qui pourraient exiger de nouvelles auto-
risations. 
10. La France ne s'est pas associée aux décisions 
du paragraphe 9 ci-dessus. 
11. Le Conseil, ayant pris connaissance des décla-
rations des ministres des affaires étrangères de 
Grèce et de Turquie, concernant les relations entre 
les deux pays alliés, note avec satisfaction l'évolu-
tion récente des relations helléno-turques et ex-
prime l'espoir que, dans l'intérêt des deux pays et 
de l'Alliance, ces relations pourront encore mar-
quer de nouveaux progrès. Le Conseil espère éga-
lement que les conversations officieuses engagées 
entre les deux communautés de la République de 
Chypre apporteront une contribution importante 
au règlement définitif du problème en cause. 
12. La prochaine session ministérielle du Conseil 
se tiendra à Bruxelles en décembre 1968. 
ANNEXE 
Réductions mutuelles et équilibrées de forces 
Déclaration adoptée par les ·ministres d• affaires 
étrangt}res et les représentants des pays pprtlcipant 
au programme de défense de l'O.T.A.N. 
1. Réunis à Reykjavik les 24 et 25 juin 1968, les 
ministres ont rappelé la ferme volonté de progresser 
dans le domaine du désarmement et du contrôle 
des armements, fréquemment exprimée par leur 
pays. 
2. Les ministres ont reconnu que les problèmes 
en suspens qui divisent encore le continent euro-
péen doivent être réglés par des moyens pacifiques 
et sont convaincus que l'objectif final d'un ordre 
pacifique et durable en Europe exige un climat 
de confiance et d'espoir et ne peut être atteint que 
progressivement. Conscients de l'intérêt évident et 
considérable que présente cet objectif pour tous les 
Etats européens, les ministres ont estimé qu'en 
prenant des mesures dans ce domaine, et notam-
ment en procédant à des réductions équilibrées et 
mutuelles de forces, il devrait être possible de con-
tribuer sensiblement au relâchement de la tension 
et à une nouvelle réduction des risques de guerre. 
3. Les ministres ont noté des travau.-.c importants 
entrepris par les gouvernement!.l des pays membres 
99 
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au sein du Conseil de l'Atlantique nord pour l'exa-
men des propositions possibles concernant de tenes 
réductions, conformément au paragraphe 13 du 
rapport sur les futures tâches de l'Alliance, ap-
prouvé par Les ministres en décembre 1967. En par-
ticulier, ils ont pris note des travaux effectués par 
le Comité politique en vue d'établir des bases de 
comparaison et d'analyser les divers moyens de par-
venir à une réduction équilibrée de forces particu-
lièrement dans la partie centrale de l'Europe. 
4. Les ministres ont affirmé la nécessité pour 
l'Alliance de maintenir un potentiel militaire effi-
cace et d'assurer l'équilibre des forces entre 
l'O.T.A.N. et le Pacte de Varsovie. Etant donné 
que la sécurité des pays de l'O.T.A.N. et les pers-
pectives de réductions mutuelles de forces seraient 
affaiblies par des réductions des seules forces de 
l'O.T.A.N., les ministres ont affirmé le postulat 
selon lequel le potentiel militaire global de 
l'O.T.A.N. ne devrait pas être réduit, sauf dans le 
cadre de réductions mutuelles de forces, équilibrées 
en importance et dans le temps. 
5. En conséquence, les ministres ont invité les 
représentants permanents à poursuivre et à inten-
sifier leurs travaux conformément aux principes 
agréés suivants : 
(a) Les réductions de forces seront récipro-
ques et équilibrées en importance et dans 
le temps. 
(b) Les réductions mutuelles constitueront 
une mesure importante et significative 
permettant de maintenir le degré de sé-
curité actuel, à un coût réduit, sans aller 
toutefois jusqu 'à risquer de mettre en 
cause l'équilibre en Europe. 
(c) Les réductions mutuelles seront compa-
tibles avec l'instauration recherchée d'un 
climat de confiance en Europe, d'une 
manière générale) et dans le cas de cha-
que partie intéressée. 
(d) A cet effet, toutes les dispositions nou-
velles concernant les forces seront compa-
tibles avec les intérêts de sécurité essen-
tiels de toutes les parties et devront pou-
voir être appliquées avec efficacité. 
6. Les ministres ont affirmé que leurs gouverne-
ments étaient prêts à rechercher avec les autres 
Etats intéressés, des mesures spécifiques et prati-
ques en matière de contrôle des armements. 
7. En particulier, les ministres ont estimé qu'il 
était souhaitable d'entamer un processus conduisant 
reductio!ll should be initiated. To tha.t end 
they decided to make aU ne()essa.ry preparations 
for discUS$Ïons on this subject with the Soviet 
Union and other eountries of Eastern Europe 
and they cali on them to join in this search for 
progress towards peace. 
8. Ministers directed their Permanent Repre-
sentatives to follow up on this declaration. 
Source: NATO press release M2 (68) 4/1. 
49. Communiqué issued after the meeting of 
the Council of the European Çommunities, 
L'I,IXembourg 
28th June 1968 
(Extracts) 
Milk and mt1k products 
On a proposai of the Commission, the Council 
adopted, in the official languages of the Com-
munities, the regulation on the common o~­
isation of the market in milk and milk prôduets, 
and a.greed to bring it into fore~ on 29th .June 
and into effective application on 29th July 1968. 
Beef and. veal 
On a proposai of the Commission, the Council 
adopted, in the official languages of the Com-
munities, the regulation on the common organ-
isation of the market in beef and veal ... 
Common customs tarif! (COT) 
On tpe proposai of the Commission, the 
Council adopted, in the official langua~es of the 
Communities, the regulations on the common 
·customs tariff which will enter into force on 
lst July 1968. 
l/armonisation of çustoms legislation 
On the proposai of the Commission, the 
Council adopted the fol1owing. in the official 
la~ages of the_ Communities: 
lOO 
....... 1 rerulati()n QU th~- eotnm~ ddbütic,p. 
of the coneept of th~ origin of gooda; 
..,... a regulation on th~ dutiable v~ue qf 
goods. 
The approaching completion of the customs 
union between the member States of the Com-
munity means that harmonisation of cuttow 
legislation is indispensable, sinoe the maintenanQe 
of the national systems of legislation now in force 
could give rise to distortions of trade and 
diversion of oustoma revenue. 'l'he provisions 
which the Council has just adopted constitute a 
very important step in this direction. 
8owu ; Oounoil of the Elll'OJI8&D Commwùties dOOUIDeJlt 
1031/08 (A.G lGG). 
50. Cornpoeitt«m of th• French Nflfion•l 
Assembly 
8Qth June 1168 
. 
Party 1967 1968 +or-
Communist 73 34 
-
39 
Extleme left ~ 1 
-
3 
:Federation us 1)7 ...... 61 
Oth~ left.,wtDJ 2 2 -
Union for the De-
fanee oftheRepub~ 
lie 9ü 35(P + 108 
Modem Democra-
tic and Progress 39 29• 
-
10 
Other right-wing 6 12 3 + 6 




1. Of whiQh 51 Independent &public~~ona 1\Dd thn1e 
others aftlliated with the l.IDR. 
2. 28 in Metropolitan France and 1 in the overseas 
terri tories. 
3. Of whioh 7 Independent Republicans. 
N.B. The seate for Polynesia and the Wallis and Futuna 
Ialanda are ,Pill to be filled. 
The majority oonaiata of 216 UDR and 58 &dependent 
:a.&publioans anll tm- othera ~~Wei wi.~ th4p l]l>B, 
~-~of357~W. 
80f.IIW: lliniatry lbf the IB•iw figure& .. glven in :ü 
N~ ~d July 1968. < 
A des r6duotiona mutuelles de forees. A eet effet, 
ils ont décid~ de prendre toutes lès dispositiOns pr&. 
paratoires nécessaires pour des discussions à ce su-
jet avec 1 'Union Soviétique et d 'autrea pays de 1 'Eu-
rope de 1 'est, et ils demandent à tous ce!J pays de 
s'assoeier à cette recherche de progrès vers la paix. 
8. Les ministres ont chargé leurs reprisentants 
permanents de la suite à donner à la présente dé-
claration. 
80Vf'tJe: Communiqué de presse O.T.A.N. Ml (68) 4/l. 
49. Communiqué pubUé à l'issue de la réunion 
du Cons•U des Communautés européennes 
d Luxembourg 
28 juin 1968 
(Extraits) 
Lait et produits laitiers 
Le Conseil, sur proposition de la Commission, 
a adopté dans les langues des Communautés, le 
règlement portant organisation commune des 
marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers et est convenu de le mettre en vigueur 
le 29 juin et en application effective le 29 juillet 
1968. 
Viande bovine 
Le Conseil, sur proposition de là Commission, 
a adopté, dans le$ langues des Communautês, le 
rêglement portant organisation comntttne des 
:marchés dahS le secteur de la viande bonne ... 
Tarif douanier commun (T.D.O.) 
Le Conseil, sur proposition de la Commission, 
a adopté, dans les langues des Communautés, les 
règlements relatifs au tarif douanier commun, qui 
entreront en vigueur le ter juillet 1968. 
11 arm011.isatit>n des législations douanières 
Le Conseil, sur proposition de la CoDlDlis&ion, 
a àdopté, dans les langues des Communautés, les 
règlements relatifs 
~09 
- à la définition commune de la notion 
.d'origine des marchandises; 
- à la valeur en douane des marchandises. 
L'achèvement prochain de l'union douanière 
entre les Etats membres de la Communauté rend 
en effet indispensable 1 'harmonisation des légis· 
lations douanières, étant donné que le maintien 
des législations nationa:les actuellement en vi-
gueur pourrait provoquer des détournements de 
trafic et des recettes douanières. Les dispositions 
que le Conseil vient d'adopter constituent un pas 
très important dans cette direction. 
8ot.tre6 : Document Oohaeil des Communautés euro· 
péennes .1031/68 (AG 155). 
·SO. Répartition des sièges d l'Assemblée 
nationale française 
30 juin 1968 
-
Etiquettes 1967 1968 Diffé· téll.Clell 
Communistes 73 34 - 39 
Extrême gauche 4 1 - 3 
Fédération 118 57 - 61 
Divers gauche 2 2 
-
U.D.R. 242 3501 + 108 
C.P.D.M. 39 29 Il .-.. 10 
Divers· droite 6 12 8 + 6 
Mouvethent pour 




1. Dont 51 R.I. et 3 autres U.D.R. 
2. 28 en métropole et 1 dans les T.O.M. 
3. Dont 7 R.I. 
N.B. Restent à pourvoir le siège de la Polynésie et 
celui des nèti W e.llis et Futuna. 
La majoriM se décompose a.insi 296 U.D.R. + 58 lU. 
et 3 autres investis U.D.R., ce qui fait un total de 357 sièges. 
Sotwce : hbliciati<m du ministère de l'intétieùl' Clit6e par 
lA Nœion, 2 juillet 1968. 
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51. Memorandum on disarmament sent to all 
States by the Soviet Government 
1st July 1968 
From the very first days of its existence the 
Soviet State has put forward as the foundation 
of its line in foreign policy the struggle against 
the imperialist policy of aggression and war, for 
safeguarding peace among the peoples. Following 
the course indicated by Lenin, the Soviet Govern-
ment cornes out firmly and consistently in favour 
of the implementation of a broad programme of 
measures for ending the arms race and for dis-
armament and for the implementation of a p'lan 
for general and complete disarmament. 
The active struggle of the socialist countries 
and of all peace-loving States has made it possible 
to carry out a series of practical steps aimed at 
restricting the sphere of the nuclear arms race 
and at disarmament. The Moscow treaty, banning 
nuclear tests in the atmosphere, in outer space 
and under water, was followed by the treaty on 
the principles governing the activity of States in 
outer space, which closed outer space to nuclear 
weapons. The treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons, now drafted and ready fo:t 
signing, is of great significance for the cause of 
strengthening peace and creates favourable con-
ditions for the further struggle to end the arms 
race and to carry out effective measures for 
banning and destroying nuclear weapons. 
The interests of safeguarding peace call for 
further steps aimed at restricting the arms race 
and at disarmament. This is all the more 
important since the intensification of the activ-
ities of the aggressive forces has resulted in a 
worsening of international relations, while the 
United States war of aggression is expanding in 
Vietnam and Israel is continuing to occupy 
territories forcibly seized from a num:her of Arab 
States. 
Following the conclusion of the treaty on the 
non-proiiferation of nuclear weapons, the Soviet 
Government proposes that an understanding be 
reached on the implementation, in the near 
future, of the following urgent measures for an 
end to the arms race and for disarmament: 
1. A ban on the use of nuclear weapons 
Ever since the emergence of nuclear weapons, 
the Soviet Union has consistently stood for a ban 
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on these weapons of' ma&S annihilation and the 
complete destruction of such weapons. 
The (lonclusion of an international agreement 
banning the use of nuclear weapons would be an 
important advance towards the solution of this 
problem and towards the removal of the danger 
of nuclear war. Such an agreement would be a 
serious deterrent for a'll those who might like to 
use nuclear weapons. This agreement would help 
to improve the international atmosphere by dis-
pelling the suspicions of sorne powers concerning 
the intentions of others to use nuclear weapons. 
With the object of facilitating the earliest 
possible solution of this problem, the Governni.ent 
of the USSR submitted to the twenty-second 
session of the United Nations General Assembly 
a draft convention on the banning of the use of 
nuclear weapons. A considerable majority of the 
delegations in the General Assembly supported 
the idea of the necessity of concluding such an 
international convention. The Assembly urged 
all States to study the draft convention on the 
banning of the use of nuclear weapons submitted 
by the Soviet Union, and also other ;proposais 
which might be made on this question, and to hold 
talks concerning the conclusion of an appropriate 
convention through the conyocation of an inter-
national conference in the Eighteen-Nation Dis-
armament Committee, or directly between States. 
With the aim of achieving a· · pra<ltical 
solution .to the problem of banning the use of 
nuclear weapons, the Soviet Government proposes 
that the Eighteen-Nation Committee should 
discuss as a priority item a draft convention on 
the banning of the use of such weapons and 
exchange opinions on the convocation of an inter-
national conference to sign an appropriate con-
vention. 
2. jJfeasures to end the manufacture of nuclear 
weapons and to reduce and destroy stockpt"les 
of such weapons 
Seeking to rid mankind of the threat of 
nuclear war, the Soviet Government proposes that 
ail nuclear powers should immediately open talks 
on the ending of the manufacture of nuclear 
weapons, the reduction of the stockpiles of those 
weapons and a subsequent total ban on, and 
destruction of, nuclear weapons under appro-
priate int~rnational control. The Soviet Govern-
ment expresses its readiness to open such talka 
with ail other nuclear powers at any. time. ln so 
51. Mémorandum sur le désarmement adressé 
à tous les Etats par le gouvernement soviétique 
Jer juillet 1968 
Dès les premiers jours de son existence, le 
gouvernement soviétique a avancé en qualité d'ob-
jectif essentiel de sa politique étrangère la lutte 
contre la politique impérialiste d'agression et les 
guerres, pour la paix entre les peuples. Suivant 
cette ligne tracée par Lénine, le gouvernement 
soviétique œuvre avec persévérance et esprit de 
suite à l'application d'un large programme de 
mesures pour l'arrêt de la course aux armements 
et le désarmement, pour la mise en œuvre d'un 
plan de désarmement général et complet. 
La lutte active des pays socialistes, de tous 
les Etats attachés à la paix a permis l'adoption 
de plusieurs mesures pratiques pour limiter la 
sphère de la course aux armements nucléaires et 
pour le désarmement. Le Traité de Moscou sur 
l'interdiction des essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau 
a été suivi d'un trait·é sur les principes de l'acti-
vité des Etats dans l'espace cosmique, qui a fermé 
à l'arme nucléaire la porte du cosmos. A présent, 
on a mis au point un traité de non-di!l!lémination 
de l'arme nucléaire qui est prêt à être signé et 
qui a une grande importance pour renforcer la 
paix et crée des conditions favorables à la pour-
suite de la lutte pour l'arrêt de la eourse aux 
armements, pour l'application de mesures effi-
caces en vue d'interdire et de détruire les armes 
nucléaires. 
Les intérêts de la paix exigent de nouveaux 
pas vers la limitation de la course aux armements 
et vers le désarmement. C'est d'autant plus impor-
tant qu'à cause de la recrudescence d'activité des 
forces agressives, la tension s'est accrue dans les 
relations intèrnationales: la guerre des U.S.A. au 
Vietnam prend de l'ampleur, Israël continue d'oc-
cuper les territoires arrachés aux Etats arabes. 
A la suite de la conclusion du traité de non-
dissémination de l'arme nucléaire, le gouverne-
ment soviétique propose de s'entendre sur l'appli-
cation rapide des mesures urgentes suivantes pour 
arrêter la course aux armements et pour le dés-
armement. 
1. Interdiction d'employer les armes nucléaires 
Depuis l'apparition de l'arme nucléaire, 
l'Union Soviétique préconise en permanence l'in-
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terdiction et la liquidation complète de cette arme 
de destruction massive. 
La conclusion d'un accord international in-
terdisant l'emploi de l'arme nucléaire serait un 
pas important vers la réalisation de cette tâche, 
vers la suppression de la menace d'une guerre 
nucléaire. Un tel accord serait une mise en garde 
sérieuse à tous ceux qui auraient l'intention de 
faire usage de l'arme nucléaire. Dissipant la 
suspicion de certaines puissances à l'égard des 
intentions d~autres puissances de recourir à l'arme 
nucléaire, cet accord contribuerait à l'assainisse-
ment de l'atmosphère internationale. 
Désireux de contribuer à une solution rapide 
de ce problème, le gouvernement de l'U.R.S.S. a 
saisi la XXIIe session de l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. d'un projet de convention sur l'inter-
diction de l'usage des armes nucléaires. Une forte 
majorité de délégations à l'Assemblée a soutenu 
l'idée qu'il était indispensable de conclure une 
telle convention internationale. L'Assemblée a 
appelé tous les Etats à étudier le projet de con-
vention sur l'interdiction de recourir aux armes 
nucléaires proposé par l'Union Soviétique, ainsi 
que les autres propositions pouvant être faites à 
ce sujet et à organiser des pourparlers sur la con-
clusion de la convention requise en convoquant 
une conférence internationale au Comité des Dix-
huit sur le désarmement ou bien directement 
entre les Etats. 
Afin de régler pratiquement la question de 
l'interdiction d'utiliser l'arme nucléaire, le gou-
vernement soviétique propose d'examiner au Co-
mité des Dix-huit, comme question de première 
urgence le projet de convention sur l'interdiction d'emplo~er de telles armes et d'y procéder à un 
échange de vues sur 'la convocation d'une con-
férence internationale pour la signature de ladite 
convention. 
2. Mesures à prendre pour mettre fin à la pro-
duction de l'arme nucléaire, diminuer et 
liquider ses stocks 
Désireux d'affranchir l'humanité du danger 
d'une guerre nucléaire, le gouvernement soviéti-
que invite toutes les puissances nucléaires à en-
gager immédiatement des pourparlers sur l'arrêt 
de la production des armes nucléaires, sur la ré-
duction de leurs stocks et, par la suite, l'inter-
diction complète et la destruction des armes 
nucléaires sous le contrôle international requis. 
Le gouvernement soviétique déclare qu'il est prêt 
à engager de tels pourparlers à tout moment avec 
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doing, the Soviet Government proceeds on the 
basis of the assumption that in the course of such 
talks an understanding may be reached both on 
the entire complex of measures leading to the 
destruction of nuclear weapons, and also on sorne 
of the measures directed towards this aim. 
3. Limitation and subsequent reduction of 
means of delivery of strategie weapons 
The Soviet Government proposes that an 
uhderstanding be reached on concrete steps for 
the limitation and subsequent reduction of 
strategie means of delivery of strategie nuclear 
weapons. In so doing, the Soviet Government 
proceeds on the basis of the assumption that the 
destruction of the entire arsenal of means of 
strategie delivery and, in any case, the reduction 
of this arsenal to the absolute minimum, with the 
retention, and this only temporarily, of oniy a 
strictly limited quantity of such means, would be 
a measure leading to the removal of the danger 
of nuclear war. 
The Soviet Government expresses its 
readiness to hold an exchange of views with the 
States concerned on the mutual limitation and 
subsequent reduction of strategie means of 
delivery of nuclear weapons. 
4. Ban on flights of bombers carrying nuclear 
weapons beyond national frontiers. IAmit-
ation of the zones of voyages of submarines 
carrying missiles 
The Soviet Government has more than once 
drawn the attention of the governments of other 
States and of world opinion to the danger of 
flights of bombers carrying nuclear weapons 
beyond the limits of national frontiers. The 
rincreasing number of crashes of American 
bombers carrying nuclear weapons beyond the 
territory of the United States arouse the 
legitimate anxiety of many countries. There is 
no guarantee that the next crash of a bomber 
carrying nuclear weapons will not lead to a 
nuclear explosion with ali the ensuing con-
sequences. 
In the present tense situation such a nuclear 
explosion might spark off a whole chain of grave 
events and lead to a conflict dangerous to ali 
mankind. From a military point of view. these 
flights of bombers are senseless in conditions 
in which nuclear rocket weapons exist. They can 
only have one purpose: to worsen international 
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tension, ignoring the consequences of such a 
dangerous practice. 
The Soviet Government proposes that flights 
of bombers carrying nuclear weapons beyond the 
limits of national frontiers be banned without 
delay. 
In order to reduce the risk of a nuclear war 
breaking out, the Soviet Government also pro-
poses that an agreement be reached on ending the 
patrolling by nuclear missile-carrying submarines 
within missile striking range of the borders of 
the contracting parties. 
5. Ban on underground tests of nuclear 
weapons 
The Soviet Union has been and continues 
to be a firm supporter of a ban on ali tests of 
nuclear weapons and believes that a ban on ali 
tests would promote the strengthening of peace 
and the slowing down of the arms race. The 
Soviet Government is prepared to reach an 
immediate understanding on the banning of 
underground tests of nuclear weapons on the 
basis of using national means of detection to 
control this ban. 
6. Ban on the use of chemical and bacterio-
logical weapons 
The Soviet Government has more than once 
drawn the attention of States to the danger to 
mankind from the use of chemical and bacterio-
logicai weapons. Reflecting the common anxiety 
of the peoples in view of that danger, the twenty-
first session of the United Nations General 
Assembly passed a resolution calling for strict 
observance by all States of the principles of the 
Geneva Protocol of 1925 on the prohibition of the 
use of chemical and bacteriological weapons, and 
condemning ali actions in contradiction with this 
aim, and proposed that ali States should accede 
to the Geneva Protocol. 
However, this important decision of the 
General Assembly is not being fulfilled by sorne 
countries, and in the first place by the United 
States. Moreover, the United States is using 
chemical weapons in its aggressive war in Viet-
nam. In view of this, the Soviet Government 
proposes that the Eighteen-Nation Committee 
should examine ways and means of securing 
observance by ali States of the Geneva Protocol 
toutes les autres pUÏ!Bances nucléaire.. Il estime 
qu'au cours de tels pourparlers, il serait possible 
d'aboutir à une entente aussi bien sur l'ensemble 
des mesures conduisant à la destruction des armes 
nucléaires que sur certaines d'entre elles visant 
cet objectif. 
3. Limitation et réduction consécutive des vec-
teurs d'armes stratégiques 
Le gouvernement soviétique propœe de s'en-
tendre sur des mesures concrètes pour limiter et 
réduire ensuite les moyens stratégiques de tmns-
port d'armes nucléaires. Le gouvernement sovié-
tique estime que la destruction de tout l'arsenal 
des vecteurs stratégiques et, en tout eat, la rêdue-
tion de cet arsenal à un minimum absolu en con-
servant, et cela aussi provisoirement, une quan-
tité strictement limitée de ces moyens, serait une 
mesure conduisant à l'élimination de la menace 
d'une guerre nucléaire. 
Le gouvernement soviétique est prêt à pro-
céder à un échange de vues avec les Etats intéres-
sés sur la limitation réciproque et la réduction 
consécutive des moyens stratégiques de transport 
de l'arme nucléaire. 
4. Interdiction des vols de bombardiers por-
teurs d'armes nucléaires en dehors des fron-
tières nationales - Limitation del zones de 
navigation des sous-marins porteur$ de fusées 
Le gouvernement soviétique a attiré plus 
d'une fois l'attention des gouvernements des 
autres Etats et de l'opinion publique mondiale 
sur le danger que présentent les vols de bombar-
diers porteurs d'armes nucléaires au-delà des 
frontières nationales. Les catastrophes toujours 
plus fréquentes de bombardiers amérieains por-
teurs d'armes nucléaires en dehors du territoire 
des Etats-Unis suscitent une inquiétude légitime 
dans divers pays. Rien ne garantit que la pro-
chaine catastrophe d'un bombardier chargé de 
bombes nucléaires ne conduira pas à une explo-
sion nucléaire avec toutes les conséquences qui 
s'ensuivraient. 
Dans la situation tendue de l'heure présente, 
une telle explosion nucMaire pourrait entraîner 
toute une chaîne de graves événements, conduire 
à un conflit dangereux pour toute l'humanité. 
Du point de vue militaire, ces vols de boabardiers 
n'ont pas de sens puisqu'il existe des fusées à 




objectif: aggraver la tension intemationale sans 
compter avec les suites d'une telle façon très 
dangereuse d'agir. 
Le gouvernement soviétique propose d'inter-
dire immédiatement les vols de bombardiers por-
teurs d'armes nucléaires au-delà des frontières 
nationales. 
Le gouvernement soviétique propose égale-
ment de parvenir, afin de diminuer le danger de 
déclenchement d'une guerre nucléaire, à un 
accord sur la cessation des patrouilles de sous-
marins ayant des fusées nucléaires à bord au-delà 
des limites d'où elles peuvent atteindre les fron-
tières des parties contractantes. 
5. Interdiction des essai.s souterrains d'armes 
nu.cléaires 
L'Union Soviétique était et reste un partisan 
résolu de l'interdiction de tous les essais d'armes 
nucléaires et estime que cette interdiction serait 
conforme aux intérêts du renforcement de la 
paix et de l'atténuation de la course aux arme-
ments. Le gouvernement soviétique est prêt à 
s'entendre immédiatement sur l'interdiction des 
essais souterrains d'armes nucléaires avec utili-
sation des moyens nationaux de détection pour 
contrôler cette interdiction. 
6. Interdiction d'emploi des armes chimique 
et bactériologique 
Le gouvernement soviétique a plus d'une 
fois attiré l'attention des Etats sur la menace que 
fait peser sur 1 'humanité Putilisation des armes 
chimique et bactériologique. Reflétant la pré-
occupation générale des peuples devant cette me-
nace, la XXIe session de l'Assemblée générale de 
l'O.N.U. a adopté une résolution appelant tous 
les Etats à respecter rigoureusement les principes 
du protocole de Genève de 1925 interdisant !~utili­
sation des armes chimique et bactériologique et 
condamnant toutes les actions contraires à cet 
objectif. Tous les Etats y sont invités à se joindre 
au protocole de Genève. 
Cependant, cette décision importante de l'As-
semblée générale n'est pas appliquée par certains 
pays, en premier.lieu par les Etats-Unis d'Amé-
rique. Bien plus, les Etats-Unis se servent 
d'armes chimiques dans leur guerre d'agression 
au Vietnam. Le gouvernement soviétique propose 
à cet effet que le Comité des Dix-huit étudie les 
moyens à employer pour garantir l'application, 
par tous les Etats, du protocole de Genève inter-
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on the prohibition of the use of chemical and 
bacteriological weapons. 
7. Dismantling of foreign military bases 
Military bases on foreign territories create 
a serious threat to peace. Such bases serve as a 
source of the outbreak of military conflicts and 
threaten the freedom and independence of the 
peoples. This is convincingly borne out by the 
United States' continuing war of aggression in 
Vietnam and by the tension and conflicts in 
other parts of the world where foreign bases are 
situated. 
The Soviet Government proposes that, in 
accordance with instructions of the twenty-first 
session of the United Nations General Assembly, 
the Eighteen-Nation Disarmament Committee 
should urgently examine the question of dis-
mantling foreign military bases. 
8. Measures for regional disarmament 
The Soviet Government supports the estab-
lishment of nuclear-free zones in various parts 
of the world. In so doing, it proceeds on the basis 
of the assumption that the formation of such 
zones would effectively limit the sphere of 
deployment of nuclear weapons and fully accord 
with the task of preventing the direct or indirect 
proliferation of such weapons. 
The Soviet Government believes that not only 
groups of States, embracing whole continents or 
major geographical regions, but also more limited 
groups of States, or even individual countries, 
may assume commitments for the establishment of 
nuclear-free zones. 
The Soviet Government aiso supports pro-
posais concerning the implementation of measures 
for regional disarmament and for the reduction 
of armaments in various regions of the world, 
including the Middle East. 
Of course, the question of such measures for 
slowing down the arms race in the Middle East 
could be considered only in conditions in which 
the consequences of the Israeli aggression against 
the Arab countries were eliminated and, above 
ali, the Israeli forces were completely evacuated 
from the territories of Arab countries occupied 
by them. 
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9. Peaceful uses of the sea bad and ocean floor 
The interests of slowing down the arms race 
are fully in keeping with the elimination of the 
military uses of the environments in which man 
lives and works, and with the prevention of new 
spheres of human activity being used in such a 
way. The Soviet Government has consistently 
made efforts to achieve these aims and is con-
tinuing to do so, and it notes with satisfaction 
that appropriate limitations, recorded in the 
Antarctic Treaty and the treaty on the principles 
governing the activity of States in the exploratiOn 
and use of outer space, including the Moon and 
other celestial bodies, are important practical 
steps in this direction. 
The progress of research and the prospects 
for developing the sea bed and the ocean floor 
make it possible to raise the question of the timely 
recording in a proper form of conditions which 
would ensure that the sea bed beyond the limits 
of existing territorial waters was used exclusively 
for peaceful purposes. This would ban, specifi-
cally, the establishment of fixed military instal-
lations on the sea bed, and also any other military 
activity. The Soviet Government proposes that 
the Eighteen-Nation Committee open talks on the 
use of the sea bed beyond the limits of existing 
territorial waters exclusively for peaceful pur-
poses. 
In proposing the aforementioned measures, 
the Soviet Government draws attention to the 
need to make every effort to achieve concrete 
results in solving the problem of general and com-
plete disarmament. The Soviet Government con-
siders it necessary that the talks on this question 
in the Eighteen-Nation Disarmament Committee 
be activated. At the same time, it favours the 
implementation of the United Nations General 
Assembly's decision on holding a world disarma-
ment conference and is confident that the con-
vening of such a conference will facilitate a 
solution of this very important problem con. 
fronting mankind. 
Guided by its line on questions concerning 
the struggle for peace, a line that is based on 
principle, the Soviet Union, in co-operation with 
socialist countries and with all peace-loving 
States, will work for the removal of the danger 
of nuclear war, for the curbing of the forees of 
aggression and for the implementation of a broad 
programme of disarmament. The Soviet Govern-
disant l'utilisation des armes chimique et bacté-
riologique. 
7. Liquidation des bases mt"litaires étrangères 
Les bases militaires à l'étranger créent une 
grave menace à la paix. Ces bases sont une source 
de conflits militaires, menacent la liberté et l'in-
dépendance des peuples comme en témoignent 
d'une façon probante la guerre d'agression 
poursuivie par les Etats-Unis au Vietnam, la 
tension et les conflits dans d'autres régions du 
monde où il y a des bases étrangères. , 
Conformément à la mission domnée par la 
XXIe session de l'Assemblée générale de l'O.N.U., 
le gouvernement soviétique propose d'examiner 
d'urgence au Comité des Dix-huit pour le dés-
armement la question de la liquidation des bases 
militaires étrangères. 
8. Mesures de désarmement régional 
Le gouvernement soviétique est pour la créa-
tion de zones dénucléarisées dans dive:rses parties 
du monde, estimant que de telles zones doivent 
limiter efficacement la mise en place d'armes 
nucléaires et répondent pleinement à l'objectif 
qui consiste à empêcher la dissémination directe 
ou indirecte. 
Le gouvernement soviétique estime que les 
engagements concernant la création de zones 
dénucléarisées peuvent être pris non seulement 
par de grands Etats englobant des continents 
entiers ou de grandes régions géographiques, 
mais aussi par des groupes plus limités d'Etats 
et même, par des pays. 
Le gouvernement soviétique soutient égale-
ment les propositions concernant les mesures de 
désarmement régional et de réduction des arme-
ments dans diverses régions du monde, notam-
ment au Proche-Orient. 
Bien entendu, la question de telles mesures 
de limitation de la course aux armements au 
Proche-:Orient ne pourrait être examin&l qu'après 
élimination des conséquences de l'agression israé-
lienne contre les pays arabes et, avant tout, après 
le retrait complet des troupes israéliennes des 
territoires arabes qu'elles occupent. 
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9. Utilisation pacifique du fond des mers et 
des océans 
La limitation de l'utilisation militaire des 
milieux dans lesquels l'homme habite et déploie 
ses activités et la prévention d'une telle utilisa-
tion de nouvelles sphères de l'activité humaine 
répondent aux intérêts de l'affaiblissement de la 
course aux armements. Le gouvernement sovié-
tique a œuvré et continue d'œuvrer à ces objectifs 
et constate avec satisfaction que les limitations 
correspondantes consignées dans 'le Traité sur 
l'Antarctique et dans le Traité sur les principes 
des activités des Etats dans le domaine de l'étude 
et de l'utilisation de l'espace cosmique, y compris 
la lune et les autres corps célestes, sont des me-
sures pratiques importantes dans ce sens. 
Le cours des recherches et les perspectives de 
faire-valoir du fond des mers et des océans per~ 
mettent de poser la question de l'établissement, 
avant qu'il ne soit trop tard et sous la forme 
requise, d'un régime assurant l'utilisation du 
fond de la mer en dehors des eaux territoriales 
existantes à des fins pacifiques seulement. On 
interdirait par là, notamment, la création d'ins-
tallations fixes de destination militaire sur le 
fond marin, ·ainsi que toute autre activité de 
caractère militaire. Le gouvernement soviétique 
propose d'engager au Comité des Dix-huit Etats 
des négociations sur l'utilisation du fond marin 
au-delà des eaux territoriales existantes à des fins 
pacifiques uniquement. 
En proposant ces mesures, le gouvernement 
soviétique attire l'attention sur 1a nécessité de 
tout faire pour parvenir à des résultats concrets 
dans la solution du problème du désarmement 
général et complet. Le gouvernement soviétique 
estime indispensable de mener plus activement 
les pourparlers à ce sujet au Comité des Dix-huit 
Etats pour le désarmement. Dans le même temps, 
il préconise l'application de la décision de l'As-
semblée générale de l'O.N.U. sur la convocation 
d'une conférence mondiale du désarmement et 
exprime sa conviction qu'une telle conférence 
contribuera à la solution de ce problème majeur 
qui se pose à 1 'humanité. 
S'inspirant de sa ligne de ,principe dans les 
questions de la lutte pour la paix, l'Union Sovié-
tique, en coopération avec les pays socialistes, 
avec tous les Etats attachés à la paix, luttera 
pour éliminer la menace d'une guerre nucléaire, 
museler les forces d'agression et réaliser un large 
programme de désarmement. Le gouvernement 
soviétique appelle tous les Etats à mettre tout en 
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ment caUs upon ali States to do everything neces-
sary to reach an understanding on ur~ent 
measures for ending the arms race and for dis-
armament. 
Source: Soviet News, 2nd July 1968. 
52. Letter from Mr. Rœk, United States 
Secretary of State, submttting the treaty on 
the non-proliferation of nuclear weapons to 
President Johnson for transmission to the 
Senate 
Znd Jaly 1968 
(Extracts) 
An integral part of the negotiating history 
of Article III (on safeguards) is the statement of 
principles enumerated by the United States co-
Chairman of the Eighteen-Nation Disarmament 
Committee when the article was first publicly 
presented on 18th January 1968 and reiterated 
by Ambassador Goldberg when the treaty was 
presented to the First Committee of the United 
Nations General Assembly on 31st May 1968. 
These principles, regarding the sateguards and 
the safeguards agreements, calied for by Art-
icle III, are as foilows : 
1. There should be safeguards for ali non-
nuclear weapon parties of sueh a nature that aU 
parties can have confidence in their effectiveness. 
Therefore, safeguards established by an agree-
ment negotiated and concluded with the IAEA 
in accordance with the statute of the IAEA and 
the Agency's safeguards system must enable the 
IAEA to carry out its responsibility of providing 
assurance that no diversion is taking place. 
2. In discharging their obligations under Ar-
ticle III, non-nuclear weapon parties may nego-
tiate safeguards agreements with the lA EA 
individually or together with other parties; and, 
speeifically, an agreement covering such obliga-
tions may be entered into between the IAEA and 
another international organisation, the work of 
which is related to the IAEA and the member-
ship of which includes the parties concerned. 
3. · In order to a void unnecessary duplication, 
the IAEA should make appropriate use of 
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existing records and safeguards, provided that 
under such mutually agreed arrangements the 
IAEA can satisfy itself that nuclear material is 
not diverted to nuclear weapons or other nuclear 
explosive deviees. 
Adherence to these principles should facili-
tate the timely conelusion of safeguards agree-
ments meeting the requirements of the treaty 
by ail non-nuclear weapon parties, ineluding 
those which are subject to Euratom safeguards. 
Article III does not require nuclear weapon 
States to subject their peaceful nuclear activities 
to international safeguards. This fact led to 
criticism of the treaty as being discriminatory 
and charges that it gave the nuclear weapon 
States an unfair commercial advantage unrE'lated 
to the basic purpose of the treaty. It was in this 
context that you stated on 2nd December 1967 
that the United States was not asking any country 
to accept safeguards that we were unwilling to 
accept ourselves. Thus you announced that "when 
such safeguards are applied under the treaty, the 
United States will permit the International 
Atomic Energy Agency to apply its safeguards 
to ail nuclear activities in the United States, 
excluding only those with direct national secUl•ity 
significance". A parallel announcement was made 
by the United Kingdom. 
The provisions for signature and accession 
have been designed to permit the widest possible 
application of the treaty. At the same time 
adherence to the treaty will in no way imply 
recognition or change in status of régimes the 
United States does not now recognise. Nor will it 
in any way result in according recognition or 
change in status to any régime not now recog-
nised by any other party. 
ENOLOSUltE 2 
Questions pat by United States, allies on the dra.(t 
non-proliferation treqty tuUf. replies by the United 
Stafell 
1. Question: What may and what may not be 
transferred under the draft treatyf 
' ' 
œuvre pour aboutir à une entente sur les mesures 
urgentes à prendre pour !'·arrêt de la course aux 
armements et pour le désarmement. 
Souree :Bureau soviétique d'information, Paris {Prcwda, 
2 juillet 1968). 
52. Lettre de M. Dean .Rusll, Secrétflire d'Etat 
américain aux affaires étrangères, aoumettant 
le traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires au Président Johnson pour trans-
mission au Sénat 
2 juillet 1968 
(Extraits) 
L'exposé des principes énumérés par le co-
président américain du Comité des Dix-huit puis-
sances sur le désarmement lors de la première 
publication de l'article III (sur les garanties), le 
18 janvier 1968, et repris par l'ambassadeur 
Goldberg quand le traité fut soumis à la Premiere 
commission de l'Assemblée générale des Nations 
Unies le 31 mai 1968, fait partie intégrante de 
l'historique des négociations relatives à cet article. 
Les principes concernant les garanties et les 
accords de garanties requis par l'article III sont 
les suivants: 
1. n faut que toutes les parties ne possédant 
pas d'armes nucléaires bénéficient de garanties 
telles que toutes les parties puissent avoir con-
fiance dans leur efficacité. Par conséquent, les 
garanties établies en vertu d'un accord négocié 
et conclu avec l'A.I.E.A., conformément au statut 
et au système de garanties de l'Agellce, doivent 
permettre à l'A.I.E.A. de mener à bien sa tâche 
qui est de donner l'assurance qu'il ne se produit 
aucun détournement. 
2. En s'acquittant de leurs obligations en vertu 
de l'article III, les parties qui ne possèdent 
pas d'armes nucléaires peuvent négocier avec 
l'A.I.E.A. des accords de garanties à titre indi-
viduel ou en coopération avec d'autres parties et, 
plus particulièrement, un accord concernant de 
telles obligations peut être passé entre l'A.I.E.A. 
et une autre organisation internationale dont les 
travaux sont liés à ceux de l'A.I.E.A. et à laquelle 
appartiennent les parties intéressées. 
3. Afin d'éviter tout chevauchemmt inutile, 
l'A.I.E.A. devrait utiliser de façon appropriée les 
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documents et garanties existants, à condition 
qu'en vertu de tels accords mutuellement acceptés 
l'A.I.E.A. puisse s'assurer qu'aucune matière 
nucléaire n'est détournée pour la fabrication 
d'armes nucléaires ou d'autres engins explosifs 
nucléaires. 
L'adoption de ces principes devrait faciliter 
la signature, en temps voulu, d'accords de garan-
ties répondant au.x objectifs du traité par toutes 
les parties non dotées d'armes nucléaires, y com-
pris celles qui sont soumises aux contrôles de 
sécurité de l'Euratom. 
L'article III ne demande pas aux puissances 
dotées d'armes nucléaires de soumettre aux garan-
ties internationales les activités nucléaires qu'elles 
exercent à des fins pacifiques. C'est pourquoi l'on 
a pu prétendre que le traité était discriminatoire 
et l'accuser de donner aux Etats dotés d'armes 
nucléaires un avantage commercial injustifié sans 
aucun rapport avec l'objectif fondamental du 
traité. C'est dans ce contexte que vous avez 
déclaré, le 2 décembre 1967, que les Etats-Unis 
ne demandaient à aucun pays d'accepter des 
garanties que nous n'étions pas disposés à aC'cep-
ter nous-mêmes. Ainsi, vous avez indiqué que 
«lorsque ces garanties seront appliquées en vertu 
du traité, les Etats-Unis permettront à l'Ageuce 
Internationale de l'Energie Atomique d'appliquer 
ses propres garanties à toutes les activités nuclé-
aires des Etats-Unis - à la seule exception de 
celles qui ont une incidence directe sur la sécurité 
nationale.» Une déclaration similaire a été faite 
par le Royaume-Uni. 
Les dispositions relatives à la signature et à 
l'adhésion visent à permettre une application 
aussi large que possible du traité. En même 
temps, l'adhésion au traité n'impliquera en au-
cune manière la reconnaissance ou le changement 
de statut de régimes que les Etats-Unis ne recon-
naissent pas actuellement. Elle n'aboutira pas 
davantage à octroyer la reconnaissance ou un 
changement de statut aux régimes qui ne sont pas 
actuellement reconnus par les autres parties. 
ANNEXE II 
Questions p08ées par les alliés des Etats- Unis sur 
le projet de traité de non-prolifération des armes 
nucléaires et réponses des Etats- Unis 
1. Question: Qu'est-ce qui peut ou ne peut pas 
être transféré aux termes du projet du traité! 
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Answer: The treaty deals only with what is 
prohibited, not with what is permitted. 
It prohibits transfer to any recipient whatso-
ever of "nuelear weapons" or control over them, 
meaning bombs and warheads. It also prohibits 
the transfer of other nuclear explosive deviees 
because a nuclear explosive deviee intended for 
peaceful purposes can be used as a weapon or 
can be easily adapted for such use. 
It does not deal with, and therefore does 
not prohibit, transfer of nuclear delivery vehicles 
or delivery systems, or control over them, to any 
recipient, so long as su ch transfer does not involve 
bombs or warheads. 
2. Question: Does the draft treaty prohibit 
consultations and planning on nuclear defence 
among NATO members? 
Answer: It does not deal with allied consulta-
tions and planning on nuclear defence so long 
as no transfer of nuclear weapons or control over 
them results. 
3. Question: Does the draft treaty prohibit 
arrangements for the dep'loyment of nuclear 
weapons owned and controlled by the United 
States within the territory of non-nuclear NATO 
members? 
Answer: It does not deal with arrangements 
for deployment of nuclear weapons within allied 
territory as these do not involve any transfer of 
nuclear weapons or control over them unless and 
until a decision were made to go to war, at which 
time the treaty would no longer be controlling. 
4. Question: W ould the draft treaty prohibit 
the unification of Europe if a nuclear weapon 
State was one of the constituent States? 
Answer: It does not deal with the problem 
of European unity, and would not bar acces-
sion by a new federnted European State to the 
nuclear status of one of its former components. 
A new federated European State would have to 
control aU of its external security functions 
including defence and ali foreign policy matters 
relating to external security, but would not have 
to be so centralised as to assume ali govern-
mental functions. While not dealing with acces-
sion by such a federated State, the treaty would 
bar transfer of nuclear weapons (including1 
ownership) or control over them to any recipient, 
including a multilateral entity. 
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Source: United States Embassy, Paris. 
53. Note on the situation in Berlin sent by 
the three western powers to tite Soviet Union 
2nd Jaly 1968 
1. The Embassy of the United States of Ame· 
rica. presents its compliments to the Ministry for 
Foreign Affairs and, upon instructions of its 
government, has the honour to direct the atten-
tion of the Soviet Government to the situation 
which has resulted from recent actions taken by 
East German authorities. 
2. Since 12th June, these authorities have been 
demanding that German citizens travelling to and 
from Berlin and between the Federal Republic 
of Germany and East Germany must possess pass-
ports and visas. On 1st July, they imposed addi-
tional levies on goods traffic entering East Ger-
many. 
3. The Government of the United States notes 
that the East German measures affect access to 
Berlin and are therefore contrary to the obliga-
tions assumed by the Soviet Government in the 
four-power communiqué of 20th June 1949 "to 
take the measures necessary to ensure the normal 
functioning and utilisation of rail, water and road 
transport" for the "movement of persons and 
goods ... between the eastern zone and western 
zone and between the zones and Berlin". The 
United States considers that the responsibilities 
thus assumed by the Soviet Union remain and 
cannot be affected by any arrangements which 
the Soviet Union concludes with the East Ger-
man authorities. 
4. The Government of the United States wishes 
to emphasise that .the requirement of passpor.ts 
and visas for the movement of German citizens 
within their own country is contrary to the 
position which the United States has always 
maintained as regards both the principle of free 
movement within Germany and that Germany 
should be regarded as a single unit. There are 
no State borders within the interior of Germany. 
Réponse: Le traité ne concerne que ce qui 
est interdit et non pas ce qui est autorisé. 
TI interdit le transfert à qui que ce soit 
«d'armes nucléaires» - c'est-à-dire de bombes et 
d'ogives - ou de leur contrôle. TI interdit aussi 
le transfert d'autres dispositifs nucléaires explo-
sifs, car un dispositif nucléaire explosif à fins 
pacifiques peut être utilisé comme anne ou être 
facilement adapté à cet usage. 
Le traité ne concerne pas, et par conséquent 
n'interdit pas, le transfert de vecteurs ou de sys-
tèmes d'acheminement d'armes nucléaires ou de 
leur contrôle aussi longtemps qu'il ne s'agit pas 
de bombes ou d'ogives. 
2. Question: Le projret de traité interdit-il 
les consultations et la planification en matière 
de défense nucléaire entre pays membres de 
l'O.T.A.N.? 
Réponse: Il ne porte pas sur les consultations 
et la planification en matière de défense nuclé-
aire entre alliés aussi longtemps qu'il n'en résulte 
aucun transfert ou contrôle d'armes nucléaires. 
3. Question: Le projet de traité interdit-il dres 
accords sur le déploiement d'armes nucléaires 
possédées et contrôlées par les Etats-Unis sur le 
territoire de pays membres de l'O.T.A.N. non 
dotés d'armes nucléaires? 
Réponse: TI ne considère pas les accords por-
tant sur le déploiement d'armes nucléa.ires sur le 
territoire de pays alliés, étant donné que ces 
arrangements n'impliquent aucun transfert ou 
contrôle d'armes nucléaires, à moins qu'une déci-
sion de recourir à la guerre ne soit prise, auquel 
cas le traité cesserait d'être applicable. 
4. Question: Le projet de traité empêcherait-il 
l'unification de l'Europe si un Etat doté d'armes 
nucléaires en était l'un des éléments constitutifs? 
Réponse: Le projet de traité n'envisage pas 
le problème de l'unification de l'Europe et il n'in-
terdirait pas l'accession d'une nouvelle fédération 
européenne au statut nucléaire dont jouirait l'un 
de ses membres. Une nouvelle fédération euro-
péenne aurait nécessairement le contrôle sur 
toutes les fonctions relatives à la sécurité exté-
rieure, notamment la défense, et sur toutes les 
questions de politique étrangère s'y rapportant, 
mais elle ne serait pas nécessairement centralisée 
au point d'assumer toutes les fonctions gouverne-
mentales. Bien que I'..e traitant pas de l'accession 
d'une fédération de ce genre, le traité interdirait 
le transfert d'armes nucléaires (et notamment de 
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leur propriété) ou de leur contrôle à qui que ce 
soit, notammep.t à une entité multinationale. 
Source: Ambassade des Etats· Unis, Paris (Traduction 
U.E.O.). 
53. Note sur la situation d Berlin adressée 
par les trois puissances occidentales au 
gouvernement soviétique 
2 juillet 1968 
1. L'ambassade de France présente ses compli-
ments au ministère des affaires étrangères, et. sm· 
instruction de son gouvernement, a 1 'honneur 
d'appeler l'attention du gouvernement soviétique 
sur la situation qui résulte des initiatives récem-
ment prises par les autorités est-allemandes. 
2. Ces autorités exigent, depuis le 12 juin, que 
les citoyens allemands circulant en direction et 
en provenance de Berlin ainsi qu'entre la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne et l'Allemagne de 
l'est, soient munis de passeports et de visas. Elles 
ont annoncé, d'autre part, que de nouvelles taxes 
seraient perçues à bref délai sur les marchandises 
pénétrant en Allemagne de l'est. 
3. Le gouvernement français constate que de 
telles mesures affectent le régime des accès de 
Berlin et qu'elles contreviennent à ce titre aux 
engagements souscrits par le gouvernement sovié-
tique, tels qu'ils résultent du communiqué quadri-
partite du 20 juin 1949, aux termes duquel le 
gouvernement soviétique assume «l'obligation de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer dans 
des conditions normales le fonctionnement et 
l'utilisation des transports par chemin de fer, par 
eau et par route», pour ce qui regarde «le mou-
vement des personnes et des biens entre la zone 
orientale et la zone occidentale et entre les zones 
et Berlin». Il considère que les responsabilités 
ainsi assumées par l'Union Soviétique demeu-
rent et qu'elles ne peuvent être affectées en rien 
par les arrangements que celle-ci a pu conclure 
avec les autorités est-allemandes. 
4. Le gouvernement français souligne, d'autre 
part, que l'exigence du passeport et du visa pour 
les déplacements des citoyens allemands dans 
leur propre pays est contraire aux positions qu'il 
a constamment maintenues, qu'il s'agisse du prin-
cipe de libre circulation en Allemagne ou de celui 
de l'unité de l'Allemagne. Il n'existe pas de fron-
tières internationales à l'intérieur de ce pays. 
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5. Furthennore, the requirement for travel 
documents imposed by East Gennan authorities 
in connection with movement between the eastern 
and western sectors of Berlin, as weil as the 
requirement imposed upon the residents of the 
western sectors of Berlin to declare themselves in 
the visa application fonns as "citizens of the 
independent political entity of West Berlin", are 
obviously incompatible with the status of the 
city, as it results from international agreements 
in force. Under the tenns of these agreem~nts -
as the Government of the Soviet Union well 
knows - there is no independent political entity 
of West Berlin but a special Berlin area, com-
prising ali four sections to be administered as a 
whole. The Government of the United States has 
always maintained that limitations imposed on 
freedom of movement within Berlin are in viola-
tion of international agreements. 
6. The Government of the United States notes 
finally that the recent East Gennan restrictions 
are in absolute contradiction to the aim of 
relaxation of tension which inspires the policy l)f 
the Government of the United States. Such mea-
sures risk bringing about an increase of tension, 
harming efforts to achieve closer co-operation 
between Eastern and Western Europe, efforts to 
which the Government of the Federal Republic 
of Gennany has made very useful contributions. 
The East German passport and visa requirements 
represent an anachronism in a world moving 
towards freedom of travel. 
7. For ali of the reasons stated, the Government 
of the United States must lodge a protest with 
the Soviet Government against the restrictions 
imposed on the movement of persons and 
goods within Gennany and calls upon the Soviet 
Government to fulfil its international obligation 
to assure freedom of access to Berlin. 
Souroo : Daily Radio Bulletin of the United States 
Embasay, Paria, No. 130, 4,th July 1968. 
54. PraB conference by Chancellor Kiesif16er, 
Bonn 
5th July 1968 
(Extracts) 
Moves to impede aecess to Berlin naturally 
influence our thinking, for whenever the non-
nuclear States consider signing the treaty on the 
non-proliferation of nuclear weapons one question 
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plays an important rôle, i.e. how can a signatory 
State protect itself against poiSible preslllre or 
attack by a nuclear State o:r how will it be 
protected? And now, at a time when the Soviet 
Union is expecting us to sign the non-prolifera-
tion treaty, we are being subjected to such pres-
sure. This is not a very favourable psychological 
and political atmosphere. The Soviet Union could 
help us considerably if it were to do what the 
other three powers have asked it to do, i.e. fulfil 
its eommitments, and also of course cancel the 
measures announced. It would help us even more 
if, as a nuclear power which expects others to 
sign the treaty, it were at last prepared to proceed 
with an exchange of declarations renouncing 
recourse to violence. 
As in the past, the Soviet Union is obviously 
using us as a kind of scapegoat in order to win 
certain specifie gains, not onzy within its own 
field of influence but in the outside world too. 
It is trying to push us into accepting its con-
ditions. It may even be said that before getting 
down to a serious discussion on the renunciation 
of violence it is attempting to add even more to 
the list of what it expects from us. Admittedly, it 
has not refused talks on the renunciation of 
violence, but nevertheless it makes them subject 
to the prior condition of meeting its require-
ments ... 
We believe it is of decisive importance to 
establish lasting good relations between ourselves 
and the Soviet Union. But it is evident that, even 
if we do not yet succeed in achieving a final 
settlement of our great national problem, this 
can be done only in circumstances such as would 
arise from an exchange of declarations of 
renunciation of violence. 
1 consider the establishment of good relations 
with Poland to be a keystone of our future policy; 
the Poles are our neighbours, if we speak of 
Gennany as a whole. We have proposed a point-
by-point settlement to the Poles which could be 
accepted by both parties. Even if this cornes into 
force only in the framework of a peace treaty, 
a possible solution can be discussed together 
beforehand. We have stated hl clear and unam-
biguous terms that there is no question of our 
5. De plus, l'exigence du passeport pour les dé-
placements entre le secteur oriental et les secteurs 
occidentaux de Berlin ainsi que l'obligation faite 
aux habitants des secteurs occidentaux de Berlin 
de se déclarer dans les demandes de visas comme 
«citoyens de l'entité politique autonome de Ber-
lin-ouest» sont évidemment incompatibles avec le 
statut de la ville tel qu'il résulte des accords inter-
nationaux en vigueur. Comme le sait le gouverne-
ment soviétique, il n'existe en effet aUJCune «entité 
politique autonome de Berlin-ouest» mais une 
«zone spéciale du Grand-Berlin» qui comprend 
les quatre secteurs et devrait être administrée 
comme un tout. Les restrictions imposées à la 
liberté de circulation à l'intérieur de Berlin con-
treviennent aux accords internationaux. 
6. Le gouvernement français relève enfin que 
les récentes restrictions est-allemandes sont en 
contradiction absolue avec le désir de détente qui 
inspire sa propre politique. De t~lles mesures ris-
quent de provoquer un retour de la tension et de 
nuire aux efforts de coopération entre l'est ~t 
l'ouest de l'Europe, efforts auxquels le gouverne-
ment de la République Fédérale d'Allemagne 
apporte la plus utile contribution. De plus, les 
obligations imposées en matière de passeport et de 
visa par les autorités est-allemandes constituent 
un anachronisme dans un monde qui évolue vers 
la liberté des déplacements. 
7. Pour ces raisons, le gouvernement français 
se doit de protester contre les restrictions impo-
sées à la circulation des personnes et des biens à 
l'intérieur de l'Allemagne, et fait appel au gou-
vernement soviétique pour qu'il remplisse l'obli-
gation qui lui incombe de garantir la. liberté des 
accès de Berlin. 
8ouf'C6 : Ministère des affaires étnmgèl'EJB, Paris. 
54. Conférence de presse tenue par le 
Chancelier Kiesinger d Bonn 
5 juillet 1968 
(Extraits) 
Les agissements entravant l'accès de Berlin 
jouent naturellement un rôle dans nos raisonne-
ments. Car dans toutes les considérations sur la 
signature du traité de non-prolifération déS armes 
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nucléaires de tous les Etats non nucléaires, une 
question joue un rôle important, à savoir comment 
un signataire peut se protéger contre d'éventuel-
les pressions ou agressions d'un Etat nucléaire ou 
comment il sera protégé. Et à présent, au moment 
ott l'Union Soviétique attend de nous que nous 
signions le traité de non-prolifération, nous som-
mes victimes d'une telle pression. Ceci ne consti-
tue pas un climat psychologique et politique très 
favorable. L'Union Soviétique pourrait nous être 
d'un grand sooours si elle faisait ce que lui ont 
demandé les trois autres puissances, à savoir 
remplir ses obligations, et naturellement aussi 
annuler les mesures ordonnées. Elle serait en-
core d'un bien plus grand secours si, en tant que 
puissance nucléaire qui attend des autres qu'ils 
signent le traité, elle pouvait enfin être disposée 
à procéder à un échange de déclarations de renon-
ciation au recours à la violence. 
L'Union Soviétique nous utilise visiblement, 
comme par le passé, comme une espèce de souffre-
douleur, afin de remporter certains succès précis 
dans sa propre sphère d'influence mais également 
dans le monde extérieur. Elle essaie de nous pous-
ser à accepter ses conditions. On peut même dire 
qu'elle cherche, avant que l'on en arrive à un 
entretien sérieux sur la renonciation à la violence, 
à allonger encore la liste de ce qu'elle attend de 
nous. Elle n'a pas, il est vrai, refusé d'avoir des 
entretiens sur la renonciation à la violence, mais 
elle les fait malgré tout dépendre de la condition 
préalable de l'acceptation de ses exigences ... 
Nous accordons une valeur absolue et dêci-
sive à l'établissement de relations durables et bon-
nes entre nous et l'Union Soviétique. Mais il est 
évident qu'il faut pour cela, même si nous ne 
parvenons pas encore ·à un règlement définitif de 
notre grand problème national, malgré tout, une 
situation qui correspondrait à celle issue de 
l'échange de déclarations de renonciation à la 
violence. 
Je considère l'êtablissement de bonnes rela-
tions avec la Pologne comme une pièce maitresse 
de notre politique future; les Polonais sont nos 
voisins, si je parle de l'Allemagne tout entière. 
Nous avons proposé point par point une réglemen-
tation aux Polonais qui peut être acceptée par les 
deux parties. Même si elle n'entre en vigueur que 
dans le cadre d'un t:vaité de paix, il est cependant 
possible de discuter ensemble auparavant, déjà, 
d'une telle solution possible. Nous avons dit en 
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thinking for a moment, even if we were in a 
position to do so, of seeking a solution which 
would lead to the expulsion of Poles now living 
east of the Oder and the Neisse. This means, 
therefore, that a solution must be found which 
differs profoundly from what happened after the 
war to our own evicted people. 1 am convinced of 
the advisability of the two countries thus drawing 
closer together with circumspection and mutual 
good will. In any event, 1 can assure Poland that 
this is the firm intention of the Federal Govern-
ment. 
The whole world knows that we would be 
glad to establish diplomatie relations with Czecho-
slovakia too. W e have concluded major com-
mercial agreements with that country. But in 
such delicate circumstances as we are now facing 
there can be no doubt that we shall tread care-
fully. 
We should take seriously the struggle for the 
entry of Britain and other applicant countries 
into the Common Market. W e should also take 
France's attitude seriously and try patiently to 
find a solution. But the point on which we should 
agree, and France too, as it also wants a com-
munity and not a free trade area, would be that 
of the strong development of the European Com-
munities, no longer exclusively in the specialised 
language of the experts. By means of a European 
conference, for example - and 1 am for ever 
pleading the cause of a European summit con-
rerence, which was agreed moreover in Rome -
the governments should take up this great cause 
aga in. 
SotM'C6 : Bulletin of the Press and Information Office of 
the Federal Governm.ent, 1 OthJ uly 1968 (WEU tranalation). 
55. Communiqué issued after the meeting of 
the Council of the European Communities, 
Brussels 
6th July 1968 
(E:ûract) 
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The Council held the consultations requested 
by the Commission pursuant to Articles 37 and 67 
of the Treaty of Paris, in connection with the 
measures envisaged by the French Government 
in the steel sector. 
This government had in fact informed the 
CommisSion that it was considering taking certain 
measures to assist exports and to place quotas 
on imports, with a view, subsequent to the con-
siderable wage increases recently granted, to 
preventing a deterioration in the competitive 
position of its steel industry and to protect 
its steel market against excessive imports from 
abroad. 
During its discussion, the Council associated 
itself in general with the position of the French 
Government and emphasised its readiness to con-
tribute with every means at its disposai to over-
coming the present difficulties in the steel sector. 
The Council requested that, if the Com-
mission should take a decision along the lines 
suggested by the French Government, the 
measures adopted should be of a temporary and 
decreasing nature, should be limited to the mmi-
mum necessary and should be subject to Com-
munity verification. 
ln addition, certain objections were raised 
against measures which would restrict the free 
movement of steel products. lt was suggested that 
measures differing from those envisaged by the 
French Government should be taken in order, 
wherever possible, to permit libernlisation of 
trade to be maintained both internally and 
externally. 
At the end of the discussion, the Commission 
took note of the statements made by the dele-
gations and of the summary by the President of 
the Council. 
The Council emphasised that its discussion 
referred exclusively to the steel sector and in no 
way prejudged the general examination to take 
place at the meeting arranged for 16th July next. 
Source : EEC /Euratom /ECSC document 1149/68 (AG 
164). 
termes clairs et précis que nous ne songeons pas 
un seul instant, même si nous étions en mesure de 
le faire, à rechercher une solution qui se termine-
rait par une expulsion des Polonais qui vivent 
actuellement à l'est de l'Oder et de la Neisse. 
Ceci signifie donc que nous devons rechercher 
une solution qui diffère profondément de ce qui 
arriva, après la guerre, à nos proprœ expulsés. 
Je crois que ce ne serait qu'une bonne chose si 
les deux pays se rapprochaient ainsi l'un de l'au-
tre avec circonspection et en faisant tous deux 
preuve de bonne volonté. En tout cas, je peux 
donner l'assurance à la Pologne que c'est là la 
volonté très ferme du gouvernement f~éral. 
Le monde entier sait que nous oous réjoui-
rions si nous pouvions également établir des rela-
tions diplomatiques avec la Tchécoslovaquie. 
Nous avons conclu avec elle des accords commer-
ciaux substanti~ls. Mais il est certain que, dans 
une situation aussi délicate que celle qui se pré-
sente à nous aujourd'hui, nous ne nous comporte-
- rons pas comme des lourdauds. 
Nous devrions prendre ·au sérieux cette lutte 
pour l'entrée au Marché commun de la Grande-
Bretagn~ et d'autres pays candidats. Nous de-
vrions également prendre au sérieux l'attitude de 
la France et essayer, avec de la patience, de trou-
v·er une solution. Mais le point sur lequel nous 
devrions nous entendre, et précisément aussi la 
France, qui désire également une communauté et 
non pas une zone de libre-échange, ce serait celui 
du développement énergique des Communautés 
européennes, et ceci non plus exclusivement dans 
le langage spécialisé des experts. Les gouverne-
ments devraient, par exemple par une conférence 
européenne - je plaide toujours encore la cause 
d'une conférence européenne au sommet, qui a 
d'ailleurs été convenue à Rome - reprendre en 
mains cette grande cause. 
Source : Bulletin de l'Office de presse et d'information 
du gouvernement fédéral, no 25, 10 juillet 1968. 
55. Communiqué publié à l'issue de la réunion 
du Conseil des Communautés européennes à 
Bruxelles 




Le Conseil a procédé à une consultation 
demandée par la Commission au titre des articles 
37 et 67 du Traité de Paris, en relation avec les 
mesures envisagées par le gouvernement français 
dans le domaine de l'acier. 
En effet, ce gouvernement avait informé la 
Commission qu'il envisageait de prendre certaines 
mesures d'aide à l'exportation et de contingente-
ment des importations en vue d'éviter, à la suite 
des importantes hausses salariales intervenues ré-
cemment, une détérioration de la compétitivité 
de son industrie sidérurgique et de protéger son 
marché sidérurgique contre des importations 
excessives de l'extérieur. 
Au cours des débats, le Conseil s'est déclaré, 
sur le plan général, solidaire avec le gouverne-
ment français et a soufigné sa ferme volonté de 
contribuer de toutes ses furces à surmonter les 
difficultés actuelles dans le secteur sidérurgique. 
Le Conseil a demandé qu'au cas où la Com-
mission se prononcerait dans le sens suggéré par 
le gouvernement français, les mesures prist-s aient 
un caractère temporaire et dégressif, soient limi-
tées au minimum nécessaire et qu'elles fassent 
l'objet d'un contrôle communautaire. 
D'autre part, certaines objections ont été 
élevées à l'encontre des mesures qui restrein-
draient la libre circulation des produits sidérur-
giques. Il a été suggéré que d'autres mesures que 
celles envisagées par le gouvernement français 
soient prises pour permettre, dans la mesure du 
possible, le maintien de la libéralisation des échan-
ges, tant sur le plan intérieur que sur le plan 
extérieur. 
A l'issue des débats, la Commission a pris 
acte des déclarations des délégations ainsi que du 
résumé fait par le Président du C'onseil. 
Le Conseil a souligné que ses débats se réfé-
raient exclusivement au secteur de l'acier et ne 
préjugeaient pas l'examen de caractère général 
à intervenir lors de }a session prévue pour le 
16 juillet prochain. 
Sowrce : Document Conseil des Communautés europé· 
enn611 1149/68 (AG 164). 
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56. Press conference by Mr. Brandt, Federal 
German Vice-Chancellor and Minister for 
Foreign Affaira, after the meeting of the WEU 
Council of Ministers, Bonn 
9th July 1968 
(Extracts) 
It should perhaps be noted that the United 
Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs 
expressly transmitted the congratulations of his 
government to the six member States of the EEC 
on the step forward which they managed to make 
on lst July, in spite of many difficulties. Perhaps 
1 should al.so add that Mr. Stewart clearly stated 
that the position of the British Government 
remains unchanged with regard to its wish to 
become a full member of the EEC. 
As third speaker, 1 referred to certain prob-
lems of relations between the Six and Britain or 
- if you like - between the Six and the other 
applicant countries and, in particular, relations 
between the EEC and EFTA. 
There followed an exchange of views during 
which sorne of the well-known proposais made in 
recent months were again discussed. Our col-
leagues from the Benelux countries and the 
Italian Delegation recalled their suggestions. 1 for 
my part recalled our idea for a trade arrange-
ment, which had been part1y studied in liaison 
with the French. 
With regard to my vote during this debate, 
1 wish to say that in adopting this position, 1 
meant that we should decide to resume the talks 
on accession after the holiday break, i.e. probably 
in Brussels in September, and in a concrete form. 
1 ihen added - and this is also true of the 
Germans- that our interest was not confined to 
our own proposais. If they do not meet with suf-
ficient response, we should recognise this and 
draw the necessary conclusions. We shall give 
careful consideration to aU truly progressive 
suggestions. W e reserve the right to indicate by 
means of other proposais how our part of Europe 
will solve its economie problems and thus be in a 
position to face its political responsibilities. r 
therefore wished to say that we in the Com-
munity must not linger over idle and steri~e 
discussions and that 1 hoped we should ali have 
108 
sufficient intelligence and courage to make a 
ftesh start this autumn. 
As you have already learned to a certain 
extent from the communiqués, yesterday's debates 
dealt mainly with the question of European secu-
rity and consequently with the German question, 
in liaison· with the well-known proposais made at 
the meeting of the NATO Council of Ministers 
in Reykjavik at the end of !Jast month. A clear 
and realistic study was also made of the United 
Staltes and Soviet proposais regarding the control 
of armaments and measures for limiting weapons, 
particularly in the field of missiles and anti-
missile systems. To mention only one of these 
points, 1 think the statemelli made by the head 
of the French Delegation, Mr. Alphand, during 
this discussion, should be borne in mind. He said 
his government thought Europe had nothing to 
fear from the American-Soviet attempts to con-
trol and limit weapons. 1 have not heard any 
other head of delegation express a oontrary 
opinion. 
Paral'lel with th-e main theme of "European 
security", the treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons was •also mentioned. This 
question had been placed on the agenda by the 
Italian Delegation. You no doubt know the 
position of the seven member oountries of WEU 
in this respect. Britain has signed the treaty and 
is also one of the depositary Smtes. France does 
not intend to sign the treaty and has just oon-
firmed this, as well as its intention to behave as 
though it had signed. The ltalian Governtnent 
and the governments of the three Benelux coun-
tries have stated that they propose to sign the 
treaty shortly. The German Delegation has 
informed the other delegations of the stage it has 
reached in its consideration of aU the provisions 
of the treaty, in which there are three questions 
in particular which concern the seven member 
countries of WEU. The first is that of Euratom 
- weil known to aU those who follow the political 
debates here - i.e. the decision which the Euro-
pean Commission will take in accordance with 
the Euratom treaty with regard to the safe-
guard agreement whieh is being sought between 
Euratom and the International Atomic Energy 
56. Conférence de presse tenue par M. Brandt, 
Vice-chancelier et Ministre allemand des 
affaires étrangnes, d l'issue de la Jtéunion du 
Conseil des Ministres de l'U.E.O. d Bonn 
9 juillet 1968 
(Extrait1) 
Il convient peut-être de noter que le ministre 
britannique des affaires étrangères a transmis 
expressément aux six Etats membres de la C.E.E. 
les félicitations du gouvernement britannique 
pour le pas en avant qu'ils sont parvenus à faire, 
le 1er juillet, en dépit de maintes difficultés. 
Peut-être devrais-je également ajouter que M. 
Stewart a clairement indiqué que· la position du 
gouvernement britannique restait inchangée en 
ce qui concerne sa volonté d'adhérer de plein 
droit à la C.E.E. 
En tant que troisième orateur, j'ai moi-même 
évoqué certains problèmes soulevés par les rela-
tions entre les Six -et la Gmnde-Bretagne ou -
si l'on veut - entre les Six et les aurtres pays 
candidats et, principalement, les rapports entre 
la C.E.E. et l'A.E.L.E. 
Il s'en est suivi un échange de vues au cours 
duquel furent, encore une fois, reprises en partie 
les propositions bien connues formulées ces der-
niers mois. Nos collègues des pays du Benelux et 
ceux de la délégwtion italienne ont rappelé leurs 
suggestions. J'ai rappelé, pour ma part, l'arran-
gement commercial auquel nous avi0ll8 songé et 
qui avait été en partie étudié de coneert avee les 
Français. 
En ce qui concerne mon vote au cours de ce 
débat, puis-je me permettre d'indiquer qu'en pre-
nant cette position, j'ai voulu dire que nous de-
vions décidetr de reprendre les discussions sur 
l'adhésion après la pause des vacancœ, done pro-
bablement en septembre à Bruxellea, et ceci de 
façon concrète. J"ai ensuite ajouté- et cela vaut 
aussi bien pour les Allemands - que nous ne 
nous intéressions pas uniquement à nos propres 
pxopositions. Si elles ne trouvent pas un écho 
suffisant, 1\0US devrons nous en accomm'Ode:r et en 
tirer les conséquences. Toutes les suggestions qui 
marquent un véritable progrès feront, de notre 
part, l'objet d'un examen llittentif. Nous nous 
réservons nous-mêmes d'indiquer également par 
d1autres propositions, comment notre partie de 
l'Europe résoudra ses problèmes éc<momiques et 
aera ainsi en mesure "de faire face à ses responsa-
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bilités politiques. J'ai donc voulu dire que nous ne 
pouvions par nous permettre, au sein de nette 
Communauté, de nous attarder à des discussions 
oiseuses et stériles et que j'espérais que nous 
aurions, les uns et les autres, suffisamment d'in-
telligence et de courage pour prendre un nouveau 
départ cet automne. 
Comme les eommuniqués d'aujourd'hui vous 
Pont déjà appris jusqu'à un certain point. les 
débats d'hier ont porté essentiellement sur la 
question de la sécurité européenne et, partant, 
sur la qu-estilon allemande, en liaison avec les pro-
positions bien connues, formulées à la réunion 
du Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. à la fin du 
mois dernier à Reykjavik. Il a été également pro-
cédé à un examen lucide et réaliste des proposi-
tions faites par les Américains et les Soviétiques à 
propos du contrôle des armements et des mesures 
de limitation des armements dans le domaine, 
notamment, des missiles et des anti-missiles. Pour 
ne citer que l'un de ces points, il faut retenir, me 
semble-t-il, la déclaration du chef de la délégation 
française, M. Alphand, au cours de ce débat, 
selon laquelle son gouvernement n'estimait pas 
que l'Europe ait quelque chose à craindre des 
tentatives américano-soviétiques de contrôle et de 
limitation des armements. Je n'ai entendu aucun' 
autre chef de délégation exprimer l'avis contraire. 
Parallèlement au thème principal de la «sécu-
rité européenne», le traité de non-prolifération 
des armes nucléaires a été également évoqué. 
Cette question avait été inscrite à l'ordre du jour 
par la délégation italienne. Vous savez sans doute 
quelle est la position des sept pays membres de 
l'U.E.O. à cet égard. La Grande-Bretagne a signé 
le traité; elle est ,en même temps l'une des puis-
sances dépositaires. La Fvance n'a pas l'intention 
de signer le traité et vient encore de le réaffirmer 
tout en confirmant son intention de se comporter 
comme si elle avait signé. Le gouvernement italien 
et les gouvernements des trois pays du Benelux 
ont indiqué qu'ils se proposaient de signer le 
traité à brève échéance. La délégation allemande 
a fait connaître aux autres délégations à quel 
stade elle en était de l'examen de l'ensemble des 
dispositions du traité, où interviennent notam-
ment trois questions qui intéressent les sept pays 
membres de l'U.E.O. La première est celle de 
l'Euratom - bien connue de tous ceux qui sui-
vent ici les débats politiques - c'est-à-dire la 
décision que prendra la Commission européenne 
en vertu du traité de l'Euratom, à l'égard de 
l'accord de contrôle que l'on cherche à réaliser 
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Agency in Vienna. The second is the relation 
between the treaty as now submitted for signature 
and the security measures which are imposed in 
the West by the Atlantic Alliance, and the con-
sequent interest of the Federal Republic of Ger-
many in having the relation between the long-
term consequences of the security measures and 
safeguards and the aims of this treaty con-
sidered at this juncture. The third is the fact that 
the treatY'cannot andmust not have any influence, 
adverse influence at !east, on the process of uni-
fying Europe, which as it happens was brought 
out clearly for the British Government yesterday 
in the Commons at the very same time as our 
discussions here. This point was raised in the 
context of European security and the German 
question, but I must say also that during the 
afternoon mention was made of the concern which 
we have felt and still feel with regard to access 
to Berlin. On behalf of the German Delegation, 
my colleague Gerhard Jahn also made a state-
ment to the other delegations on this problem and 
that of security in general, explaining the Ger-
man position. 
'l'wo questions outside Europe were raised. 
Yesterday evening, I aga<Ïn said a few words 
about the f.irst of these on television. We Ger-
mans had insisted - as the question rightly and 
understandably had a great impact on public 
opinion - on discussing the sad events in Nigeria 
and hearing the opinions of our colleagues in the 
other governments, and particularly the British 
Government, which, in the circumstances, may to 
sorne extent be considered as an expert. The 
resu'Lts of our discussions were as follows. There 
was unanimity on at least two points: the exten-
sion of humanitarian melliSures to assist a people 
in great want, and, wherever and whenever pos-
sible, the creation of a kind of neutra!, or at least 
free, corridor in the area where for sorne weeks 
the people have been suffering truly atrocious 
misery, and will probably continue to do so for 
sorne time to come. 
As for the trnly political aspects, they too 
were considered, but in such a way that it was 
not possible to adopt 'an official, or at least joint, 
position. The political situation is more complex, 
as many observers ·have been able to see. 
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57. Statement by Mr. Rusk, United States 
Secretary of State, to the Senate Foreign 
Relations Committee on the treaty on the 
non-proliferation of nuclear weapons, 
Washington 
10th July 1968 
(Extracts) 
NQfi-prolifemtion as a foreign poHcy objec-
tive. 
Secretary of State Herter indicated the 
general motivation behind our non-proliferation 
policy in 1960 when he said: 
"The more nations that have the power to 
trigger off a nuclear war, the greater the 
chance that sorne nations might use this 
power in haste or blind folly." 
This genel'al motivation lends itself to more 
specifie analJlSis. 
Nuclear weapons in the hands of more coun-
tries eou:ld have consequences for world security 
which no-one can foresee. Every additional coun-
try having nuclear weapons, no matter how 
responsibly governed, is ·an additional centre 
of independent decision-making on the use of 
nuclear weapons. International relations are 
thereby made more complex and more dan~erous, 
and the risk that one of sueh centres eould faU 
into irresponsible hands is increased. 
Effurts of the present nuclear powers 
to negotiate mutually advantageous nuclear 
arms control agreements would be more com-
plex and hence more difficult as the number 
of such powers increased and, of course. the 
overall chance of accident or unauthorised use 
would increase as more nations acquired nuclear 
weapons. 
Nuclear proliferation could add a new and 
dangerous dimension to historie, ethnie and terri-
torial disputes between nations. A decision by 
one party to acquire nuc'lear weapons could 
entre l'Euratom et l'Agence Interœtionale de 
l'Energie Atomique de Vienne. La seconde, c'est 
le rapport entre le traité, tel qu'ii est soumis 
actuellement à la signature et les mesures de 
sécurité qui, du côté occidental, sont imposées 
par l'Alliance atlantique, et par conséquent, l'in-
térêt de la République Fédérale d'Allemagne à 
voir considérer en l'occurrence le rapport entre les 
conséquences à 1ong terme des mesures de sécu-
rité et des gamnties telles qu'elles se présentent 
et les objectüs de ce traité. La troisième, c'est la 
constatation que ce traité ne peut et ne doit avoir 
aucune influence, du moins fâcheuse, sur le pro-
cessus d'unification de l'Europe, constatation qui, 
par un jeu du hasard, a été, pour le gouvernement 
britannique, fortement mise en relief hier aux 
Communes, •al'Ors même que nos débats se dérou-
laient ici. Si j'ajoute que ce point a été évoqué 
dans le -contexte de la sécurité européenne et de 
la question allemande, je dois dire également que, 
dans l~après-midi ont été exprimées les inqui-
études qui ont été et sont encore les nôtres en ce 
qui -concerne l"accès à Berlin. De même, mon 
collègue Gerhard Jahn a fait hier un exposé et 
donné des explications aux ·autres délégations au 
nom de la délégation allemande, sur ce problème 
et sur celui de la sécurité en général. 
Deux questions étrangères à l'Europe ont été 
évoquées. Hier soir encore, j ~ai dit quelques mots 
d-e la ·première à la télévision. Du côté allemand, 
nous avions insisté - la question ayant une 
grande résonnance dans l'opinion publique comme 
il est légitime et compréhensible - pour nous 
entretenir des tristes événements du Nigeria et 
recueillir l'avis de nos cdllègues des autres gou-
vernements et notamment de celui du gouverne-
ment britannique qui, en l'occurrence, peut être 
dans une certaine mesure considéré comme un 
expert. Voici le résultat de nos délibérations. 
L'unanimité s'est faite sur deux points au moins: 
l'extension des entreprises humanitaires en faveur 
de la population qui se trouve dans un dénuement 
affreux et la création où et quand ce sera possible 
d'une sorte de corridor neutre, ou tout au moins 
libre, dans cette zone où les hommes, depuis quel-
que semaines, souffrent véritablement d'une mi-
sère atroce et continueront vraisemblablement de 
souffrir pendant un certain temps encore. 
Quant aux aspects proprement politiques, ils 
ont été aussi examinés, mais d'une façon qui n'a 
pas permis d 1arrêter une position officielle, ou 
tout au moins, commune. La situation politique 
est plus complexe, comme ont pu s'en rendre 
compte de nombreux observateurs. 
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Source : Ministère des affaires étrangères, Bonn. 
57. Déclaration faite par M. Dean Rusk, 
Secrétaire d'Etat américain aux affaires 
étrangères, sur le traité de non-prolifération 
des armes nucléaires, devant la Commission 
des affaires étrangères du Sénat d Washington 
10 juillet 1968 
(Extraits) 
La non-prolifération en tant qu'objectif de 
politique étrangère. 
Le secrétaire d'Etat, M. Herter, a défini la 
motivation générale de notre politique de non-
prolifération en 1960 lorsqu'il a déclaré: 
«Plus il y aura de pays disposant du pouvoir 
de déclencher une guerre nucléaire, plus 
grands seront les risques de voir certains 
d'entre eux l'utiliser sous l'empire de la pré-
cipitation ou de la folie.» 
Cette motivation générale se prête à une 
analyse plus précise. 
La possession d'armes nucléaires par un plus 
grand nombre de pays pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles pour la sécurité du monde. 
Tout nouveau pays disposant d'armes nucléaires, 
quelle que soit la sagesse de ses gouvernants, 
constitue un nouveau centre indépendant de prise 
de décisions en matière d'utilisation des armes 
nucléaires. Les rapports internationaux devien-
nent ainsi plus complexes et plus dangeremc, et le 
risque s'accroît de voir tomber l'un de ces centres 
aux mains d'éléments irresponsables. 
Les efforts des puissances nucléaires actuelles 
pour parvenir à des accords mutuellement avanta-
geux en matière de contrôle des armes nucléaires 
rencontreraient d'autant plus de complications et, 
partant, de difficultés que le nombre de ces puis-
sances augmenterait, et, naturellement, le risque 
d'accident ou d'utilisation injustifiée augmente-
rait en fonction du nombre de pays dotés d'armes 
nucléaires. 
La prolifération nucléaire pourrait intro-
duire de nouvelles et dangereuses dimensions 
dans •les différends historiques, ethniques et terri-
toriaux entre nations. La décision de l'une d'entre 
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generate pressures on others to "go nuclear" -
orto destroy the nuclear racilities of the acquiring 
State before the programme reaches completion. 
In short, nuclear weapons proliferation could 
stimulate a preventive war. 
Our efforts to maintain friendly relations 
with as many eountries as possible would become 
more difficult by virtue of nuclear weapons 
spread. This is because we are seriously and 
solemnly committed to non-prdliferation. 
The spread of national nuclear capabilities 
would interfere with vitally neerled economie 
growth in the 1less develop~d countries. Sorne 
potential nth countries are attempting to achieve 
their economie development with the support of 
the United States. The oost of developing nuclear 
weapons and delivery systems could force curtail-
ment of economie development and tend to cancel 
out benefits of economie assistance provided by 
the United States. 
The non-proliferation treaty and NATO. 
Another matter about which senators have 
expressed an interest is the consistency between 
United States non-proliferation policy, as reflec-
ted in ~the treaty, and the interests of the NATO 
Alliance. The United States hM worked cJosely 
with its allies in the formulation of this treaty. 
Of concern to sorne of our NATO allies was the 
construction of Articles I and II, containing the 
basic undertakings not to proliferate and not to 
acquire nuclear weapons. These articles were the 
first substantive articles to be included in their 
present furm in the treaty text. Before any other 
substantive articles had been added, the United 
States allayed sorne of the concerns of our NATO 
allies about the treaty by giving them the 
following answers to questions they had posed: 
[ Mr. Rusk here quoted the four questions 
and answers attaehed to his 1etter, reproduced 
in document 52] 
The other primary concern of our NATO 
ahlies was Article III on safeguards. The United 
States effort involved working out a resolution 
of this problem satisfactory to us and to our 
NATO allies, and at the same time acceptable 
to the Soviet Union. 
llO 
The safeguards problem arœe out of the 
existence of two international safeguards systems: 
one, the International Atomic Energy AgPncy 
in Vienna, and a system set up earlier by the 
European Atomic Community (Euratom) of the 
six Common Market oountries. , 
It had always been United States policy to 
work toward a single worldwide system of safe-
guards. However, the Common Market countries 
were reluctant to allow the IAEA safeguards 
system to operate in their countries for fear that 
it would result in a.bandonment of the Euratom 
system, with unfavourable effeets on progress 
toward European unity. As a result, the United 
States has been clear in its negotiations with the 
Soviets that both systems should be permitted 
to continue. 
There was an impasse in the negotiations 
over safeguards until the early fall of 1967, then, 
after discussions in capitals of Alliance members, 
in the North Atlantic Couneil and in Euratom, 
the United States, on 2nd November, submitted a 
revised compromise draft which was given a 
"green light" by the North Atlantic Councll as 
a basis for further negotiations. Throughout 
November and December we u:rged Soviet accept-
ance of the 2nd November draft as the road to 
agreement. 
When the Eighteen-Nation Disarmament 
Committee reconvened in Geneva on 18th Janu-
ary 1968, after a month's reoess, the Soviet Union 
agreed to this dmft. A complete draft treaty, 
including this Article III on safeguards, was 
submitted to the Disarmament Committee. This 
article is the one in the treaty presently before 
you. In presenting it, the United States Repre-
sentative in Geneva set forth the three guiding 
principles enumerated in my letter to the Pre-
sident recommending ratification of the treaty. 
In sum, the treaty that was negotiated took 
the concerns of our NATO allies into account 
and, I believe, went as far as we could to satisfy 
those concerns. 
W e have asked for prompt action on the 
treaty beeause many countries, particularly our 
allies, are waiting to see what we do before start-
ing their own parHamentary comideration of the 
elles d'acquérir des armes nucléaires :pOurrait en 
persuader d'autres de l'imiter, ou de détruire les 
installations nucléaires de la première avant que 
son programme n'ait été exécuté. Braf, la proli-
fération des armes nucléaires pourrait encourager 
une guerre préventive. 
Nos efforts pour maintenir des relations 
amicales avec autant de pays que possible ren-
contreraient des difficultés accrues du fait de la 
dissémination des armes nucléaires. C'est pour-
quoi nous nous sommes engagés sérieusement et 
solennellement en matière de non-prolifération. 
La dissémination de forces nucléaires natio-
:pales porterait préjudice à la croissance écono-
mique des pays les moins développés, qui est une 
nécessité vitale. Certains pays nucléaires en puis-
sance tentent actuellement de développer leur 
économie avec l'appui des Etats-Unis. Les frais de 
mise au point des armes nucléaires et de leurs 
vecteurs pourraient imposer un ralentissement du 
développement économique et tendre à annuler 
les avantages de l'aide économique fournie par 
les Etats-Unis. 
Le traité de non-prolifération et l'O.T.A.N. 
L'un des autres problèmes auxquels les séna-
teurs se sont intéressés est celui de la compatibilité 
entre la politique des Etats-Unis en matière de 
non-prolifération, telle qu'elle apparaît dans le 
traité, et les intérêts de l'alliance de l'O.T.A.N. 
Les Etats-Unis ont travaillé en étroite collabora-
tion avec leurs alliés à la rédaction de ce traité. 
Certains de nos alliés de :l'O.T.A.N. se sont pré-
occupés de la formulation des articles I et II qui 
contiennent les engagements fondamentaux de 
non-prolifération et de non-acquisiti'On des armes 
nucléaires. Ces articles ont été les premiers à êt:re 
inclus sous la forme actuelle dans le texte du 
traité. Avant l'addition de tout autre article, les 
Etats-Unis ont apaisé certaines inquiétudes de nos 
alliés de l'O.T.A.N. concernant le traité en leur 
donnant les réponses suivantes aux questions 
qu'ils avaient posées: 
[Suivent les quatre réponses figurant en 
annexe à la lettre de M. Rusk, voir Document 52] 
La seconde des préoccupations essentielles de 
nos alliés de l'O.T.A.N. concernait l'article III 
sur les garanties. L'effort des Etats-Unis a porté 
sur une solution du problème satisfaisante à la 
fois pour nos alliés de ['O.T.A.N. et pour nous-




Le problème des garanties s'est trouvé posé 
du fait de l'existence de deux systèmes de garan-
ties internationaux: celui de l'Agence Internatio-
nale de l'Energie Atomique de Vienne et un 
système antérieur établi par la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) 
des six pays du Marché commun. 
Les Etats-Unis ont toujours eu pour politique 
d'œuvrer pour l'établissement d'un système mon-
dial de garanties. Cependant, les pays du Marché 
commun se sont montrés peu disposés à autoriser 
l'application du système de garanties de l'A.I.E.A. 
sur leur territoire de crainte qu'elle n'entraîne 
l'abandon du système de l'Euratom et des consé-
quences préjudiciables au progrès vers l'unité 
européenne. C'est pourquoi les Etats-Unis ont 
nettement indiqué, au cours des négociations avec 
l'Union Soviétique, que les deux systèmes devaient 
être maintenus. 
Les négociations sur les garanties sont restées 
dans l'impasse jusqu~à l'automne 1967, puis, après 
des discussions dans les capitales des pays mem-
bres de l'Alliance, au C'onseill de l'Atlantique nord 
et à l'Euratom, les Etats-Unis ont présenté, le 
2 novembre, un projet de compromis révisé qui a 
reçu l'approbation du Conseil de l'Atlantique 
nord pour servir de base à de nouvelles négocia-
tions. Pendant les mois de novembre et de 
décembre, nous avons insisté auprès des Russes 
pour qu'ils acceptent le projet du 2 novembre 
comme base d'accord. 
Lorsque le Comité des Dix-huit puissances 
sur le désarmement s'est réuni de nouveau à 
Genève le 18 janvier 1968, aprè~ un mois d'inacti-
vité, l'Union Soviétique a accepté ce projet, et 
un texte complet, comprenant notamment l'ar-
ticle III sur les garanties, a été soumis au Comité 
sur le désarmement. Cet article est celui qui vous 
est proposé actuellement. En le présentant, le 
représentant des Etats-Unis à Genève a exposé 
les trois principes directeurs énumérés dans la 
lettre que j'ai adressée au Président pour lui 
recommander la ratification du traité. 
En somme, le traité, tel qu'i[ a été négocié, 
a tenu compte de toutes les préoccupations de nos 
alliés de l'O.T.A.N. et est allé, je crois, aussi loin 
que nous le pouvions pour y répondre. 
Nous avons demandé une ratification rapide 
du traité car de nombreux pays, notamment nos 
alliés, attendent de voir ce que nous allons faire 
avant d'en soumettre le texte à l'examen de leur 
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treaty. We recognise that the effectiveness of the 
treaty will depend in large measure upon the 
adherences of other countries. But we have been 
among the leaders in securing agreement on this 
treaty, and other countries are looking to us now. 
If we want the treaty to receive widespread 
adherence in time to have reasonable prospects 
for dealing with the perils of proliferation, we 
should proceed promptly with our own eonstitu-
tional procedures. 
Source: Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 134, llth July 1968. 
58. Supplementary statement on defence 
policy 1968, presented to Parliament by the 
United Kingdom Secretary of State for 
De fen ce 
11th July 1968 
(Extracts) 
1. Introduction 
4. Since publishing the Statement on the 
Defence Estimates 1968, the Government has 
concentrated on four major areas of defenee 
policy affected by its decisions of 16th January 
1968, with the following results: 
(a) It has prepared plans for withdrawing 
British forces from their bases in the 
Persian Gulf and South-East Asia by the 
end of 1971 and has consulted the 
governments in the areas eoncerned about 
means of developing a new basis for 
peace and stability after British forces 
have 1eft. 
(b) It has decided what initial improvements 
it can offer in Britain's contribution to 
NATO as a result. 
(c) It is producing a more detailed pro-
gramme for reshaping the organisation 
and equipment of the f'Orces up to 1972-
73 so as to meet the targets for financial 
and manpower reductions announeed on 
16th January 1968. 
Ill 
(d) It has made progress in defining the 
character of our forces in the European 
area when the withdrawal and rundawn 
are complete. 
IV. Europe 
Mutual force reductions 
18. At their meeting in May of this year, the 
NATO defence ministers agreed that the overall 
eapability of NATO should not be further 
reduced exeept as part of a pattern of mutual 
force reductions balanced in scope and timing ... 
Sueh measures of arros control, if they eould be 
introdueed without loss of seeurity, would ereate 
a better elimate in which to approaeh Europe's 
major po1itieal problems and would release 
resources for more productive economie ends. 
19. Severa! types of possible force reductions 
are under intensive study within NATO, and 
such factors as the nationality and type of forees, 
the geographieal areas and the degree of veri-
fication which would be appropriate in various 
situations are ali being examined. At their recent 
meeting in Reykjavik, the NATO foreign minis-
ters ealled on the Soviet Union and other East 
European eountries to j'Oin with NATO in trying 
to secure progress in this field. Britain attaches 
the greatest importance to the efforts which the 
Alliance is making to extend the détente. Neither 
Britain nor the Alliance can, however, advanee 
very far in this direction alone. The seareh for 
an enduring détente and a settlement of the 
politieal differences between the NATO and 
Warsaw Pact powers wou1d be made aill the more 
diffieult were it to be pursued in conditions of 
military imbalance between the two sides. NATO 
must keep suffieient military strength to sustain 
the confidence on which progress towards a 
détente would depend. 
N ATO's conventional capability 
20. NATO defenee planning must pay special 
attention to possible situati'Ons below the level 
whieh would provoke a strategie nuelear response. 
With active encouragement from Britain, the 
Alliance has recenf1ly been concentrating on such 
propre parlement. Nous n'ignorons pas que l'effi-
cacité du traité dépendra, dans une large mesure, 
de l'adhésion des autres pays, mais nous avons été 
l'un .des premiers à obtenir l'accord sur ce texte 
et les autres pays ont les yeux fixés sur nous. Si 
nous vou1üns que le traité recueille l'adhésion 
générale et nous ouvre une perspective raisonna-
ble de conjurer en temps voulu les da1!lgers de la 
prolifération, ill convient que nous mettions en 
œuvre rapidement nos propres procédures cons-
titutionnelles. 
Source: Ambassade des Etats· Unis, Paris, Daily Radio 
Bulletin, n° 134, 11 juillet 1968 (Traduction U.E.O.). 
58. Livre blanc supplémentaire sur la politique 
de défense pour 1968 présenté d la Chambre 
des communes par le secrétaire d'Etat 
britannique d la défense 
11 juillet 1968 
(Extraits) 
1. Introduction 
4. Depuis la publication du Livre blanc sur les 
prévisions en matière de défense pour 1968, le 
gouvernement a fait porter son attention sur qua-
tre éléments principaux de la politique de dé-
fense affectés par ses décisions du 16 j•anvier 
1968, avec IJ:es résultats suivants: 
(a) n a éta:bli des pqans pour le retrait, d'ici 
à la fin de 1971, des forces britanniques 
stationnées dan~ le Golfe Persique et le 
sud-est asiatique, et il a consulté les gou-
vernements des régions intéressées sur le 
moyen d'assurer, sur une nouvelle base, 
la paix et •la stabilité après le ·départ des 
forces britann:iques. 
(b) · Il a décidé des premières améliorations 
qu'i~ peut ainsi apporter à IJ.a contribu-
tion de la Grande-Bretagne à l'O.T.A.N. 
(c) Il élabore actuellement un programme 
plus détaillé portant sur la réorganisa-
tion et le rééquipement des forees armées 
jusqu'en 1972-1973, et destiné à réaliser 
les réductions prévues sur les dépenses 
et les effectifs qui ont été annoncées le 
16 janvier 1968. 
Ill 
DOCUMENTATION 
(d) Il a fait des progrès dans la définition 
de la nature de nos forces en Europe lors-
que les retraits et les compressions seront 
terminés. 
IV. L'Europe 
Réductions mutuelles de forces 
18. Lors de leur réunion de mai dernier, les mi-
nistres de la défense de l'O.T.A.N. sont convenus 
que le potentiel militaire global de l'O.T.A.N. ne 
devrait pas être réduit, sauf dans le cadre de 
réductions mutuelles de forces, équilibrées en im-
portance et dans le temps. Si elles pouvaient être 
appliquées sans porter atteinte à la sécurité, des 
mesures de contrôle des armements de ce ~enre 
créeraient un ~limat plus propice à d'étude des 
principaux problèmes politiques de l'Europe et 
libéreraient des ressources uti1isables à des fins 
économiques plus productives. 
19. Plusieurs types possibles de réductions de 
forces font actuellement l'objet d'1me étude ap-
profondie au sein de l'O.T.A.N. et tous les fac-
teurs tels que la nationalité et le type des forces, 
les zones géographiques et le degré de vérification 
qui conviendrait à diverses situations, sont éga-
lement examinés. Lors de leur récente réunion à 
Reykjavik, les ministres des affaires étrangères 
de l'O.T.A.N. ont invité l'Union Soviétique et les 
autres pays d'Europe orientale à se joindre à 
l'O.T.A.N. pour tenter de progresser dans ce do-
maine. La Grande-Bretagne attache la plus 
grande importance aux tentatives de l'Alliance 
pour accroître la détente. Pourtant, ni la Grande-
Bretagne, ni l'Alliance ne sauraient aller seules 
très loin dans cette voie. La recherche d'une dé-
tente durable et d'un règlement fles différends 
politiques entre l'O.T.A.N. et les puissances du 
Pacte de Varsovie serait rendue encore plus diffi-
cile si elle devait se P'Oursuivre dans un climat de 
déséquilibre mi'litaire entre les deux parties. 
L'O.T.A.N. doit conserver une puissance militaire 
suffisante pour entretenir la confiance dont dé-
pendrait le progrès vers la détente. 
Le potentiel classique de l'O.T.A .. N. 
20. Les plans de défense de l'O.T.A.N. doivent 
tenir compte particulièrement des situations qui 
pourraient se créer en dessous du niveau appelant 
une riposte nucléaire stratégique. Fortement en-
couragée par la Grande-Bretagne, l'Alliance s'en 
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situations ... NATO strategy now places a greater 
emphasis on maximising the conventional capa-
bility of such forces as the allied governments 
are willing to provide. That is why last year the 
Alliance decided to plan to use earlier in a con-
ventional rôle combat aircraft which have a dual 
capab1lity but have hitherto been reserved for 
nuclear operations. 
Anti-ballistic missiles 
21. NATO agreed at the May meeting of defence 
ministers that "present circumstances did not 
justify the deployment of an anti-ballistic mis-
sile gystem in Europe, but that developments in 
this field should be kept under constant review". 
No system now conceivable could prevent unac-
ceptable damage by nuclear missiles in Western 
Europe, particularly since an attack would be 
accompanied by heavy bombing from manned air-
erait. The cost of developing any anti-ballistic 
missile system would be much greater than the 
expense which the Soviet Union would incur by 
improving its offensive capability sufficiently to 
neutralise it. The problems of organising the col-
lective command and control of a nuclear anti-
ballistic missile system would, since it must be 
used within seconds of an impending attack, be 
extremely formidable. 
The solidarity of the Alliance 
22. ... On the flanks, the best safeguard of 
NATO's solidarity is its ability rapidly to move 
in a multi-national force to assist the local powers 
in resisting attack. For this purpose, the Alliance 
must maintain substantial naval, air and land 
forces, which can be quickly deployed on the 
flanks in case of need. Rere, the Allied Command 
Europe Mobile Force and the Standing Naval 
Force Atlantic have a special rôle. As a conse· 
quence of the recent increase in Soviet activity 
at sea, NATO is attaching more importance to 
maritime reconnaissance in the Mediterranean. 
Britain's military contribution to NATO 
24. As· al rea dy announced, we have decided to 
keep a small naval force in the Mediterranean. 
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We have also decided to earm&rk for assignment 
t~ NATO the whole of 3 Division (consisting of 
3 brigades), 16 Parachute Brigade (less one bat. 
talion) and 22 Special Air Service regiment. Ali 
these are now based in the United Kingdom as 
part of the new Army Strategie Command. The 
ground-attack squadrons and short-range trans-
port aircraft of No. 38 Group Royal Air l!,orce 
will be similarly earmarked. Together with 
3 Division and the parachute force, they will 
form a mobile task force. Two Royal Navy com-
mando ships with their embarked Royal Marine 
commandos and two assault ships with other 
commandos will also be committed. A commando 
ship and a Royal Marine commando will take part 
in NATO exercises in the Mediterranean next 
year. We are earmarking an Armoured Recon-
naissance Squadron now requested by SACEUR 
to form part of the land element of the Allied 
Command Europe Mobile Force, and are taking 
steps to improve both the short-range and the 
strategie air mobility of this force. Air lift for the 
Army units mentioned will be provided by trans-
port aircraft of Air Support Command. These 
additional contributions, which will lead to a 
closer association of our land, sea and air forces 
with the rest of NATO, have been welcomed by 
our allies. 
25. Nearly ail these improvements in our con-
tribution to the Alliance take effect itnmediately. 
Under standard NATO procedure, countriet~ 
commit forces firmly for only one year ahead 
but indicate their plans for the subsequent four 
years. We are therefore informing NATO also 
that, compared with the forward plans which we 
submitted last year, and in addition to the chan-
ges already announced, we ean now offer the 
following further contributions: 
(a) from 1969, a squadron of Shackleton 
long-range maritime-reconnaissance air-
craft, later to be re-equipped with Nim-
rods, will be transferred to Malta from 
the United Kingdom; 
(b) from 1970, a guided-missile destroyer 
will be added to the frigate force in the 
M:editerraneati, and for part of that year 
· :one commando ship, with a. United 





est récenmient préoccupée ... · La stvatégie de 
l'O.T.A.N. met désormais davantage l'accent sur 
l'expansion maximum du potentiel classique des 
forees que le$ gouvernements alliés sont disposés 
à. fournir. C'est pourquoi i'.Alliance a décidé Pan-
née dernière d'envisager l'utilisation à un stade 
antérieur, dans un rôle classique, des avions de 
combat à double capacité résenés jusqu'ici aux 
opérations nucléaires. 
Les missiles onti-misst1es 
21. Lors de la réunion des ministres de la défense 
du mois de mai, l'O.T.A.N. a décidé que «les cir-
constances actuelles ne justifiaient pas le déploie-
ment d'un réseau de missiles antibaUstiques en 
Europe, mais qu'il convenait de suivre en perma-
nence l'évolution de la situation dans ce do-
maine». Aucun système actuellement concevable 
n'ei!t à même de prévenir les dommagea intoléra-
bles que causerait une attaque de missiles nucléai-
rea en Europe occidentale, d'autant plws que cette 
attaque aerait assortie d'un bombardement inten-
sif par dE>i~ appareils pilotés. Le coût de l'instal-
lation d'un système de missiles anti-missiles 
dépasserait largement les dépenses encourues par 
1 'Union Soviétique pour améliorer son potentiel 
offensif de manière à le neutraliser. L'orgoanisa-
tion du commandement et du contrôle collectifs 
d'un système de missiles anti-missiles nucléaires 
poserait des problèmes formidables puisqu'en cas 
d'attaque imminente, il devrait réagir an quelques 
secondes. 
La solidarité de l'Alliance 
22. ... Sur lœ flancs, la meilleure ga:rantie de la 
solidarité de l'O.T.A.N. est de pouvoir amener 
fa.pidement à pied d'œuvre une force multi-
nationale pour aider ~es autorités looaks à résis-
ter. A cette fin, ~'Alliance doit maintenir d'im-
portantes forces navales, aériennes et terrestres 
capables, le cas échéant, d'être déploy~ rapide-
ment sur ses flancs. La force mobiie du- Comman-
dement allié en Europe et la force navale per-
manente de l'Atlantique jouent ici un rôle 
particulier. Depuis l'accroissement récent de l'ac-
tivité de 'la marine soviétique en Méditerranée, 
l'O.T.A.N. attache une importance aoorue à la 
reconnaissance maritime dans cette zone. 
La contribution militaire de la Grande-Bretagne 
à l'O.T.A.N. 
24. Comme il a déjà été dit, nous avons décièlé de 
maintenir une foree navaie restreinte en Méditer-
ll2 
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ranée. Nous avons également décidé de réserver 
pour affectation à l'O.T.A.N. la totdité de la 
se division (composée de trois brigades), la 168 bri-
gade de parachutistes (sauf un batai'llon) et le 
228 régiment des forces aériennes spéciales. Tou-
tes ces unités sont maintenant basées au Royaume-
Uni et font partie du nouveau Commandement 
stratégique de l'armée. Les escadrons d'attaque 
au sol et les avions ,de transport à court rayon 
d'action du 388 groupe de la Royal Air Force 
seront également réservés pour affectation. Avec 
la ge divi&ion et les parachutistes, ils formeront 
une force d'intervention mobile. Deux transports 
de commandos avec leurs commandos de Royal 
Marines embarqués et deux navires d'assaut 
transportant d'autrœ commandos seront égale-
ment engagés. Un transport de commandos avec 
son commando de Royal Marines participera aux 
manœuvres de l'O.T.A.N. en Méditerranée l'année 
prochaine. Nous réservons pour affectation un 
escadron blindé de reconnaissance que réclame 
actuellement le SACEUR pour l'incorporer à 
l'élément terrestre de la force mobile du Comman-
dement aHié en Europe, et nous prenons des me-
sures pour améliorer le rayon d'action au sol aussi 
bien que la mobilité aérienne stratégique de cette 
force. Le transport des unités de l'armée de terre 
dont il a été question sera assuré par des appareils 
du Commandement d'appui aérien. Nos alliés se 
sont félicités de ces contributions supplémentai-
res qui se traduiront par une association plus 
étroite de nos forces terrestres, navales et aérien-
nes à celles des autres pays de ,l'O.T.A.N. 
25. Presque toutes ces améliorations de notre 
contribution à l'Alliance prennent effet immédiat. 
Selon la procédure normale de l'O.T.A.N., les 
pays membrœ n'affectent leurs forces que pour 
un an, mais indiquent quels sont leurs plans 
pour les quatre années suivantes. Nous informons 
donc également l'O.T.A.N. que, par rapport aux 
prévisions que nous avons soumises l'année der-
nière et en complément des modifications déjà 
annoncées, nous pouvons maintenant offrir les 
autres contributions suivantes: 
(a) à partir de 1969, un escadron d'avions 
de reconnaissance maritime Shackleton 
à long rayon d'action, qui sera ultérieu-
rement doté de Nimrod, sera transféré 
du Royaume-Uni à Malte; 
(b) à partir de 1970, un destroyer porteur 
d'engins guidés se joindra à la force de 
frégates de la Méditerranée, et pendant 
une partie de cette année, un transport 
de commandos ayant à son bord un 
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group embarked, will also be stationed 
there; 
(c) from 1970, the United Kingdom-based 
Rapier air-defence units of the Royal Air 
Force, and from 1971, the Phantom air-
craft, which under previous plans would 
have been sent to the Persian Gulf and 
Far East, will be committed to NATO. 
Moreover, we shall be confirming to NATO that 
ali Buccaneer Mark 2 and Phantom aircraft that 
enter service with the Royal Air Force over the 
period 1969-72 will be committed t'O the Alliance. 
V. Combat forces 
Nuclear strategie forces 
27. HMS Resolution has successfully concluded 
the test-firing of Polaris missiles off Cape 
Kennedy and is now fully operational. 
European theatre ground forces 
28. The move of one brigade t'O the United King-
dom has now been completed. The brigade will 
take part in a NATO exercise this Autumn in 
order to demonstrate its ability to redeploy 
quickly. 
Royal Navy general purpose combat forces 
33. Submarines. Seven of the nuclear-p'Owered 
Fleet submarines will be in service by the time 
that the carriers phase out in 1972. The first 
result 'Of the reduction in the rate of submarine 
building announced in January is that the eighth 
submarine will now not be ordered before the end 
of the year. 
Army general purpose combat forces 
34. The reduction of seventeen major units 
announced in July 1967 will be completed by 
April1970. By accelerating the cuts in our com-
mitments, we shall make further reductions equi-
valent to nine majür units by September 1972: 
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35. By the end of the period, the Army will be 
concentra ting mainly on. its · primary rôle of 
defending the central region of Allied Command 
Europe. The units of Army Strategie Command 
will, however, be available for other tasks such· as 
additional support for Allied Oommand Europe, 
provision of a,small, balanced force to take part 
in United Nations' peace-keeping operations, 
internai security in dependent territories, and 
assistance to allies in land operations outside the 
NATO area, when the Government so decides. 
Royal Air Force general purpose combat forces 
37. Following the withdrawal of our forees from 
the Persian Gulf and South-East Asia, ail Royal 
Air Force aircraft, except a small force in Hong 
Kong, will be based in the European and Medi-
terranean areas. Tactical strikejreconnaissance, 
close-support and air-defence squadrons will be 
able to play a greater part in ensuring air 
superiority for the NATO forces. The newer air-
erait - Buccaneers, Phantoms, Nimrods and 
Jaguars- will be equipped with the same dual 
capability as the existing V-bombers, Canberras 
and Shackletons. 
38. Steps are being taken to reduce the gap in 
our strikejreconnaissance capability following 
the cancellation of the F-111 and France's with-
drawal from the Anglo-French project for a 
variable-geometry aircraft. As an interim mea-
sure, we have decided to purchase a further 
twenty-six Buccaneers. This will enable us both 
to continue allocating this type of aircraft to 
SACLANT and to maintain our tactical strike/ 
reconnaissance contribution to SACEUR, when 
the Canberras are phased out from Germany. 
39. Studies are continuing in the Ministry of 
Defence, in the Ministry of Technology and in 
industry to determine the performance cha-
racteristics needed in an advanced combat air-
craft for service in the middle 1970s. We are 
discussing the operational requirement with 
Belgium, Canada, West Germany, Italy and the 
Netherlands in order to assess the possibilities oî 
a collaborative project and are considering with 
them the industrial and financial factors that 
commando de Royal Marines stationné 
au Royaume-Uni, sera égalronent sta-
tionné à Malte; 
(c) à partir de 1970, les unités d'engins de 
défense aérienne Rapier de la R.A.F., 
basées au Royaume-Uni, et à partir de 
1971, les avions Phantom qui, d'après 
les plans antérieurs, auraient éM envoyés 
dans le Golfe Persique et en Extrême-
Orient, seront affectés à l'O.T.A.N. 
De plus, nous confirmerons à l'O.T.A.N. que tous 
les Buccaneer Mark 2 et Phantom, qui entreront 
en service dans la R.A.F. de 1969 à 1972, seront 
affectés à l'Alliance. 
V. Forces de combat 
Forces stratégiques nucléaires 
27. Le sous-marin Resolution a effectué avec 
succès des tirs d'essai de missiles Polaris au large 
de Cap Kennedy et se trouve désormais complète-
ment opérationnel. 
Forces terrestres du théâtre européen 
28. Le transfert d'une brigade au Royaume-Uni 
est maintenant terminé. Cette brigade participera 
aux manœuvres de ~·o.T.A.N. l'automne prochain 
afin de démontrer qu'elle est capablE> de se redé-
ployer rapidement. 
Forces de combat polyvalentes de la metrine 
33. Sous-marins. Sept sous-marins de la flotte 
nucléaire seront en service au moment où les 
porte-avions seront retirés en 1972. Le ralentisse-
ment du rythme de construction des sous-marins 
annoncé en janvier aura pour premier résultat 
de faire reporter à la fin de l'année la commande 
de la huit'ième unité. 
Forces de combat polyvalentes de l'armée 
34. Les réductions annoncées en juillet 1967 dans 
dix-sept grandes unités seront terminées en avril 
1970. En accélérant la diminution de nos Pngage-
ments, nous ferons d'ici septembre 19i2 d'autres 
réductions équivalentes à neuf grandes unités: 
113 
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35. A 1a fin de cette période, l'armée se consa-
crera essentiellement à son rôle primordial qui est 
de défendre la région centrale du C'ommandement 
allié en Europe. Les unités du Commandement 
stratégique de l'armée seront néanmoins dispo-
nibles pour apporter, par exemple, un appui 
complémentaire au Commandement allié en Eu-
rope, constituer une petite force équilibrée desti-
née aux opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, assurer la sécurité intérieure des 
territoires dépendants et appuyer nos alliés dans 
des opérations terrestres hors de la zone O.T.A.N. 
lorsque le gouvernement en décidera. 
Forces de combat polyvalentes de la Royal Air 
Force 
37. Après le retrait de nos forces du Golfe Per-
sique et de l'Asie du sud-est, tous les appareils de 
la Royal Air Force, à l'exception d'une petite 
unité stationnée à Hong Kong, seront basés en 
Europe et en Méditerranée. Les escadrons de 
combat tactique et de reconnaissance, d'appui 
rapproché et de défense anti-aérienne pourront 
jouer un plus grand rôle pour assurer la supé-
riorité aérienne des forces de l'O.T.A.N. Les 
apparei1s les plus récents- Buccaneer, Phantom, 
Nimrod et Jaguar - seront à double capacité 
comme les bombardiers V, les Canberra et les 
Shackleton actuels. 
38. Des mesures sont actuellement prises pour 
combler le vide créé dans notre capacité de com-
bat tactique et de reconnaissance par l'annulation 
de la commande de F-111 et le retrait de la 
France du programme franco-britannique d'appa-
reil à géométrie variable. A titre de remplace-
ment, nous avons décidé d'acheter vingt-six Buc-
caneer supplémentaires. Cela nous permettra de 
continuer à affecter ce type d'appareils au 
SACLANT et de maintenir notre contribution 
à ~a force de ·combat tactique et de reconnais-
sance du SACEUR lorsque les C'anberra seront 
retirés d'Allemagne. 
39. Des études se poursuivent au ministère de la 
défense, au ministère de la technologie et dans 
l'industrie pour déterminer les performances 
requises pour un chasseur moderne qui devrait 
entrer en service vers 1975. Nous examinons 
actuellement avec la Belgique, le Canada, l'Alle-
magne de l'ouest, l'Italie et les Pays-Bas, les 
besoins opérationnels dans ce domaine afin de 
déterminer les possibi'lités de réa'lisation d'un 
progamme commun ainsi que les facteurs indus-
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would be involved. Th{'Jle are aU NATO countri{'Jl 
which need a new aircraft in the sam.e timescale. 
Air mobility forces 
40. The strategie transport force wH! continue 
to be employed for routine movements, training 
overseas, and emergency reinforcements until 
completion of the withdrawals from the Far East 
and Persian Gulf, for which it will be needed in 
full. The size of the transport force can then be 
reduced by withdrawing the Argosies five years 
earlier than had been planned, i.e. by the end of 
1971. Thereafter, the principal rôles of air 
mobility forces will be to move United Kingdom-
based forces and reserves to Germany or to the 
flanks of NATO in an emergency, to support the 
overseas training of our forces, to provide logistié 
support for United Nations' peace-keeping oper-
ations and to deploy forces overseas as, in Her 
Majesty's Government's judgment, circumstances 
require. 
IX. The services in the seventies 
68. Long-term planning is essential in deferree. 
An advanced weapons-system may take up to ten 
years from its conception to enter service and, 
in sorne cases, may then have a further twenty 
years of operationallife. If we are to have forces 
with the right balance of skills and ages, capable 
of giving a worthwhile return on their expensive 
training, we need a stable long-term programme 
for manpower and recruiting. To sorne extent, the 
decision to concentrate Britain's forces in Europe 
bas narrowed the area of choice and the scope for 
error in long-term deferree planning. But sub-
stantial uncertainties remain, particularly in the 
fluidity of the international situation, the deve-
lopment of military technology, and the allocation 
of rôles between allies. In th{'Jle circumstances, the 
Government must strike a balance between the 
best estimate it can now make of Britain 's 
probable deferree requirements and the degree of 
flexibility it can afford as an insurance against 
the inherent fallibility of judgment. 
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Outside Europe 
69. So long as Britain is responsible for depen-
dent territories, she will ha~e certain military 
obligations which will require her to station small 
elements of aU three servicœ overseas - for 
example in Hong Kong - and to reinforce them 
if necessary. She may also wish to co-operate in 
keeping the peace under United Nations' auspices 
or to support her friends. Thus, although the 
Government has decided to retain no special 
eapability for major operations overseas, Britain 
must preserve sorne of the special military skills 
which might be needed there and must keep the 
ability to send her forces outside Europe if shc 
judges it her duty or interest to do so; thus we 
plan to keep the use of Gan and Masirah in order 
to maintain a number of route options. 
70. Though most of Britain's forc{'Jl in the Euro-
pean theatre will be committed to NATO in one 
way or another and the normal consultation with 
NATO would be required before they were with-
drawn for other purposes, this formai commit-
ment is unlikely to prevent our sending appro-
priate forces overseas unless conditions in 
Western Europe make such deployntent obviously 
undesirable. The forces that Britain might decide 
to make available overseas would be determined 
by the nature of the operation and the circum-
stances at the time, and by the political impli~ 
cations of temporarily reducing our NATO con-
tribution for the duration of that operation. 
While it would conflict with Britain's new poli-
tical priorities to deploy more than a relatively 
small part of her total strength outside Europe, 
we could, if in our judgment the situation so 
demanded, still provide a considerable force of ali 
three services. Indeed, one purpose of the five 
power Commonwealth exercise proposed for the 
Far East in 1970 is to demonstrate that Britain 
is in fact able to deploy effectively significant 
forces overseas. 
71. Such forces could include a substantial 
number of naval ships, an am.phibious force, 
severa! squadrons of combat aircraft of various 
types, and a land force of at least brigade group 
size. Deployment timings would obviously depend 
upon the precise circumstances, but we could 
expect naval and air forces and lightly-armed 
ground troops to be quickly on the scene, although 
it would take longer to build up the support 
triels et financiers qui entreraient en. jeu. Tous 
ces pays de l'O.T.A.N. ont besoin d'un nouvel 
appareil dans les mêmes délais. 
Forces de mobilité aérienne 
40. La force de transport stratégique continuera 
d'être employée pour les déplacements courants, 
l'entraînement outre-mer et les renforts d'urgence 
jusqu'à ce que les retraits qui s'effectuent en 
Extrême-Orient et dans le Galfe Persique, et pour 
lesquels tous les ·appareils sont néc~saires, seront 
terminés. On pourra alors en rédtùre l'impor-
tance en retirant les Argosy cinq ans plus tôt 
que prévu, c'est-à-dire à la fin de 1971. Elle aura 
ensuite pour rôle essentiel de transporter, en ca3 
d'urgence, en Allemagne ou sur les flancs de 
l'O.T.A.N., ~es unités et les forces de réserve 
basées au Royaume-Uni, d'appuyer l'entraînement 
de nos fovces outre-mer, de fournir un appui 
logistique •aux opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies et de transporter des forees 
outre-mer llorsque, de Œ'avis du gouvernement de 
Sa Majesté, les circonstances •l'exigeront. 
IX. Les forces armées à partir de 1910 
68. La planification à long terme est essentielle 
pour la défense. Dix ans peuvent s'écouler entre 
la conception et ~a mise en service d'un système 
d'armes moderne qui, dans certains cas, peut 
encore rester opérationnel pendant une vingtaine 
d'années. Si nous voulons disposer de forces con-
venablement équilibrées quant à l'âge et aux spé-
cialités, susceptibles d'assurer la rentabilité d'un 
entraînement coûteux, il nous faut un programme 
stable à long terme en matière d'effectifs et de 
recrutement. La décision de concentrer les forces 
britanniques en Europe a, dans une certaine 
mesure, réduit la latitude de choix et la marge 
d'erreur propre à toute P'lanifioeation militaire à 
long terme. Il demeure néanmoins d'importants 
facteurs œincertitude, notamment •la fluidité de 
la situation internationale, l'évolution de la tech-
nologie militaire et la répartition des rôles entre 
alliés. Dans ces conditions, le gouvernement doit 
trouver un équilibre entre ~a meilleure estima-
tion qu'il peut faire à l'heure actuelle des besoins 
probables de la Grande-Bretagne dans le domaine 
de la défense et la marge qu'il peut se permettre 






69. Aussi longtemps que la Grande-Bretagne 
aura des responsabilités vis-à-vis de territoires 
dépendants, elle aura certaines obligations mi~i­
taires qui exigeront le maintien outre-mer, 
par exemple à Hong Kong, de petits contingent~ 
des trois armes, et .leur renfQrcement, ·le cas éché-
ant. Elle peut également souhaiter coopérer au 
maintien de la paix sous l'égide des Nations 
Unies, ou venir à l'aide de ses amis. Par consé-
quent, même si le gouvernement a décidé àe ne 
maintenir aucun potentiel particulier en vue 
d'opérations d'envergUre outre-mer, la Grande-
Bretagne doit conserver certaines capacités mili-
taires spécia~es qui pourraient être nécessaires et 
garder toute· latitude d'envoyer ses forces bors 
d'Europe si elle le juge de son devoir ou de son 
intérêt; ainsi, nQus songeons à continuer d'utiliser 
Gan et Masirah pour conserver un certain choix 
d'itinéraires possibles. 
70. La plupart des forces britanniques sur le 
théâtre européen seront engagées, d'une manière 
ou d'une autre, vis-à-vis de l'O.T.A.N. et leur 
retrait pour affectation à d'autres tâches sera 
subordonné aux consultations normales avec 
l'O.T.A.N., mais il est peu probable que cet enga-
gement explicite nous empêche d'envoyer outre-
mer les forces nécessaires, à moins que la situation 
en Europe occidèntale ne rende, de toute évidence, 
cette initiative peu souhaitable. L'importance de 
ces forces dépendrait de la nature de l'opération, 
des circonstances et des conséquences politiques 
qu'entraînerait la réduction temporaire de notre 
contribution à l'O.T.A.N. pour la durée de l'opé-
ration. Bien que le déploiement hors d'Europe 
d'une fraction non négtligeable de ses forces irait 
à l'encontre des nouv~lles priorités politiques défi-
nies par la Grande-Bretagne, nous pourrions, si 
nous estimions que la situation ~'exige, fournir 
encore un contingent considérable des trois armes. 
L'un des buts de l'exercice Five Power Common-
wealth, prévu en Extrême-Orient en 1970, est pré-
cisément de prouver que la Grande-Bretagne peut 
effectivement déployer Qutre-mer des forces im-
portantes. 
71. Ces forces pourraient se composer d'un 
nombre élevé d'unités navales, d'une force amphi-
bie, de plusieurs escadrons de chasseurs de types 
divers et d'une force terrestre équivalant au 
moins à un groupement tactique. Le déroulement 
de l'opération dépendrait évidemment des cir-
constances, mais les forces navales et aériennes, 
ainsi que les forces terrestres dotées d'armes 
légères seraient certainement rapidement à pied 
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facilities and supp1ies required for a major 
operation. In general, we do not propose to 
maintain stockpiles of operational equipment and 
supplies outside Europe, though we may find it 
economical, as we do at present, to hold small 
stocks of equipment for training and exercises in 
areas regularly used for these purposes. 
72. It witl be a necessary part of our policy 
that our forces should train overseas in peace-
time. Such training is •a1ready undertaken on a 
considerable sœ;le in many parts of the world. It 
will be even more important to continue this for 
the following reasons. Our forces must remain 
experienced and efficient. W e must overcome the 
limitations of, and familiarity with, the training 
areas in this country. W e must preserve our' 
present operational techniques and skill in dif-
ferent climates and terrains and our ability to 
assist in peace-keeping. Finally, we must give 
servicemen the opportunity to serve overseas, at 
!east for short periods; this is, and always has 
been, one of the attractions of servic.e lüe and is 
of importance to the maintenance of voluntary 
recruiting. Where practicable, our military 
training overseas will be so arranged as to enable 
projects which are of direct benefit to the local 
peoples - for example, road construction - to 
be carried out at the same time. 
The European future 
73. In defence, as in every other field, the 
first and fundamental assumption on which the 
Government believes that Britain must base her 
future policy is the need for closer unity in 
Europe. By the end of 1971, the concentration 
of our forces in the N.A:TO area will have the 
effect of strengthening not only the military 
power of the .A:IJ.lianœ but also the politica:l s6lida-
rity of the European members of NATO. Gloser 
integration in defence between Britain and her 
European allies within the Atlantic Alliance is 
likely to be of equal benefit, whether early pro-
gress can be made towards disarmament or not. 
It can bring both military and economie advan-
tages through the joint procurement of defence 
equipment. Moreover, so long as other elements in 
the European situation are unstable, anything 
ll5 
which reinforces the stability of security relation-
ships between the powers must atrengthen peace. 
74. It is difficult at present to determine in 
detail what forces Europe is likely to require for 
its security in the longer term or how they should 
be deployed. This will depend among other things 
on what progress can be made towards disarma-
ment and on what contribution is made by 
Europe's transatlantic allies. If Britain wishes to 
exercise the same influence as other EUl'opean 
powers with similar resources, in a Europe that 
is expected to become increasingly self-reliant, 
she must be prepared to continue contributing to 
its joint defence on a scale comparable with them. 
75. It is therefore the Government's intention 
that Britain shall play her full part in the defence 
of Europe. Her all-regular Army, though smaller 
in size than sorne continental armies, will provide 
the ..A1liance with ground forces of a professional 
skill and experience unmatched in Europe. Her 
Air Force will compare in size and quality with 
that of any other European power and will make 
a vital contribution to the success of NATO 
operations by land, sea or air. Britain's Polaris 
force will be the only European element in 
NATO's strategie nuclear deterrent; the British 
Navy as a whole will be by far the strongest navy 
in Europe- a contribution particularly appro• 
priate for an island nation. Ali three services will 
be unique among their European partners in the 
range and degree of their operational experience. 
76. During the past decade, the future of the 
services has been uncertain. The decision, how-
ever, to withdraw from our main bases overseas, 
and our improved methods of controllin~ the 
defence budget and of deciding what military 
equipment the forces will need, have redueed the 
main uncertainties in our planning. The next 
few years will see a major redeployment in the 
services. Once this has been completed, and our 
forces are based in Europe, the services can look 
forward with increasing confidence to a more 
sta:ble future. The Government believes that the 
armed forces offer a stimulating, worthwhile and 
enduring career. In the future, as in the past, 
they will make an indispensable contribution to 
d'œuvre, même s'il faMait plus longtemps pour 
mettre en place le dispositif de soutien et réunir 
les approvisionnements nécessaires à une opéra-
tion importante. D'une manière générale, nous 
n'avons pas l'intention de conserver des stocks 
de matériel opérationnel et d'approvisionnements 
hors d'Europe, encore que nous puissions trouver 
avantageux de maintenir, comme nous le faisons 
actuellement, de petits stocks de matériel pour 
l'entraînement et les manœuvres dans des régions 
utilisées régulièrement à cet effet. 
72. Notre politique exigera que nos forces s'en-
traînent outre-mer en temps de paix. C'est ce qui 
se passe déjà sur une grande échellle en maintes 
parties du monde et il importera d'aller toujours 
plus avant dans cette voie pour les raisons sui-
vantes. Nos forces doivent conserver leur expé-
rience et leur efficacité. Nous devons nous affran-
chir des insuffisances des camps d'entraînement 
nationaux et de la connaissance que nous en 
avons. Nous devons conserver notre compétence 
et nos techniques opérationnelles actuelles sous 
des climats et sur des terrains différents, ainsi 
que nos possibilités de contribuer au maintien de 
la paix. Enfin, nous devons donner à nos soldats 
la possibilité de servir outre-mer, au moins pour 
de courtes périodes; c'est, et cela a toujours été, 
l'un des attraits de la vie militaire qlÙ a son im-
portance pour le maintien du recrutement de 
volontaires. Autant que possible, l'entraînement 
de nos forces outre-mer sera conçu de manière à 
permettre en même temps 'la réalisation de pro-
grammes ayant un intérêt direct pour les popu-
lations locales - par exemple, la construction 
de routes. 
L'avenir de l'Europe 
73. En matière de défense, comme dans tout 
autre domaine, la nécessité d'une union plus 
étroite de l'Europe est le principe premier et 
fondamental sur lequel, de l'avis du gouverne-
ment, la Grande-Bretagne doit désormais fonder 
sa politique. D'ici 'la fin de 1971, la co:ncentration 
de nos forces dans la zone de l'O.T.A.N. aura 
pour effet de renforcer non seulement la puis-
sance militaire de l'Alliance, mais aussi la solida-
rité politique de ses membres européens. Une inté-
gration plus poussée dans le domaine de la 
défense entre la Grande-Bretagne et ses alliés 
européens au sein de l'Alliance atlantique, sera 
probablement, elle aussi, profitable, que l'on 
fasse ou non des progrès rapides vers le désarme-
ment. Elle peut comporter des avantages, aussi 
bien militaires qu'économiques, grâce à l'achat 
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en commun de matériel militaire. En outre. tant 
que d'autres éléments de la situation européenne 
restent instables, tout ce qui renforce la stabilité 
des rapports de sécurité entre puissances doit 
renforcer la paix. 
7 4. Il est actuellement difficile de déterminer en 
détail les forces dont l'Europe peut avoir besoin 
pour sa sécurité à long terme ou 1a façon dont 
elles devront être déployées. Gela dépendra, entre 
autres, du progrès qui pourra être réalisé vers le 
désarmement et de la contribution qu'y apporte-
ront les alliés transatlantiques de l'Europe. Si la 
Grande-Bretagne veut exercer la même influence 
que les autres pays européens disposant de res-
sources analogues dans une Europe qui devrait 
se suffire de plus en plus à elle-même, elle doit 
être prête à continuer à contribuer, dans des pro-
portions comparables, à la défense commune. 
75. Le gouvernement a donc l'intention de faire 
participer pleinement la Grande-Bretagne à la 
défense de l'Europe. Son armée, composée uni-
quement de soldats de métier, bien qu'inférieure 
en effectifs à certaines armées du continent, 
fournira à l'Alliance des forces terrestres dont la 
valeur professionne]le et 'l'expérience seront uni-
ques en Europe. Son aviation sera comparable, 
en importance et en qualité, à celle de n'importe 
quelle autre puissance européenne et apportera 
une contribution décisive au succès des opérations 
de l'O.T.A.N. sur terre, sur mer et dans les airs. 
Les Polaris de la Grande-Bretagne constitueront 
le seul élément européen de la force de dissuasion 
nucléaire stratégique de l'O.T.A.N.; la marine 
britannique dans son ensemble sera de 1loin la plus 
forte d'Europe, comme il convient tout particu-
lièrement à une nation insulaire. Comparées à 
leurs homologues européennes, les trois armes 
seront uniques par l'étendue et le degré de leur 
expérience opérationnelle. 
76. Au cours des dix dernières années, l'avenir 
des forces armées est resté incertain. Toutefois, 
la décision de nous retirer de nos principales 
bases d'outre-mer et l'amélioration de nos mé-
thodes de contrôle du budget de :Ja défense et de 
choix des équipements militaires nécessaires, ont 
réduit les principales incertitudes à la base de nos 
plans. Les prochaines années verront un redé-
ploiement important des différentes armes. Cette 
opération achevée et nos forces une fois basées 
en Europe, les trois armes pourront envisager 
avec une confiance croissante un avenir plus 
stable. Le gouvernement estime que l'armée offre 
une carrière attrayante, intéressante et durable. 
A l'avenir, comme par le passé, elle apportera une 
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the security of the nation and the peace of the 
world. 
Source: HMSO Cmnd. 3701. 
59. Speech by Mr. Brandt, Federal German 
Vice-Chancellor and Minister for Foreign 
Affairs, to the Presidential Committee of the 
WEU Assembly, Bonn 
11th July 1968 
(Extract) 
Permit me to say a few words about the 
relations between the Council of Ministers and 
the Assembly. It is important that these relations 
should be characterised by mutual understanding 
and a desire for co-operation. I have the impres-
sion that we are about to make considerable pro-
gress in this respect. The efforts which not only 
the AssemMy but also the Coundl, that is the 
governments, have recently undertaken have not 
remained without success. Certain difficulties 
have ·been settled and cleared out of the way. A 
dialogue has begun which now needs to be 
extended and intensified with a view to achieving, 
within the scope of existing possibilities, ·better 
information of the Assembly by the governments 
and harmonious co-operation. 
In this context, I can state with satisfaction 
that the envisaged joint meeting of the Council 
and the Presidential Committee- which has been 
the subject of discussion at the meeting of the 
Counc1l of Ministers at the beginning of this week 
- will most probably be taking place in Rome in 
Oetober. 
The Federal Government attaches great 
importance to the activities of the Assembly of 
Western European Union and of its committees 
- activities that concentrate strongly on two 
spheres with which we in the German Government 
are also preferahly occupied: European uni-
fication and European East-West relations. 
I wish to mention with gratitude that the 
Assembly, on several occasions, espoused the Ger-
man cause and lent ~t its political and moral 
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support. I shall never forget how emphatically, 
during my time as governing Mayor, the WEU 
Assembly supported the vital rights of the city 
and the peopie of Berlin. Unfortunately, it is now 
again necessary to ask for such support. 
We are ali agreed in the desire to give WEU 
the importance that is due to it, particularly at 
this stage. I am having in mind not only the 
problems of European security but also its 
function as a link between the six EEC countries 
and Great Britain. 
In this context, I would add just another 
remark about the meeting of the .Council of 
Ministers which has just been concluded. On the 
German side, we had advocated an intensification 
above aU of the political consultations within the 
Council. I am glad to say that this latest meeting 
of the Council has brought us a good step forward 
in this direction. I hope very much that there are 
further steps to follow, which would certainly 
be beneficiai to our organisation as a whole, 
including the Assembly. 
Source : Ministry for Foreign Affa.irs, Bonn. 
60. Resolution 1 issued after the ELDO 
Ministerial Conference, Paris 
12th July 1968 
The Conference of Mini'Sters of the Euro-
pean Space Vehicle Launcher Development 
Organisation, 
Meeting in Paris on llth and 12th July 1968, 
Heard the report by the Secretary General 
on the proposa ls for the continuation of the 
ELDO combined programme (ELDO/CM (July 
68) 4 rev.) and took note of the two work plans, 
T/8 (Documents ELDO/T (68) 8/F (68) 10 and 
ELDO/C (68) 11) and T/8A (ELDO/C (68) 19) 
submitted to its attention. 
1. Notwithstanding the insertion in the text of the 
rese~ations and amendments which he presented, the 
Itahan representative was unable to subscrib& to this 
resolution. -
contribution indispensable à la sécurité de la 
nation et à la paix dans le mQnde. 
Source : Supplementary Beatement on Dejerwe Policy 1968, 
HMSO Cmnd. 3701 (Traduction U.E.O.). 
59. Allocution prononcée par M. Brandt, 
Vice-chancelier et Ministre allemand des 
affaires étrangères, d l'occasion de la réunion 
du Comité des présidents de l'Assemblée de 
l'U.E.O. d Bonn 
11 juillet 1968 
(Extrait) 
Qu'il me soit permis de dire quelques mots au 
sujet des relations entre le Conseil des Ministres 
et l'Assemblée: il est important que ces relations 
soient imprégnées d'une compréhension récipro-
que et du désir de coopérer. J'ai l'impression 
qu'à cet égard, nous réalisons actuellement des 
progrès eonsidérables. Les efforts aooomplis ces 
derniers temps, non seulement par l'Assemblée, 
mais aussi par le Conseil, c'est-à-dire par les 
gouvernements, ne sont pas restés infructueux. 
Certaines difficultés ont pu être réglées et liqui-
dées. Un dialogue s'est engagé, qu'il importe de 
développer afin d'aboutir dans le cadre des possi-
bilités existantes, à une meilleure information de 
l'Assemblée par les gouvernements et à une coopé-
ration harmonieuse. 
A cet égard, je puis constater avec satisfac-
tion que maintenant - on en a parlé lors de la 
session du Conseil des Ministres, au dêbut de 
cette semaine - la séance commune du Conseil 
et du Comité présidentie'l envisagée, aura sans 
doute lieu en octobre prochain à Rome. 
Le gouvernement fédéral attache une grande 
importance au travail accompli par l'Assemblée 
del 'Union de l'Europe Occidentale et ses commis-
sions - un travail qui se concentre fortement sur 
deux domaines qui, à nous aussi, au sein du gou-
vernement allemand, nous tiennent particulière-
ment à cœur: l'unité européenne et les relations 
Est-Ouest. 
C'est. avec gratitude que je voudrais men-
tionner que l'Assemblée a, à P'lusieurs reprises, 
défendu les inquiétudes ressenties par l'Allema-
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gne et a prêté son appui politique et moral. .Je ne 
pourrai jamais oublier l'insistance avec laquelle 
l'Assemblée de IJ.'U.E.O., à l'époque où j'étais 
bourgmestre-chef du gouvernement de Berlin, a 
défendu •le droit à l'existence de Berlin et des 
Berlinois. Il est malheureusement nécessaire au-
jourd'hui de solliciter à nouveau un tel appui. 
Nous sommes tous unanimes à souhaiter que 
soit donnée à l'U.E.O. l'importance qui, précisé-
ment maintenant, lui revient. A cet égard, je ne 
pense pas seulement aux problèmes inhérents à 
la sécurité européenne, mais au rôle de trait 
d'union qu'elle joue entre les six Etats de la 
C.E.E. et la Grande-Bretagne. 
Dans cet ordre d'idées, une remarque encore 
au sujet de IJ.a session du Conseil des Ministres qui 
vient de se terminer: du côté allemand; nous nous 
étions prononcés avant tout en faveur de consUl-
tations politiques plus intenses et plus approfon-
dies au sein du Conseil. Nous sommes heureux 
de constater que cette dernière session du Conseil 
nous a fait progresser dans cette voie. J'espère 
sincèrement que cette progression se poursuivra. 
Elle serait profitable à notre organisation en gé-
néral aussi bien qu'à l'Assemblée. 
Source : Ministère des affaires étrangères, Bonn. 
60. Résolution 1 publiée d l'issue de la réunion 
du Conseil des Ministres du C.E.C.L.E.S. d 
Paris 
12 juillet 1968 
La Conférence des Ministres de· l'Organisa-
tion Européenne pour la Mise au Point et la 
Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux, 
Réunie à Paris les 11 et 12 juillet 1968, 
A entendu le rapport du secrétaire général 
sur les propositions concernant la poursuite du 
programme combiné du C.E.C.L.E.R (ELDO/CM 
(juillet 68) 4 rév.) et a pris connaissance des 
deux plans de travail, T/8 (Documents ELDO/T 
(68) 8/ELDO/F (68) 10 et ELDO/C (68) 11) 
et T/8A (ELDO)C (68) 19) soumis à son atten-
tion. 
1. Malgré l'insertion dans le texte des réserves et amen-
dements qu'il a présentés, le représentant de l'Italie n'a. 
pu se rallier à cette résolution. 
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I. The Conference, 
Having noted that the Council of ELDO had 
been unable to reach unanimous agreement on 
the necessary measures for coping with the finan-
cial situation arising from the expected overspend 
()f the ceiling of 626 MMU set by the Conference 
in 1966, and from the United Kingdom's position 
expressed in the Memorandum of 16th April 
196S; 
1. Confirms the willingness of the ELDO mem-
ber States to complete the current programme and 
to participate in it; 
2. Considers that, in the present state of affairs, 
plan T /SA should, as from now, be considered as 
the provisional working basis pending a definitive 
decision at the next meeting of the Conference, 
which is fixed for 1st and 2nd October 196S; 
3. Agrees that the definitive decision, referred 
to under point 2 a:bove, will have to take account 
of the following statements and reservations: 
(a) The Italian Dellegation made the follow-
ing statement: 
"Provided that the conditions are ful-
filled by the organisation which formed 
the subject of the ministerial agreements 
of 1966 (SO% ratio of work to contri-
butions and representativity of the PAS 
as set out in documents ELDO /CM 
(June 66) 4 add., ELDO/CM (July 66) 9, 
ELDO/T (67) 2, ELDO/T (67) 22, etc.) 
an adjusted plan T /SA or any other 
alternative proposals full:filling the above 
conditions could be presented by the 
ItaJlian Delegation to its Government. '' 
(b) The Belgian Delegation requests that 
measures be taken to ensure that the 
work plan to be adopted by the definitive 
decision shall be coherent and integrated 
into a wider overall plan for the Euro-
pean space effort1 and that account be 
taken of the need to ensure a fair distri-
bution of contributions and of the tasks 
anotted to the member States. 
( c) The German and French Delegations 
request that the manufacture ofilaunchers 
F 13 and F 14 be regarded as a first use 
of the development results of planT/SA 
and hence a programme within the 
meaning of the Convention of ELDO. 
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The costs of these launchers will be borne 
by the Governmen'ts of France and Ger-
many on condition that the other govern-
ments support the manufacture and 
launching of these launchers in the same 
manner as the manufacture and launch-
ing of the preceding launchers. Similarly, 
other programmes for other future users 
could constitute special programmes for 
the organisation. 
(d) The United Kingdom Delegation states 
it is unable to participate in a financing 
of the overspend envisaged. 
4. Decides that the points raised by the above 
reservations be examined forthwith with a view 
to a solution heing found before the next session. 
In partimtlar: 
(a) The secretariat shall, in co-operation with 
ali delegations, explore the possibilities 
that might be foun:d within the frame-
work of plan T /SA to ensure the best 
possible distribution of contributions and 
tasks, in order to meet the wishes and 
reservations formulated at point 3 above. 
(b) The governments of the member States 
shall consult together to seek and 
examine ali other possibilities, even out-
side the limited framework of the launcher 
programmes. 
(c) The governments of the member States 
shaU issue to their representatives in the 
Committee of Alternates of Ministers to 
the ESC' the necessarv directives to 
ensure that, in prepa'i-ation for the 
coming European Conference proposed 
for November 196S, everything possible 
is done in collaboration with the other 
memher States of that Conference to 
establish a coherent and integrated Euro-
pean space programme answering at one 
and the same time Europe's needs and 
possibilities. 
II. The Conference, 
Having found that plan T/SA, while con-
stituting a laudable effort of economy, nonethe-
less entails an overspend of the ceiling approved 
in 1966; 
1. La Conférence, 
Ayant constaté que le Conseil du C.E.C.L.E.S. 
n'avait pas pu arriver à un accord unanime quant 
aux mesures nécessaires pour faire face à la situa-
tion financière découlant du dépassement prévu 
du plafond de 626 millions d'lJ.C. fixé par la 
conférence de 1966, et de la prise de position 
britannique exprimée dans l'aide-mémoire du 
16 avril 196S: 
1. Confirme la volonté des Etats membres du 
C.E.C.L.E.S. d'achever le programme en cours 
et d'y apporter leur participation; 
2. Estime que dans l'état actuel des choses, le 
plan T /SA doit être dès à présent considéré 
comme base de travail provisoire jusqu'à ce 
qu'une décision définitive intervienne lors de la 
prochaine session de la conférence qui est fixée 
aux 1er et 2 octobre 196S; 
3. Convient que la décision définitive, visée au 
point 2 ci-dessus, devra tenir compte des décla-
rations et des réserves ci-après: 
(a) La délégation italienne a fait la décla-
ration suivante: 
«Sous réserve que, du côté de l'organisa-
tion, soient remplies les conditions qui 
ont formé l'objet des accords ministériels 
de 1966 (retour travaux sur contribu-
tions à SO% et valeur représentative du 
PAS telle qu'elle résulte dE>s documents 
ELDO/OM {juin 66) 4 add., ELDO;'ICM 
(juillet 66) 9, ELDO/T (67) 2, 
ELDO/T (67) 22, etc.), un plan T/SA 
aménagé, ou d'autres propo!'litions alter-
natives, remplissant les conditions sus-
dites, pourrait être présenté par la délé-
gation italienne à son gouvernement». 
(b) La délégation belge demande que des 
dispositions soient prises pour que le 
plan de travail qui sera adopté par la 
décision définitive soit cohérent et inté-
gré dans un plan d'ensemble plus large 
de l'effort spatial européen et qu'il soit 
tenu compte de la nécessité d~assurer une 
répartition équitable des contributions et 
des tâches confiées aux Etats membres. 
( c) Les délégations allemande et française 
demandent que la fabrication des lan-
ceurs F 13 et F 14 soit considérée comme 
première utilisation de la mise en œuvre 
du plan T/SA et, dans cette mesure, 
comme un programme aux termes de la 
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Convention du C.E.C.L.E.S. Les coûts 
de ·ces lanceurs seront supportés par les 
gouvernements de la France et de l'Alle-
magne à la condition que les autres gou-
vernements soutiennent la fabrication de 
ces lanceurs et leur lancement de la 
même manière que la fabrication et le 
lancement des précédents lanceurs. De 
même, d'autres programmes pour d'au-
tres utilisateurs futurs pourront consti-
tuer des ·programmes spéciaux de l'orga-
nisation. 
(d) La délégation du Royaume-Uni déclare 
ne pas pouvoir participer à un finance-
ment des dépassements envisagés. 
4. Décide que les points soulevés par les réserves 
exprimées au point 3 ci-dessus devront être exa-
minés sans délai en vue de leur trouver une solu-
tion avant la prochaine session. En particulier: 
(a) Le secrétariat, en liaison avec toutes les 
délégations, explorera les possibilités qui 
pourraient être trouvées dans le cadre 
du plan T /SA pour assurer la meilleure 
répartition possible des contributions et 
des tâches, afin de satisfaire aux vœux et 
aux réserves formulés au point 3 ci-
dessus; 
(b) Les gouvernements des Etats membres 
se consulteront afin de rechercher et 
d'examiner toutes les autres possiblités, 
même en dehors du cadre limité des pro-
grammes de lanceurs; 
(c) Les gouvernements des Etats membres 
donneront à leurs représentants au Co-
mité des Suppléants des Ministres de la 
C.S.E. les directives nécessaires afin que, 
dans la préparation de la prochaine Con-
férence Spatiale Européenne prévue 
pour novembre 196S, tout le possible 
soit fait en collaboration avee les autres 
Etats membres de cette conférence pour 
établir un programme spatial eut:opéen 
cohérent et intégré qui réponde à la fois 
aux besoins et aux possibilités de l'Eu-
rope. 
II. La Conférence, 
Ayant constaté que le plan T/8A, tout en 
constituant un louable effort d'économie, n'en 
comporte pas moins un dépassement du plafond 
approuvé en 1966; 
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Having examined the various formulae sub-
tnitted by the secretariat for financing this over-
spend; 
1. Notes that the Delegations of Belgium, 
France, the Federal RepuMic of Germany, Italy 
and the Netherlands have stated their willingness 
to propose to their governments the financing, on 
a basis to be discussed, of the overspend. 
2. Also notes that these positions have been 
accompanied by the following reservations and 
observations: 
(a) France and Germany cali for the con-
tinued solidarity of ali the member States 
of the organisation (including the United 
Kingdom) in the financing of this over-
spend. 
(b) Belgium, France, Germany and the 
Netherlands request the settlement, 
before 15th Septetnber 1968, of contri-
butions due by virtue of the Convention 
and relil'aining unpaid. 
(c) The Netherlands requests that adjust-
ments of contributions be accepted, 
enabling it to have a fair return on its 
contributions. 
(d) Ita'ly makes a finaneial participation, 
within limits and on terms to be discus-
sed, conditional upon the adoption of a 
technical plan conforming to its views. 
( e) Belgium is ready to associa te itself with 
the joint effort in an equitable concept 
of fair returns, provided the ELDO pro-
gramme broadens into a coherent and 
integrated joint space programme. 
(f) The Australian Delegation maintains the 
position of its Government as defined in 
the Convention, which ensures that the 
Woomera facilities will continue to be 
placed at' the organisation's disposai on 
the same terms as at present. 
Points (a) to (f) inclusive will form the sub-
ject of an urgent and detailed examination in an 
endeavour to find a constructive sollution to them 
before the next session. 
III. The Conference, 
Having examined the problem of the avail-
ability of launchers for users in the light of a 
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paper prepared by the United Kingdom Delega-
tion on the terms on which Blue Streak could be 
made available to ELDO and the member States 
after the end of the ELDO oombined programme; 
Having noted that certain delegations would 
have liked to have details as to the guarantees 
which the United Kingdom Government is ready 
to give in the area of cost control, inspection, 
the making available of government facilities and 
the basis for establishing the relevant costs; 
Having also noted that the Delegatien of the 
United Kingdom had stated that for its part it 
would fulfil ali the obligations laid upon it by the 
Convention and Resolution No. 1 (ELDO/CM 
(July 66) 16) but that the question of the supply 
of Blue Streak presents a commercial aspect that 
would require to be thoroughly examined; 
Agrees that the whole of the problems raised 
by the supply of Blue Streak demands to be 
studied urgently and in greater detail, and 
decides to create a working group for this pur-
pose, which should reach satisfactory conclusions 
for the next session of the Conference. 
lV. The Conference, 
Having unanimously recognised the impor-
tance of strict control over the organisation1s 
commitments and expenditure; 
Considera that fresh efforts will have to be 
made by the menrber States and the secretariat 
in order 'to ensure continuous and satisfactory 
technical and financial control over the evolution 
of work; 
Invites the Council and tlle secretariat of 
ELDO to take into consideration the various 
.observations made at this ConferE>nce on the 
subject of programme management; 
. Asks, finaliy, that special care ·be given to 
preparation of the reports which the secretariat 
is to make to the Council by 31st December 1968 
.and 30th June 1969 on the subject of the recom-
mendations submitted by the COr:ps of Inspectors. 
V. In any event, the Delegations of Belgium, 
France, the Federal Republic of Germany, ltaly, 
Ayant examiné les différentes flormnles son-
mises par le secrétariat en vue d'assurer le finan-
cement de ce dépassement: 
1. Prend note de ce que les délégations de la Ré-
publique Fédérale d'Ai'lemagne, de la Belgique, 
de la Franee, de l'Italie et des Pays-Bas se sont 
déclarées disposées à proposer à lerurs gouverne-
ments le financement, sur une base à débattre, 
du dépassement des coûts; 
2. Note également les réserves et observations 
suivantes ·qui ·accompagnent ces prises de position: 
(a) L'A1lemagne et la France demandent le 
maintien de la soUdarité de tous les Etats 
membres de l'organisation (:y compris le 
Royaume-Uni) dans le financement de ce 
dépassement; 
(b) L'Allemagne, la Belgique, Ja France et 
les Pays-Bas demandent l'apurement, 
avant le 15 septembre 1968, des contribu-
tions dues en vertu de la Convention et 
impayées à cette date; 
(c) Les Pays-Bas demandent que des rajuste-
ments de contributions soient acceptés, 
en vue de leur permettre de disposer d'un 
juste retour de leur contribution; 
(d) L'Italie fait de l'adoption d'1fll plan tech-
nique conforme à ses vues la condition 
d'une participation financière dont les 
limites et conditions restent à débattre; 
(e) La Belgique est prête à s'asaocier à l'ef-
fort commun dans une conception équi-
table des retours, à conditio'l!t que le pro-
gramme du C.E.C.L.E.S. .-bouehe sur 
un programme spatial commun, cohérent 
et intégré; 
(f) La délégation de l'Australie maintient la 
position de son gouvernement, définie 
dans la Conwntion,. ce qui garantit que 
les instaJtlations de Woomera. continue-
ront à être mises à la disposition de l'or-
ganisation dans les mêmes conditions 
qu'actuellement. 
Les points (a) à (/) ci-dessus feront l'objet 
d'un examen urgent et approfondi, dans un effort 
pour leur trouver une solution constructive avant 
la prochaine session. 
III. La Conférence, 
Ayant examiné le problème de la mise des 
lanceurs à la disposition des utilisateurs à la 
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lumière d'un document préparé par la délégation 
du Royaume-Uni, au sujet des conditions dans les-
quelles le Blue Streak pourrait être mis à la dis-
position du C'.E.C.L.E.S. et des États membres 
après la fin du programme combiné de l'organisa-
tion; 
Ayant noté que certaines délégations an-
raient voulu obtenir des précisions sur les garan-
ties que le gouvernement du Royaume-ùni est 
disposé à donner dans le domaine du contrôle 
des coûts, de l'inspection, de la mise à la dispo-
sition des installations gouvernementalles et de la 
base d'établissement des dépenses s'y rapportant; 
Ayant également noté que, selon une décla-
ration de la dêlégation du Royaume-Uni, celui-ci 
assumera totalement, pour sa part, les obligations 
qui lui incombent en vertu de la Convention et 
de la Résolution no 1 (ELDO/CM (juillet 66) 16), 
mais que 'la question de la fourniture du Blue 
Streak revêt un aspect commercial qui devrait 
être examiné de façon approfondie; 
Convient que l'ensemble des problèmes sou-
levés par la mise à la disposition du Blue Streak 
demande à être étudié d'urgence et plus en détail, 
et décide de créer rm groupe de travail à cet effet, 
qui devra avoir abouti à des conélusions satis-
faisantes pour la prochaine session de la Con-
férence. 
IV. La Conférence, 
Ayant unanimement reconnu l'importance 
d'un contrôle strict des engagements et des dépen-
ses de l'organisation; 
Estime que de nouveaux efforts devront 
être faits par les Etats membres et le secrétariat 
en vue d'assurer un contrôle technique et finan-
cier continu et satisfaisant de l'évolution des 
travaux; 
Invite Ie Conseil et Te secrétariat du 
C.E.C.L.E.S. à prendre en considération ~es dif-
férentes observations formulées au cours de la 
présente ·Conférenee au sn.jet des conditions de 
gestion des programmes; 
Demande enfin qu'un soin partieulier soit 
apporté à la préparatien des- rapports que le 
secrétariat doit présenter au Conseil pour le 
31 décembre 1968 et ie 30 juin 1969 au sujet des 
recommandations présentées par le Corps des 
inspecteurs. 
V. En tout état de cause, les dm'égations de la 
République Fédérale d'Allemagne, de la Belgi-
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the Netherland and the United Kingdom reiter-
ate their determination to pursue and develop 
their efforts, without delays or hesitations, with 
a view to elaborating a spa:ce programme meeting 
such requirements as Europe may have for 
launching capability and for application and 
scientific satellites. 
In e'laborating such a programme, the above-
mentioned delegations will take particular care to 
ensure: 
- continuity of action, 
- efficient management, 
- and the participation of all who wish to 
be associated with it on the basis of a fair 
sharing of costs, tasks and the exploita-
tion of results. 
The Australian Delegation will, for its part, 
give consideration to the question and terms of 
making available launching facilities at Woomera 
and the guidance station at Gove beyond the 
needs of e.risting approved programmes. 
VI. The Conference invites its President to use 
his best endeavours to remove the reservations 
in this Resolution before the next session. 
Source: ELDO document ELDO /CM (July 68) 6 Final. 
61. New French Government 
12th July 1968 
MM. Maurice Couve de Murville (UDR) 1 Prime Minister 
M inisters of State 
André Malraux 
Maurice Schumann (UDR) 
Roger Frey (UDR) 2 
Jean-Marcel Jeanneney (UDR) 2 
Cultural Affairs 
Social Affairs 
Relations with Parliament 
Without Portfolio 
M inisters and Deputy M inisters 
René Capitant (UDR) 
Michel Debré (UDR) 
Raymond Marcellin (Ind. Rep.) 
Pierre Messmer (UDR) 
François Ortoli (UDR) 1 
Edgar Faure (UDR) 1 
Olivier Guichard (UDR) 
Robert Galley (UDR) 1 
Albin Chalandon (UDR) 1 
André Bettencourt (Ind. Rep.) 1 
Robert Boulin (UDR) 1 





Economy and Finance 
Education 
Deputy Minister attached to the 
Prime Minister for Economie 
Planning and Development 
Deputy Minister attached to the 
Prime Minister for Scientific 
Research and Atomic and Space 
Questions 
Equipment and Housing 
Industry 
Agriculture 
1. Member of the previous government with a new post. 
2. New member of the government. 
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que, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni réitèrent leur vo'lonté ·de poursuivre 
et de développer leurs efforts, sans délais, ni 
atermoiements, en vue de l'élaboration d'un pro-
gramme spatial répondant aux besoins que l'Eu-
rope peut avoir en moyens de lancement et en 
satellites d'application et de recherche scientifi-
que. 
Dans l'élaboration de ce programme, les délé-
gations précitées auront pour souci particulier: 
- une action continue, 
- une gestion efficace, 
- et une participation de tous ceux qui 
veulent s'y associer sur 'la base d'une 
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répartition équitable des charges, des 
tâches et de l'exploitation des résultats. 
La délégation de 'l'Australie, pour sa part, 
examinera la possibilité et les conditions d'une 
mise à la disposition des installations de lance-
ment de Woomera et de la station de guidage de 
Gove, au--d~à des besoins du programme a<>tuel. 
VI. La Conférence invite son Président à pro-
poser ses bons offices en vue de tenter de 'lever, 
avant la prochaine session, les réserves figurant 
dans la présente résolution. 
Source :Document C.E.C.L.E.S. ELDO /CM (juillet 68) 6 
(Final). 
61. Composition du nouveau gouvernement français 
12 juillet 1968 
MM. Maurice Couve de Murville (U.D.R.) 1 
Min istres d'Etat 
André Malraux 
Maurice Schumann (U.D.R.) 
Roger Frey (U.D.R.) z 




Relations avec le parlement 
Sans portefeuille 
Ministres et ministres délégués 
René Capitant (U.D.R.) 
Michel Debré (U.D.R.) 
Raymond Marcellin (Rép. ind.) 
Pierre Messmer (U.D.R.) 
François Ortoli (U.D.R.) 1 
Edgar Faure (U.D.R.) 1 
Olivier Guichard (U.D.R.) 
Robert Galley (U.D.R.) 1 
Albin Chalandon (U.D.R.) 1 
André Bettencourt (Rép. ind.) 1 
Robert Boulin (U.D.R.) 1 





Economie et finances 
Education nationale 
Ministre délégué auprès du pre-
mier ministre, chargé du plan et 
de l'aménagement du territoire 
Ministre délégué auprès du pre-
mier ministre, chargé de la re-
cherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales 
Equipement et logement 
Industrie 
Agriculture 
1. Membre du précédent gouvernement ayant changé d'attribution. 
2. Nouveau membre du gouvernement. 
II9 
~. J~ ~n~, (!,nd. R~p.) 
H~ Duvillard (UDR) 
Yves Guéna. (UDR) 1 
~po~ 
Ex-Servioemen a.nd Wa.r Viotim.s 
Post and Telecommunica.tions 
Secretaries of State 
-loiil Le The~ (UD&) 1 
Philippe Ma.laud (Ind. Rep.) 2 
.Joseph Comiti (UDR) 2 
Michel In_chauspé (UDR} 2 
Miss Marie-Madeleine Dienesch (UDR) 1 
Q. Pie:fre ~umas (UDR} 2 
Yvon Bourges (UDR) 
Jean de Lipkowski (UDR) 2 
André ~rd (UDR) 
Jacques Ohiràc (UD&) 
Jacques Trorial (UDR) 2 
Philippe Dechartre (UDR) 
Information 
Civil Service 
Youth and Sports 






Economy and Finance 
Education 
Equipment and Housing 
1. Member of the previous govenqn,eD;t with a, ~W. post. 
2. New member of the govemment. 
Source: Le M~~ ~4t4-lli,~lt, July 1968 (WEU transla,tipp). 
62. Letter from the (ive communist parties 
meeting in Warsaw 
to the Czechoslovak Communist Party 
16th Jaly 1968 
(Extracts) 
Dear Comrades, 
On behalf of the Central Committees of the 
Communist and Workers'. P&.Dties of Bulgaria, the 
German DeDJP.Cl'atic ~publi,ç, :a;-up.ga:cy, foland 
and the So~t, Vnïpn, Wil a~e app.v~g you 
with this leU,~., dj.~Uj.~ QY. ~J\e fri~ndship 
based on the p:r;incipl.~. of M~x~~-L~wni~ and 
proletarian i~.te.z:.n~~icw~WJ;n, ~ w:-eU 1!8. by con-
cern for our ÇOID.Iljl,Qn. :r;nat.t!ll:s, fop the streng-
thening of tl?-~ pos.i.tipn.s, of ~.âJ,imn, Q.Ad. of the 
securicy of the sôciail..ist comip.unity of nations. 
We are deeply disturbed by t~e cq,11,rse of 
events in your country. The offen~ive. of reaction, 
backed by imperialism, against your party and 
the foundations of the social system of the 
Czechoslovak Socialist Republic, tP-reate~ in ow 
deepest conviction to push your country from the 
road of socialism and thereby threatens the 
interests of the entire socialist system. 
Recent}y we have proposed to the Praesidium 
of the Central Committee of the.Czech Communist 
Party to hold ~ ~w jW-nt meeting on 14th July 
1968, i,n order to ~x~,!hange W;fo;rmation and views 
on the situation i.n our countries, including the 
developn1ent of events in Czechoslovakia. Alas, 
the Pr-aesidium of the Central· Committee of the 
Czech Communist Party did not take part in this 
meeting. This is why we have deemed it neces-
sary to present to you in this letter our common 
stand with ail sincerity and frankness. 
It is our wish that you should weil under-
stand us. and that you should properly appraise 
our intentions. 
It was not and is not our intention to inter-
fere in sÙch matters which are an internai 
matter of your party and your government, to 
infringe. the gQOd. ~latio~ be1ween communist 




MM. Jean Chamant(~. hid.) 
Henri Duvillard (U.D.R.) 
Yves Guéna. (U.D.R.) 1 
Tra.n!lports 
Anciens combattants et 'rictirlle8 
dé gùë.rre 
Postes et téléèonimUhiéatioris 
Secrétaires d'Etat 
MM. Jbël Le Theule (U.D.R.) 1 
Philippe Malaud (Rép. ind.) s 
Joseph Comiti (U.D.R.) s 
Michel Inchauspé (U.D.R.) 2 
Mlle Marie-Madeleine Dienesch (U.D.R.) 1 
MM. Pierre Dumas (U.D.R.) 2 
Yvon Bourges (U.D.R.) 
Jean de Lipkowski (U.D.R.) 2 
André Bord (U.D.R.) 
Jacques Chirac (U.D.R.) 
Jacques Troria.l (U.D.R.) s 
Philippe Dechartre (U.D.R.) 
Chargé de l'information 
Chargé de la fonction publique 
Chargé de là. jeùnesse et des sports 







Eèono:rhle et fina.nèes 
:Education nationale 
Equipement et logement 
1. Membre du précédent gouvernement ayant changé d'attribution. 
2. Nouveau membre du gouvernement. 
Soorce: Le Monde, 14-15 juillet 1968. 
62. ~re adressée au parti communiste 
tchéco8lovàquè par tes é~q partiS 
c:OmnilliliSte8 réunis d Vànovie 
16 juillet 1968 
(Extraits) 
Chers camarades, 
Au nom des eomités centraux des partis eom-
munistes et ouvriers de Bulgarie, db Polognef de 
la République Démoaratique Allemande, de la 
Hongriè et de 1 'U.R.S.S., nous vous adressons 
cette lettre, inspirée par une amiti~ sincère fon-
dée sur les principes du marxisme-léninisme et de 
l'internationalisme prolétarien, en vue de renfor-
~~r la position de notre cause commune -le socia-
liSme - ainsi que la séèuritê de la communauté 
sooialiste. 
Nous sommes profondément p:rOOccupés par 
le développement de la situation dans votre pays. 
Les attaques des forces de la réactiJon, soutenues 
pàr ceDes de l'hhpérialistne contre votre parti 
et contre le fondement du système socialiste en 
Tchécoslovaquie menacent - seleil nttrè profonde 
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conviction - de détourner votre pays de. la voie 
du socialisme. d'est ,doric u11 dangèr pour 1~ in~ 
rêts dù système sociaiiste dans son ensemble. 
:kéêeinment, notis avons proposê ail préSidium 
du comjté central du pmi càinriiuriisté tehéèoslo-
vaqtie de tenir Tine :tiO'llvèHe l&iiio:ri le l4 jillltët 
pour procéder à uit êéliange dé vtiês et d'iiififiiirià-
tians stir là situation dâns nQs i>~W8 et sür 1~ dévè-
Jôppeme:nt des évérièinents dè Tèllêeo!ilo~aqttil'l; 
Malheureusement, le présidiu:i:ri du pmi ëqifuiiii~ 
niste tchécoslovaque n'a pas pris part à hi fêiiiii8h 
et n'a pas saisi l'occasion pour discuter de la 
situation colleciivement et entre éainaradeà. 
Notts vtiudrions quë tous nolis éompiémèi ët 
que v'ôus intè~rêtiez correétéinent notre objootif. 
NoùS n'avons pas eu et nous n'avons pas l'in-
tentilm d'intervenho dans les affaires q11i intéres-
sent exelusivemelt votre parti et votre Etat et de 
violer le principe d'indépendance et d'égalité des 
pays socialistes. 
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We are not approaching you as representa-
tives of yesterday who would wish to hinder you 
in correcting errors and shortcomings, including 
the infringements of socialist legality that had 
taken place. 
W e do not interfere in the methods of plan-
ning and management of the socialist national 
econonzy of Czechoslovakia, in your measures 
aimed at the perfecting of the structure of the 
economy, at the development of socialist demo-
cracy. 
We shall welcome the settlement of relations 
between Czechs and Slovaks on the sound foun-
dations of fraternal co-operation within the frame-
work of the Czechoslovak Socialist Republic. 
We cannot reconcile ourselves, however, to 
the fact of hostile forces pushing your country 
off the road of socialism and creating a threat of 
tearing away Czechoslovakia from the socialist 
community. This is no longer only your concern. 
This is a common concern of ali communist and 
workers' parties and of States united by alliance, 
co-operation and friendship. This is a common 
concern of our countries, which have united in 
the W arsaw Treaty in order to insure their inde-
pendance, peace and security in Europe, to erect 
an insurmountable barrier against the schemings 
of the imperialist forces of aggression and re-
venge. 
The peoples of our countries paid the priee 
of tremendous sacrifices for the victory over 
Hitlerite fascism, for their freedom and indepen-
dance, for the possibility of marching forward 
along the road of progress and socialism. 
.•... ·We shall never consent to see threatened 
these historical conquests of socialism, the inde-
pendance and security of ali our nations. W e shall 
never allow imperialism to make a breach in the 
socialist system, by peaceful or non-peaceful 
means, from the inside or the outside, and change 
the alignment of forces in Europe in favour of 
imperialism. 
The strength and lasting character of our 
alliances depends on the internai strength of the 
socialist system in each of our fraternal conn-
tries, on . . . the leading rôle in the political and 
social life of their respective nations and stages. 
The undermining of the leading rôle of the com-
munist party leads to the liquidation of socialist 
democracy and of the socialist system. Thereby a 
threat is created to the foundations of our alliance 
and the security of the community of our conn-
tries. 
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... The forces of reaction, taking advantage 
of the weakening of the party leadership of the 
country, abusing demagogically the slogan of 
"democratisation", unleashed a campaign against 
the party and its honest and devoted cadres with 
the open intention to liquidate the leading rôle 
of the party, to undermine the socialist system, 
to set Czechoslovakia against other socialist 
co un tries. 
. .. Anti-socialist and revisionist forces have 
gained control over the press, radio and television 
and transformed them into -a tribune ... for the 
undermining of friendly relations between the 
Czechoslovak Socialist Republic and other socia-
list countries. 
. . . The anti-socialist and revisionist forces 
defame the entire activity of the communist party, 
conduct a slanderous compaign against its cadres, 
discredit honest communists devoted to the party. 
In this manner a situation has been created 
which is absolutely unacceptable to a socialist 
country. 
In our conviction a situation has arisen in 
which the threat to the foundations of socialism 
in Czechoslovakia endangers common vital inte-
rests of the remaining socialist countries. The 
peoples of our countries would never forgive us 
for indifference and carelessness in the face of 
such a danger. 
Our countries are linked with one another by 
treaties and agreements. These important mutual 
obligations of States and nations are based on the 
common striving to defend socialism and insure 
the collective security of socialist countries. 
This is why we consider that a decisive rebuff 
to the anti-communist forces and a determined 
struggle for the preservation of the socialist 
system in Czechoslovakia is not only your task, 
but our task as weil. 
The cause of the defence of the power of the 
working class and ali working people in Czecho-
slovakia demands: 
l' 
Nous ne nous présentons pas en tant que 
représentants du passé désireux de vous importu-
ner en vous incitant à corriger les erreurs et les 
insuffisances, y compris la violation de la légalité 
socialiste. 
Nous n'intervenons pas dans les méthodes de 
planification et de gestion de l'économie tchéco-
slovaque, dans votre activité dirigée en vue d'amé-
liorer les structures de l'économie et de développer 
la démocratie socialiste. 
Nous saluerons la régularisation des relations 
entre Tchèques et Slovaques sur la base des prin-
cipes de coopération fraternelle dans le cadre de 
la République socialiste tchécoslovaque. 
Mais, en même temps, nous ne pouvons accep-
ter que des forces étrangères conduisent votre 
pays hors de la voie du socialisme et exposent la 
Tchécoslovaquie au danger d'être écartée de la 
communauté socialiste. Ceci n'est pas uniquement 
votre propre problème. C'est le problème de tous 
les partis communistes et ouvriers, de tous les 
pays qui sont réunis par des liens de coopération 
et d'amitié. C'est le problème commun à nos pays, 
qui sont unis par le Traité de Varsovie pour assu-
rer leur indépendance, la paix et la sécurité en 
Europe et élever un barrage indestrU!Ctible devant 
les manœuvres agressives et revanchardes de 
l'impérialisme. 
Les peuples de nos pays ont remporté la vic-
toire sur le fascisme d'Hitler au prix d'énormes 
sacrifices et ont obtenu la liberté, l'indépendance 
et la possibilité de suivre la voie du progrès et du 
socialisme ... Nous ne consentirons jamais à ce 
que les réalisations historiques du socialisme, l'in-
dépendance et la liberté de nos peuples, soient 
mises en danger. Nous ne consentirons jamais à 
ce que l'impérialisme, que ce .soit de manière paci-
fique ou pas, que ce soit de l'intérieur ou de 
l'extérieur, crée une faille dans le système socia-
liste et change les rapports de forces en Europe 
en sa faveur. 
La puissance et la fermeté de notre alliance 
dépendent de la force intérieure du système socia-
liste de chacun de nos pays et ... du :rôle dirigeant 
du parti dans la vie sociale et politique de nos 
peuples et de nos pays. Le fait de saper le rôle 
dirigeant du parti communiste conduit à la liqui-
dation du système socialiste et de la démocratie 
socialiste. Ainsi se trouve menacée la base de notre 
alliance, de même que la sécurité de nos pays. 
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... Les forces de la réaction, utilisant l'affai-
blissement de la direction du parti et se servant 
avec démagogie du principe de «démocratisation», 
ont lancé une attaque contre le parti communiste 
tchécoslovaque et contre ses cadres légitimes, avec 
le projet bien défini de liquider le rôle dirigeant 
du parti et de mettre en confrontation la Tchéco-
slovaquie avec les autres pays socialistes. 
. . . Les forces opposées au socialisme, en-
semble avec les forces révisionnistes, ont pris en 
main la presse, la radio et la télévision de votre 
pays. Ils s'en sont servi pour ... saper les rela-
tions amicales entre la Tchécoslovaquie et les 
autres pays socialistes. 
... Les forces antisocialistes et révisionnistes 
abusent de l'activité du parti communiste, pour-
suivent les attaques contre les cadres du parti et 
salissent les noms des communistes honnêtes, 
dévoués au parti. 
Il s'est créé ainsi une situation absolument 
inacceptable pour un pays socialiste. 
Selon notre conviction, la situation qui s'est 
formée en Tchécoslovaquie met en danger le fon-
dement socialiste du pays et menace les intérêts 
communs essentiels des autres pays socialistes. Les 
peuples de nos pays ne nous pardonneront jamais 
une indifférence et une négligence devant un tel 
danger. 
Nos pays sont liés par des traités ·et des 
accords. L'importante obligation commune de nos 
pays et de nos peuples est, fondée sur> ~·e~fort 
accompli en commun pour defendre le soCiahs~e 
et garantir la sécurité collective des pays socia-
listes. 
Nous sommes ainsi d'avis que l'opposition 
résolue aux attaques des forces anticommu-
nistes, la lutte engagée pour. maintenir le sys~ème 
socialiste en Tchécoslovaquie, n'est pas Ulllque-
ment votre propre tâche, mais également la nôtre. 
La cause du pouvoir de la classe ouvrière, de 
la défense des réalisations du socialisme en Tché-
coslovaquie, exige: 
DOOIDIEliTTA'l'ION 
.A determined and bold offensive against the 
right wing and anti-socialist forces, a mobilisa-
tion of means of defence created by the socialist 
State. 
A cessation of the aetivity of ali political 
organisations coming out against socialism. 
Seizure by the party of media of mass in-
formation - the press, radio and television -
and their utilisation in the interests of the 
working class, ali the working people, socialism. 
Cohesion of the ranks of the party itself on 
the basis of the principles of Marxism-Leninism, 
close observance of the principle of democratie 
centralism, struggle against those who aid by 
their activity hostile forces. 
We know that there exist forces in Czecho-
alovakia capable of defending successfully the 
socialist system and of defeating the anti-socialist 
elements . . . We express the conviction that the 
communist party of Czechoslovakia, conscious of 
its responsibility, will take the necessary measures 
to bar the road to reaction. In this struggle you 
can count on the solidarity and aU-round 
assistance on the part of the fraternal socialist 
countries. 
SO'U/f'C6: International Herald Tribune, 19th July 1968. 
63. Czechoslovak Communist Party answer 
to the letter of 1Sfh July 
1Bth July 1H8 
(Extracts) 
The Praesidium of the Central Committee of 
the Communist Party of Czechoslovakia has 
thoroughly studied the letter it received addressed 
to the Central Committee of our party from the 
meeting of the representatives of the parties of 
five socialist countries in Warsaw. 
In the letter there is a mention of the attacks 
against the socialist foreign policy, of assaults 
against the alliance and friendship with socialist 
countries. about voices calling for the revision of 
our common and co-ordinated policy against the 
GfR (West Germany), and it is even stated that 
attempts at making advances on the part of offi-
cial GFR places (presumably means "authori-
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ties") are finding response in the leading eircles 
of our country. 
W e are surprised at such statements because 
it is weil known that the Czechoslovak Socialist 
Republic is applying a thorough socialist foreign 
policy, the principles of which were formulated 
in the action programme of the Communist Party 
of Czechoslovakia and the programme statement 
of the govemment. These documents and the 
statements made by leading Czechoslovak repre-
sentatives, and also our further actions are con-
sistently based on the principles of socialist 
internationalism, alliance and the development of 
friendly relations with the Soviet Union and the 
other socialist States. We are of the opinion that 
these facts are decisive and not the irresponsible 
voices of the individuals which are sometimes 
beard. 
With regard to the bitter historical experi-
ences of our nations with German imperialism 
and militarism, it is inconceivable that any 
Czechoslovak government could ignore these 
experiences and foolhardily hazard the fate of 
our country, even less a socialist government, and 
we must refute any suspicion in this direction. 
At the same time we thoroughly respect and 
protect the interests of the GDR (East Germany), 
our socialist ally, and do ail in our power to 
strengthen its international position and autho-
rity. Thi's is definitely proved by ali the speeehes 
of the leading representatives of our party and 
State in the entire period after J anuary 1968. 
Together with the authors of the letter, we 
shall not agree to the historie achievements of 
socialism and the safety of the nations of our 
country being threatened, orto imperialism, either 
by peaceful or forceful means, breaking down the 
socialist system and changing the balance of 
power in Europe to its advantage. The main 
content of our development after J anuary is the 
striving to increase our internai strength and the 
stability of the socialist system and thus also our 
bonds of allianee. The staff exercises of the allied 
forces of the Warsaw Paet Treaty on the territory 
of Czechoslovakia are a concrete proof of our 
faithful fulfilment of our allian~ commitments. 
In order to insure its smooth .eourse, we took the 
necessary measures on our side. Our people and 
the members of the army gave a friendly welcome 
to the Soviet and other allied soldiers on the terri-
,. 
Une offensive résolue et courageuse contre 
les forces antisocialistes de droite, afin de mobili-
ser tous les moyens de défense qui se trouvent à 
la disposition de l'Etat socialiste; 
La cessation des activités de toutes les orga-
nis~tions politiques qui prennent position contre 
le socialisme; 
L'utilisation de tous les moyens d'informa-
tion - la presse, la radio et la télévision - dans 
Fintérêt de la classe ouvrière et des travailleurs 
et dans celui du socialisme; 
La cohésion des rangs du parti autour des 
principes du maintien du centralisme démocra-
tique et pour la lutte contre ceux qui utilisent 
dans leurs activités les forces de l'ennemi. 
Nous savons qu'il y a en Tchécoslovaquie des 
forces capables de défendre le système socialiste 
et de battre les éléments antisocialistes ... Nous 
sommes convaincus que le parti communiste tché-
coslovaque assumera entièrement ses. responsa-
bilités et prendra les mesures nécessaires afin de 
combattre la réaction. Dans cette lutte il peut 
compter sur la solidarité et le soutien des pays 
socialistes frères. 
. Source: Le Monde, 19 juillet 1968. 
63. Réponse du parti commœiste 
tchécoslovaque d la lettre des « Cinq » 
18 juillet 1968 
(Extraits) 
Le présidium du parti communiste tchéco-
slovaque a examiné de tons les points de vue 
la lettre qui a été adressée au comité central de 
notre parti par les représentants des partis des 
cinq pays socialistes lors de leur réUllion à V ar-
sovie. 
. Il est fait mention dans la lettre d'attaques 
contre la politique étrangère socialiste, de menées 
contre l'alliance et l'amitié avec les -pays socia-
listes, de voix exigeant la révision de notre poli-
tique commune et coordonnée à l'égard de la Ré-
publique fédérale allemande; on y affirme même 
que les tentatives de coquetterie de la part des 
autorités de la République fédéralle allemande et 
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des revanchards trouvent leurs échos dans les 
milieux dirigeants de notre pays. 
De telles affirmations nous étonnent, car o'est 
un fait bien connu que la Tchécoslovaquie prati-
que une politique étrangère socialiste conséquente, 
dont les principes ont été formulés dans le pro--
gramme d'action du parti communiste tchécoslo-
vaque et dans le programme du gouvernement. 
Ces documents, les discours des dirigeants res-
ponsables tchécoslovaques, ainsi que nos autres 
actes, découlent des principes de l'internationa-
lisme socialiste, de l'alliance et du développement 
des rapports amicaux avec 1 'Union Soviétique et 
les autres pays socialistes. Nous estimons que ce 
sont ces faits-là qui sont déterminants, et non 
point les voix irresponsables de certains individus 
qui s'élèvent chez nous. 
Etant donné les amères expériences histori-
ques de 'nos nations avec l'imp~rialisme et le mili-
tarisme allemand, il est inimaginable qu'un. gou-
vernement tchécoslovaque, quel qu'il soit, puisse 
ignorer ces faits et hasarder à la légère le destin 
de notre pays. C'est ce que peut faire d'autant 
mo1ns un gouvernement socialiste, et nous devons 
réfuter tout soupçon dans ce sens. 
En même temps nous respectons et déi!endons 
avec con$quence les intér~ts de la République 
démocratique allemande, notre alliée socialiste, et 
nous faisons tout le nécessaire pour renforcer sa 
position et son autorité internationales. C'est ce 
que confirment aussi, expressément, tous les dis-
cours des dirigeants de notre parti et de 1 'Etat, 
pendant toute la période d'aprês janvier 1968. 
De même que les auteurs de la lettre, nous 
n'accepterons jamais que les acquisitions histori-
ques du socialisme et la sécurité des nations de 
notre pays puissent ~tre menacées et que l'imp'-
rialisme, d'une manière pacifique ou par la vio-
lence, brise le système socialiste et modifie le rap-
port des forces en Europe en sa .favel]f. Le con-
tenu principal de notre évolution d'aprè$ janvier 
est justement cette tendance à accroître les Îorces 
intérieures et la stabilité du régime socialiste et 
de ce fait également nos rapports d'alliance. Les 
manœuvres d'étata:-majors des. forces armêes du 
Traité de Varsovie sur le territoire de la Tchéco-
slovaquie constituent une · preuve concr~te de 
notre accomplissement fidèle des engagements 
d'alliance. Afin d'assurer la bonne marehe de Cê8 
.manœuvres, nous ayons pris,, de notre c6té, tou.tes 
les mesures né~essai.res, Notre population · abut 
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tory of Czechoslovakia. The top representatives 
of· the party and government, by their parti-
cipation, proved what importance we attach to it 
and the interest we have in it. The obscurities and 
sorne doubts in the minds of our public occurred 
only after the repeated changes of the time of 
departure of the allied armies from the territory 
of Czechoslovakia at the end of the exercise. 
We agree with the opinion that the strength 
and firmness of our ties - which are undoub-
tedly the common vital interest of ali of us -
depend on the inner strength of the socialist 
system of each of our fraternaJ. countries. We do 
not doubt that the undermining of the leading 
rôle of the communist party would threaten the 
liquidation of socialist society. Just for this rea-
son, it is essential that we understand each other 
on the question of what is the condition for the 
strength of the socialist system and the strength-
ening of the leading rôle of the communist party. 
The communist party depends on the volun-
tary support of the people. It is not implementing 
its leàding rôle by ruling over the society but by 
faithfully serving its free progressive socialist 
devélopment ... 
We do not hide the fact - and we stated 
this plainly at the May plenum of the Central 
Committee - that there exist today also tenden-
cies aimed at discrediting the party, attempts to 
dèny it its' moral and political right to lead the 
sociéty. But if we ask the question whether 
similar phenomena can be correctly judged as a 
threat to the socialist system, as a decline of the 
politi~ rôle of the Communist Party of Czecho-
slovakia under the pressure of reactionary, coun-
ter-revolutionary forces - then we come to the 
'conclusion that this is not so. 
We agree that one of the primary tasks of 
the party is to thwart the aims of right-wing 
and anti-socialist forces. Our party has worked 
out its tactical political plan for this matter at 
the May plenum of the Central Committee and is 
solving the problems according to it. This plan is 
based on a system of measures which can be 
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successful only if we have the ·conditions to gra-
dually implement them - over the course of 
severa! months. 
... It is not our fault that the meeting in 
W arsaw was held without us ... The meeting had 
already been convened for 14th July, a fact we 
learned only through Ceteka (the Czechoslovak 
news agency) on the afternoon of 13th July, at 
the time when the representatives of the five par-
ties were already on their way to W arsaw. In no 
statement that we sent to the five parties did we 
refuse on principle to take part in joint con-
ferences. We only voiced our view concerning 
their suitability at the present time and on the 
method in which they were prepared, so that they 
could really be to the point and based on more 
profound information a:bout our complex 
problems ... 
We think that the common cause of socialism 
is not advanced by the holding of conferences at 
which the policy and activity of one of the fra-
ternal parties is judged without the presence of 
their representatives. 
. . . We do not want our relationships to 
become worse and we are willing on our side to 
contribute to the calming of the situation ... We 
expect, however, that the other parties will aid 
these efforts of ours and will express under-
standing for our situation. 
We see an important task in the imple-
mentation of the bilateral talks which we pro-
posed in the nearest future, and which would also 
assess the possibility of a joint meeting of socialist 
countries ... We consider it to be decisive for us 
to agree on positive steps in the near future ... 
This is in the interest of our common fight against 
imperialism, for peace and the security of nations, 
for democracy and socialism. 
Source: International Harald Tribune, 19th July 1968. 
64. Communiqué issued after the meeting of 
the Council of the European Commu.nities, 
Brussels 
18th July 1968 
(Extracts) 
que les membres de notre armée ont ac(meilli ami-
calement sur notre territoire l'armée soviétique 
ainsi que les autres armées alliées. Les dirigeants 
suprêmes du parti et du gouvernement, par leur 
présence, ont témoigné de l'importance que nous 
donnions à ces manœuvres et quel intêrêt nous y 
prenions. La confusion, ainsi que certains doutes 
parmi notre opinion publique ne sont apparus 
que lors des changements réitérés de la date du 
départ des armées alliées de Tchécoslovaquie, à la 
fin des manœuvres. 
Nous approuvons l'opinion selon laquelle la 
force et la solidité de nos rapports - qui sont 
incontestablement de notre intérêt vital commun 
à tous - dépendent de la force intérieure du 
régime socialiste de chacun de nos pays· frères. 
Nous ne doutons pas que saper le rôle dirigeant 
des partis communistes représenterait une me-
nace de liquidation du régime socialiste. C'est 
pourquoi il est absolument indispensable que, mu-
tuellement, nous nous entendions pour déterminer 
correctement de quoi dépendent actuellement en 
Tchécoslovaquie la force du régime socialiste, 
ainsi que le renforcement de la tâche dirigeante 
du parti communiste. 
Le parti communiste s'appuie sur le soutien 
volontaire du peuple. Il ne réalise pas sa tâche 
dirigeante du fait qu'il règne sur la société, mais 
bien du fait qu'il sert avec le plus grand dévoue-
ment son évolution socialiste progressive et 
libre ... 
Nous ne dissimulons pas - et nous l'avons 
dit lors du plénum de mai du comité central -
qu'actuellement il existe une tendance à discrédi-
ter le parti. à lui contester le droit moral et poli-
tique de diriger la société. Cependant, si nous 
nous demandons s'il convient d'estimer que ces 
phénomènes représentent une menace contre le 
régime socialiste, s'ils signifient la fin du rôle 
politique dirigeant du parti communiste de Tché-
coslovaquie, sous la poussée des forces réaction-
naires, contre-révolutionnaires - nous arrivons 
à la conclusion: en aucune manière. 
Nous convenons que l'une des tâches premiè-
res du parti est de déjouer les intentions des for-
ces de droite et des forces antisocialistes. A cet 
effet, notre parti a mis au point une tacl;ique poli-
tique au plénum de mai du comité central et il 
résout ces questions d'après cette tactique. Celle-
ci comporte une série de mesures qui ne pourront 
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être couronnées de succès que si nous réunissons 
les conditions nécessaires à leur réalisation pro-
gressive au cours de quelques· mois. 
...... 
... cé n'est pas notre faute .si la réunion .de 
Varsovie s'est déroulée sans notre pam;icipa~. 
tion . . . Une rencontre avait déjà été çonvoquée 
pour le 14. C'est ce que nous avons appris le 
13 juillet, dans l'après-midi, par l'intermédiaire 
de l'agence de presse tchécoslovaque (C.T.K.), 
alors que les représentants des cinq partis arri-
vaient déjà à Varsovie. Dans aucun des points de 
vue que nous avons soumis aux cinq partis nous 
n'avons jamais refusé le principe d'une participa-
tion à une reneontre commune. Nous n'avons fait 
qu'exprimer notre propre· opinion sur son oppor-
tunité à l'heure actuelle et sur son mode de pré-
paration, afin qu'elle soit organisée avee objec-
tivité et fondée sur une information plus· appro-
fondie de nos problèmes eomplexEls . . . · 
Nous estimons que la convocation d'une ren-
contre où sont évaluées la politique et l'activité 
d'un parti frère, .sans la participation de ses re-
présentants, ne sert pas la ~ause, commune du BP-. 
cialisme. · 
. .. Nous avons intérêt à ce que nos rapports 
ne se détériorent pas davantage et nous sommes 
disposés à contribuer pour notre part à l'apaise-
ment de la situation au profit du 'soc~alisiP.e ... 
Mais nous attendons des autres partis qu'i,ls nOùs 
aident dans nos efforts et manifestent de là coin~ 
préhension pour notre situation. · · · ' · 
La tenue prochaine de négociations bilatéra-
les proposées par nous, au cours desquelles serait 
examinée, entre autres choses, la possibilité d'une 
réunion commune des partis .des pa.ys .socialis-
tes . . . nous apparaît comme un,e tâclie · iinpor-
tante. Nous considérons conùrie décisif de nous 
entendre, le plus rapidement po8sible, sur des 
mesures positives . . . cela dans l'intérêt de not~ 
lutte commune contre l'impérialisme, pour la paix· 
et la sécurité des nations, pour la démooratie et. 
le socialisme. · · · 
Source: Le Monde, 20 juillet 1968. 
64. Communiqué publié à l'issue de la réunion 
du Conseil des Communautés èuropéennes à 
Bruxelles · · 




Il• ·of. competitio-n 
· ôn à proposa16f thë Oolilmission and subjec~ 
to editing the texts ih the official languages of 
the Oommunities, the Oouncil agreed to a regu-
lation governing the app!ication of rules of com-
petitioo. in respect of transport by rail, road anti 
inland waterways. 
The application of standàrd rules of. èompe-
H.tron in th~ gootors throughout the Ootttmu-
nit~ is an important step towàrds the estàblish-
lb'ent of à joint transport poiicy, sh:tce ro1es of 
etnn.petition adapted to the speeial aspects of 
transport are thus intruduced. 
SQcial 1tarmottisation 
On a proposai of the Commission and sub~t 
to editing rthe texts in the officiai languages of the 
ColbJD.tinlties, the Council àgreèd ifl principle 
to a regUlation ooneèming the harmonisation of 
certain soeild provilrion!J it1 the field of road 
tmn~ort. 
Bracket tarif! system 
On a proposai of the Conunis8ion and wb-
jeet to OO.itln.g the texts in the ofiieilil languages 
of the C'ortlînttttities, the Council agreed to a 
regul81tion on thè creation of a bracket taiiff 
system applicable to goods transport by road 
hetween member States. 
~- .. .., ..... ~ 
A id 
After a widé e:Jrehange of views on the draft 
regtda.tion ooncernin~ aid granted in the fie'ld 
· cd' nil, l'Ofld and in1and waterway trllnsport 
under Article 77 of the Treaty, th~ CottMil asked 
the Commission to study probiems to be solved 
in the framework of <JV~&'Ia reg'lllàtions on the 
application of Articles 77 and 92 to 94 in the 
transport seetor and to Sllbmit · propoS'als to it 
· · on this subject before the end of October 1968. 
Source : EEO /Euratom fËCSC document 1200/68 (AG 
182) (WEU translation). 
85. èommUtaliJiié itned raftèt tlk! tnfttltig Of 
the Councit rJf tite Earopédïï cowamtrnffltfà• 
Btaùtfs 
SOda July 1964 
(Extracts) 
On a rooornmel1dation from the Coniiilission, 
the Councii has ad:opted a directive granting 
"mutual assistance". The text of the directive is 
annexed. 
The Council has also discussed in detail the 
steps taken by the French Government to restore 
equilibrium in the French economy. 
ANNEX 
Council Directive 
grmating "matucu cràtisfcince" 
The Councii of the European Communities, 
Having regard to the Trèaty establishing ·the 
:guropean Économie Community, particularly 
Art1cle 108 (2), 
Ha;ring regard to the recom:inendation from 
the Commission, which has consulted the Monë• 
tary Committee in this conneetion, 
Whereas the French economy h:as run into 
exceptional difficulties; whereas these difficulties 
a:te b011nd to have an impaet on its externa1 
equilibrium; 
Whereas the whole of the Community could 
well be affected, be'cause of the interpenetration 
of tbe CommliDity's economy, which is steadily 
inereasing1 pa:rtieulal'ly now that ·an imporœnt 
step forward has been made towards the creation 
of a customs union and the implememabion of 
the common po'licies; 
Whereas the Commission, having examined 
under Arti(Jle lOS (1) the sitaation of the French 
eoononiy and ha'Ving considered the meesures 
alrMdy a~pted by Franoo under Artiele 104 of 
the Treaty, has reoommended to Franee that it 
9hould adopt a number of additional measures, 
albtl to be ta.ken und~r Atticùe 104; 
R~glca 4e concurretlce 
Le Conseil, sur proposition de la Commis-
$ion, et sous réserve d'une mise au poiat dans les 
langues des Communautés, a marqué 10n aecord 
sur un règlement portant apPlication de règles 
de concurrence aux secteurs des transports par 
chemin -de fer, par ro~te et par voie navigable. 
L'application de J."ègles ~Qrme~ d-e ~ncur­
rence à ces secteurs dans l'ensemble de la Com-
munauté constitue un pas important dans la 
direction de l'établissement d'une politique com-
mune des transports. Elle permet en effet d'intro-
duir-e une réglementation de la ooncurrence 
adaptée aux aspects spéciaux des transports. 
Il armonisation sociale 
Le Conseil, sur proposition de la Commission, 
et sous réserve d'une mise au po~t dans lett lan-
gues des Oommunautés, a marqué so:u. M.cord de 
principe sur un règlement relatif à l'hannonisa-
tion de certaines dispositions ep. mat;lère sociale 
dans le domaine des transports par route. 
Système de tarificaUon à fourchette.~. 
. Le Consei'l, sm: proposition d.e la. Oo~iQU. 
et sous réserv-e d'une mise au point dans les 
langues des Communautés, a marqué son accord 
sur un règlement :relatif à l'insfiauration d'un sys-
tème de tarification à fourchettes applicable aux 
transports. de marohandises par route entre les 
E,~ats membres. 
A1des 
Le Conseil, après ~ J,a.rge écba:ug.e de vues 
sur le projet de règlement re~atif aux •ides. a~or­
dé'es dans 'le dQmain.e des transpQrts :pal: chewbl. 
d'~ fer, paJ: route et p~l,' voie I).av~~&blQ e.t. rel.~v.aJ;l~ 
de l'article 77 du traité, a. d,em.an~.é à lo. Oomxnis~ 
sion de procéder à une étJ~de sllr l~fl. Ji)-:roblèwes 
à résoudre dans le cadre d.'une rê~:w,e:t;~..iatiOJ.J. 
d''enseml:fle re·}ative à l'application des artieles. 77. 
et 92 à 94 dans le secteur des transports et de lui 
présenter des propositions à ce sujet avant la 
~in dtu. mo~ d'ootobre 1968. 
Source : Document Conseil des Communautés euro· 
péennes l200.f6& (AG 182). 
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85. CGmMIIIIitu• ,.., .......... • ,. Péanion 
du C.,...,l. cr. €oDUR.....,. eu~Ree d 
~ 
10 lt~illet tHB 
(Extraits) 
:{Je Co:aaeil, lJ\11" ~D\UUWdatioll de la 00111· 
~o:nl a a.:r:Nté ae ~il'e- accordant le con. 
cours w.u.t.~, dont ·lo \eXI;e eS donné en anlJ.eJlè. 
lJe ~U IJ. ~meut pNCéd:é à un éeèallfQ 
dQ ~~ ~pp~ondi tQU les WMUM prises PlU' le 
H®~ent f~is ea ~de réta.Blir l'éqW. 
l~re de 1'6tl~rwm.ie fl'P9a.ise. 
...... 
ANNEXE 
Dt~tiQe dt~ Couell 
aeeerftnt k eoncoaN mqtaet 
Le Oon!icil des ·Communautés europêennes, 
'\\ u le 'l':r~_t4 instituant la Cmnl&u:œuté 
Economique Européenne et ~meat IIOll arti~ 
ele 108, paragraphe 2.; 
Vu ~ ~datioa cl& la. COliUilisaio~t, CfAi 
a e()~lté à. c~tte ii• ~ Oomité monéta.Ue-; 
Con&idér~nt Q,Wl l'éeoi).Qtn.ie f:t'®ç_aise se 
trouve oonf'rontée à des dif:llieul.té.s. eltceptiQJil-
nelles; que ces difficultés ont nécessairement des 
répercussions sur son équilibre extérieur; 
Con.s.i~~t qu~ l'exm~b'le de la. Owa.nlu-
ll.lJ.U.t~ po,u.rn\it e;r.1. être ;ûfect!é.@ ~Ill éle.l.'mt~r.­
:Rénétrati9n. d~ écQJ,l:OUljes de$ Etatll JMm~,_ q\li 
ne cesse de s'intensüi:ler, surto~t. &lots Qpl'®~ 
étape importante vient d'être iranchie daœ.la 
création de. 1'1itD.ion ~K.tu• et 1& mille , en 
œu'Vre des pdlitiques communes; 
Considérant qu-e la Commission, ayaJlt e~a­
Jiij.iné la situation. de l.'éc.on.oini.e f~:®&llia.e Q.Ut titre 
de l'article 108, .pa~phe 1, aJ.nsi. que: les. me-
sures déjà prises par aa France conformément à 
l'aP'ic~ lQ,t du traité, lui a ~llliMllldé ~'adop •. 
tion d'un ceJta.in no~ de mesures oo;&')llplé. 
:mentaires. à entreprendre 6goile:m.ent dans. le- ead'Je; 
de Farticle 104; 
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Whereas the· action takE!n hy thè French 
Government within this framework must, if it is 
to contribute to the prompt restüration of the 
siability of the French econümy, be supported by 
~on'Cérted •aetion am'Ong the other member States 
under the mutua1 assistanee arràngements; 
Whereas, in the monetary fieM, the member 
States have already participated in the financing 
of :a drawing made by Franee on the IntP.r-
nationai Monetary Fund early in June and in the 
gra,nting of the shürt-term credit lines opened for 
the Bank of France by the Centrall;Janks; 
Whereas the other member States must rulso 
pursue a poliey üf rapid and balaneed expan-
sion, at a high rate, with'Out jeopardising the 
sta:biHty of their economies; whereas such expan· 
sion should constitute an important factor in the 
reoovery of the French economy beeause of the 
increase of French exports to the other· member 
States whieh it will engender; 
. Whereas it is appropriate .that the member 
States other than France should pursue the 
policy of interest-rate stabilisation a~ready recom-
mended by the Council on 9th March 1968, 
especial!ly S'ince, for reasons connected with the 
problem of equilibrium, the French authorities 
have been constrained to pursue a more restric-
t~ve ~onetary policy; 
Whereas, to improve France's external fin-
ances while faeilitatJing the financing of invest-
ments esseniiail for the recovery of its economy, 
it i& appropriate that the other member States 
should aUow, as far as pOssible, the flotation on 
their capital markets of ioans contraeted by 
French borrowers; 
Whereas, lastly, it is also important that, in 
aeeor-da,nce with article ·n6 of the Treaty, the 
membèr Stwtes shou'ld concert their aetion within 
intemationai economie organisations so as to 
p:roduee a commo'n attitude, 
Has adopted the present directive : 
Article 1 
The member States other than France shall 
adopt a1Jl measures necessary: 
1. To achieve high growth rates without jeopar-
dising the stability of their economies and, should 
goow:th prove too slow,· to irttroduce an expan-
sionary policy; 
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2. To pursue a policy of interest-ra·te stabilisa-
tion; 
3. To aUow, as far as possible, the flotation on 
their capital markets of l'Oans contracted by 
French borrowers. 
Article 2 
A:ll the member States sha'll take a111 steps 
necessary to: 
Adopt, within the framework of Community 
decisions, a common attitude in discussions and 
ruœhanges of views on France's situattiün held in 
internaû'Onal economie organisations sueh as 
OE-CD, GÀTT and the International Monetary 
Fund. 
Article 3 
Befure 31st December 1968, the Council shall 
consider whether the provisions of the present 
directive should •be adapted to changes in the 
economie Situation. 
Source : EEC /Euratom fECSC document 1253/68 (AG 
184). 
66. Statement by the French Government on 
disarmament 
24th July 1968 
At the Cabinet meeting 8Jt the Elysée this 
m'Orning, Mr. Michel Debré, Minister for Fooreign 
Affairs, recalled the French position with regard 
to the problem of disarmament: "Nuclear dis-
armament is not just a matter of limi,ting tests 
and produetion, it must aJlso include a ban on 
production and the destruction of existing stocks.· 
Nuc1ear disarmament is not just the promulgation 
of theoretical rules but the acceptance of specifie 
and permanent control. Nuclear disarmament 
cannot be app'lied to bombs alone. It must be 
extended to the vehicles and missiles whieh carry 
them. Finally, nuclear disarmament automatic-
ally includes extensive conventional disarma-
ment." 
Accordîng to Mr. Le Theule, Secretary of 
S·tate for Informati'On, the Cabinet once again 
indicated the Government's support for any 
action ~eading to international conversations 
between nuc1ear po~rs wi<th a view to achieving 
Considérant que l'action entreprise par le 
gouvernement français dans ce c·adre dait, pour 
contribuer au rétablissement au plus tôt de la 
stahiiité de iPéconomie française, être appuyée 
par des actions oonvergentes des autres Etats 
membres au titre du concours mutuel; 
Considérant que, sur le p:lan monétaire, les 
Etats membres ont déjà participé au financement 
du tirage opéré par la France sur le Fonds Moné-
taire International au début de juin et à l'octroi 
des lignes de crédit à court terme ouvertes à la 
Banque de France par les banques centrales; 
Considérant qu'il est en outre nécessaire que 
les autres Etats membres poursuivent une poli-
tique d'expansion rapide et équilibrée, à un taux 
êlevé, sans mettre en cause la stabi'lité de leur 
économie; que cette expansion sera de nature à 
constituer un facteur important du redressement 
de l'économie fvançaise ·par l'accroissement des 
exportations françaises vers les autres JiJtats 
membres qu'elle entraînera; 
Considérant qu'il convient que les Etats 
membres, autres ·que la Fmnce, poursuivent la 
politique de stabilisation des taux d'intérêt déjà 
recommandée par le Conseil le 9 mars 1968; et 
cela d'autant plus que, pour des raisons d'équi-
libre, les autorités françaises sont amenées à pra-
tiquer une politique monétaire plus restrictive; 
Considél'ant que pour am~liorer la situation 
des finances extérieures de ia Fmnce, tout en 
faciUtant le finan0ement des investissements 
indispensaMes au redressement de son économie, 
il convient que les autres Etats membres admet-
tent, dans la mesure du possible, sur leurs mar-
chés de catpitaux l'émission d'emprunts contractés 
par des émetteurs fmnçais; 
Considérant enfin qu'il importe encore que 
les Etats membres concertent leur action au sein 
des organisations internrutionaies de caractère 
économique, conformément à l'arti~le 116 du 
traité afin d'y adopter une attitude commune, 
A arrêté la présente directive: 
Article premier 
Les Etats membres, autres que la France, 
prennent les mesures nécessaires pour: 
1. Réaliser un taux d'expansion élevé sans 
mebtre en cause la stabiLité de leur économie et, 
dans l'éventualité où ce taux risquerai.t.de demeu-
rer trop faible, avoir recours à une politique de 
soutien de l'expansion; 
125 
DOOUMEN~ATION 
2. Poursuivre une politique de stabilisation des 
taux d'intérêt; 
3. Admettre, dans la mesure du possible, sur 
leurs marchés de capitaux, l'émission d'empru1:1ts 
contractés par des émetteurs français. 
Article 2 
Tous les Ebats membres prennent les mesures 
nécessaires pour: 
Adopter dans le ·cadre des décisions prises 
par la Communauté, une attitude commune lors 
des délibérations et échanges de vues consacrés 
à la situation de la France au sein des orllanisa-
tions internationales de caractère économique, 
telles que l'O.C.D.E., le G.A.T.T. et le Fonds 
Monétaire International. 
Article 3 
Avant le 31 décembre 1968, le Conseil exa-
minera s'ii y a lieu d'adapter les dispositions de 
la présente directive à l'évolution de la situation 
économique. 
Source : Document Conseil des Communautés euro-
péennes 1253{68 (AG 184). 
66. Déclaration du gouvernement français sur 
le désarmement 
24 juillet 1968 
M. Michel Debré, Ministre des affaires étran-
gères, a rappelé devant J.e Conseil des Ministres 
qui s'est tenu ce matin à l'Elysée la position fran-
çaise au sujet du problème du désarmement: «Le· 
désarmement nuCléaire ne consiste pas seulement 
en une limitation des expériences et fabrications, 
mais doit comprendre aussi l'interdiction de fabri-
quer et la destruction .des stocks existants. Le dés-
armement nuodléaire n'est pas seulement la pro-
mulgation de règles théoriques, mais l'acceptation 
d'un contrôle précis et permanent. JJe désarme-
ment nucléaire ne peut porter uniquement sur les 
bombes, il doit s1éten:dre aux véhicules et engins 
qui les transportent. Enfin, le désarmement nuclé-
aire comporte automatiquement un très profond 
désarmement conventionel.» 
Le Conseil des Ministres, a indiqué M. Le 
Theu:le, Secrétaire d'Etat à !"information, a mar-
qué une nouvel:le fois le soutien du gouvernement 
à toute initiative permettant d'aboutir à des con-
versations internationa[es entre les puissances 
the abovémentioned aims and· thus making a 
decisive contribution to world peace. 
The Ca!binet recalled the value of a world 
agreement on trade in weapons and an agree-
ment banning chemical and bioiogical weapons 
as a realistic step towarus disarmament. 
After Mr. Michel Debré had spoken on this 
question, General de Gaulle ailso recalled France 's 
position. He said that am.y poliey of disarmament 
wolil.d obviorutly be· subscri!bed to, but provided 
it was realistic and total, i.e. covered bombs, 
stoeks.and mœns of d61âvery, and provided there 
were contr<Jis. 
Source: Agence France-Presae, 24th July 1968 (WEU 
translation). 
87. Communiqué issued after the meeting of 
tfae Councif· of the Earopean Communtties, 
Brussels 
29th July 1968 
(Extract) 
Pree movement of workers 
Subject to editing in the officiai languages 
(}l th~ C.om.muniti~. the Council noted its agree-
me.nt 0:n a regwlation !1UI<d a directive concerning 
the· free movement of wo-rkers within the Com-
municy in the fîn3.l period. 
,. 
. , Thes~ ~ts. whieh are of direct interest to the 
lù§e· a~ber of werkel'S a:ad members of thcir 
fatm;i'IW8 who move about within the Community, 
•lisb: the restrictioiliiS stiJl existi·ng as regards 
ûe& .,0vement, and the !last discriro.i:n.ations based 
~ natimudity b.etween workers of the member 
Sliates as Pegards employment, pay and other 
cowitirtions. of work. 
At the time when the Community has 
aehieved the ·eustoms union, a further funda-
trumtall element of the eommon market - corn-
~ free movement of workers - now takes 
ns plaee in the construction of Europe. This aim, 
Whiéh, weeo:rding tü Articlle 48 of the Treaty, was 
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to be achieved by the end of the transitional 
period, has thus been aehie'Ved 18 months in 
advance of this deadiine. 
Source : EEC /Euratom JECSC document 1300 /68 (AG 
198). 
88. Communiqué iBsued a/fer the lfllletillg 
of the Bulgarian, Bungarian, East German, 
Po~ Soviet and Czecltoalevak Communist 
Parties, Bratislava 
3rd August 1968 
(Extracts) 
Proceeding from the faet that the compli-
cated international situation, the subversive 
actions of imperialism directed against peace and 
international security, against the cause of 
socialism, call for still close:r cohesion of the 
countries of the socialist system, and also taking 
into consideration that the development of 
soeialism sets new tasks whose solution neees-
sitates :further pooling af efforts of soeialist 
States, the representatives of the communist and 
workers parties of socialist oountries found it 
necessary to cali this conference in Bratislava. 
. . . The fraternal parties· discussed urgent 
questions of the struggle for socialism, further 
consolidation of the socialist community, and 
cohesion of the world eommunist movement. 
Views were exchanged on the problema of the 
current international situation and the int-en-
sification of struggle against imperialhm. 
The representatives of the commun1st and 
workers parties discussed the ways for· conso-
lidrution and promotion of fraternal co-operation 
of socialist States. 
On the basis of historical experience, the 
fraternal parties became convinced that it is 
possible to advanee along the road of socialism 
and conimunism otrly by being strictly and con-
sistently guided by the genera:l laws of. con-
afin d'atteindre les objecûfs ci-dessus définis et 
de contribuer ainsi d'une manière d~isive à la 
paix dans le monde. 
Le Conseil a rappelé l'intérêt que présente 
pour une œuvre réaliste de désarmement la con-
clusion d'un aœoro mondia.l sur le commerce deR 
armes et d'un 'accoN. sur illin'teroiction des armes 
chimiques et bidlogiques. 
Après ~'intervention de M. Michel Debré sur 
cette question, le Général de Gau[~e est intervenu 
pour rappeler à son tour l'attitude de la 
France. Il a indiqué qu'il va de soi que l'on 
adhère à toute politique de désarmement, mais à 
la condition que celle-ci soit réaliste et totale, 
c'est-à-dire, concerne 'les bombes, fes stocks et les 
vecteurs et à condition ·qu'i~ y ait contrôle. 
Source: A.F.P. 087, 24 juillet 1968. 
67. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
du Conseil des Communautés européennes d 
Bruxelles 
29 juillet 1968 
(Extrait) 
Libre circulation des travailleurs 
Le C'onseil a marqué son accord, sous réserve 
d'une mise au point des textes dans ies langues 
des Communautés, sur un règlement et une direc-
tive concernant la libre circulation ciles travail-
leurs à 'l'intérieur de la Communauté pour la 
période définitive. 
Ces instruments, qui intéressent directement 
les très nombreux travailleurs et les membres de 
leurs famines se dép'laçant dans la Communauté, 
suppriment 'les restrictions encore existantes en 
matière de libre circulation et les dernières 
discriminations fondées sur !}a nationalité entre 
les travailleurs des Etlllts membres en ce qui con-
cerne l'emploi, la rémunération et les autres con-
ditions de travail. 
Au moment où la Communauté a réalisé 
l'union douanière, un autre êlément fondamental 
du marché commun - IJ:a libre circulstion corn· 
piète des trava111eurs- vient compléter la cons-
truction européenne. Cet objectif qui devait être 
atteint, selon <l'article 48 du traité, au pius tard 
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à la fin de la période transitoire est donc réalisé 
un an et 'demi avant eette échéance. 
Source : Document Conseil des Communautés euro-
péennes 1300/68 (AG 198). 
68. Déclaration publiée par les partis 
communistes de Bulgarie, de Hongrie 
d'Allemagne de l'est, de Pologne, 
d'Union Soviétique et de Tchécoslovaquie 
d l'issue de la conférence de Bratislava 
3 aodt 1968 
(Extraits) 
. ....... 
Les représentants des partis communistes et 
ouvriers des pays sociaa.istes, estimant que la com-
plexité de la situation internlrtionale, l'activité de 
sape de l'impérialisme, dirigée contre la paix et 
la sécurité des peuples, contre le socialisme, exi-
gent le maintien de la cohésion des pays du sys-
tème socialiste, estimant également que le déve-
loppement du socialisme fait naître de nouveaux 
problèmes dont la solution exige que soit main-
tenue l'unité des efforts des Etats socialistes, ont 
jugé nécessaire de convoquer la conférence qui 
s'est réunie à Bratislava. 
. . . Les partis frères ont examiné les pro-
blèmes actuels de la lurtte pour le socialisme, pour 
le renforcement de la communauté socialiste, de 
la cohésion du mouvement communiste mondial. 
Des opinions ont été échangées concernant les 
problèmes que posent la situation internationale 
actuelle et le renforcement du combat contre l'im-
périalisme. 
Les représentants des partis communistes et 
ouvriers ont eX!aminé les moyens de renforcer et 
.de développer la coopération fraternelle des Etats 
socialistes. 
Les partis frères, sur la base de l'expérience 
historique, ont acquis la conviction que l'on ne 
peut aller de l'avant dans la voie du socialisme et 
du communisme qu'en observant avec rigueur et 
· d'une m8JlÏère conséquente les lois de la construe-
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struction of socialist society and, primarily, by 
consolidating the leading rôle of the working 
class and its vanguard - the communist parties. 
In so doing, every fraternal party, creatively 
solving the questions of further socialist develop-
ment, takes into consideration the national spe-
cifie features and conditions. 
The fraternal parties regard it as their duty 
to show unflagging concern for enhancing poli-
tical activity of the working class, peasantry, 
int~lligentsia, of a:ll working people, for ali-round 
progress of the socialist social system, for further 
development of soci:alist democracy, for im-
proving the style and methods of the party and 
government work on the principles of democratie 
centralism. 
The many-sidoo tasks of creating a socialist 
society in each of our countries are easier to solve 
with mutual help and support. 
Fraternal contacts expand and multiply the 
possibilities of every socialist country. The parti-
cipants in the conference expressed their firm. 
resolve to do everything in their power for 
deepening ali-round co-operation of their conn-
tries on the basis of the principles of equality, 
respect for sovereignty and national inde-
pendence, territorial integrity, fraternal mutual 
assistance and solidarity. 
In this connection (mutual economie assist-
ance), the urgency of calling a top~level economie 
conference in the nearest future was confirm.ed 
once again. 
The participants in the conference regard it 
as their duty to draw the peoples' attention to 
the fact that the international situation remains 
complex and dangerous as a result of the 
aggressive policy of imperialism. 
In these conditions the fraternal parties of 
socialist countries, proceeding from the interest 
of the struggle for consolidation of world peace 
and international security, for organisation of 
resolute rebuff to the aggressive policy of im-
perialism and for esta!blishment of the principles 
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of peaceful coexistence of States with different 
social systems, again confirm. their readiness to 
concert and co-ordinate their aetions in the inter~ 
national arena. 
The communist and workers parties of Bul-
garia, Hungary, the German Democratie Repub-
lic, Poland, the Soviet Union and Czechoslova-
kia, again solemnly declare their unbending 
determination to continue to support the heroic 
Vietnamese people, to render them necessary • 
assistance in the just struggle against American 
invaders. 
W e are also concerned over the fact that the 
situation in the Middle East continues tense as 
the result of the aggressive policy of Israel's 
ruling circles. Our parties will do everything in 
their power to eliminate the consequences of the 
Israeli aggression on the basis of the resolution 
of the United Nations Security Council of 
22nd November 1967 and urge the withdrawal 
of Israeli forces from the oooupied Arab ter-
ritories. 
The participants in the conference discussed 
the situation in Europe and point out that the 
growing activity of the forces of revanchism, 
militarism and neo-Nazism in Western Germany 
directly affect the security of socialist States and 
create a threat to the cause of world peace ... 
Now that the imperialist forces of the United 
States, the FRG (West Germany) and other 
countries demonstrate their aggressive activity 
and make persistent attempts to weaken the 
socialist community, the representrutives of the 
fraternal parties deem it necessary to emphasise 
the particular significance of the Warsaw Treaty , 
once again. 
This treaty, concluded by socialist States in 
reply to the fact that revanchist West Germ.any 
joined the aggressive imperialist bloc of NATO, 
has been and remains a powerful factor for peace 
and security of the European peoples. This treaty 
raises an insurmountable obstacle for ali those 
·who would like to revise the results of World 
W ar II. This treaty securely protects the gains 
of socialism, the sovereignty and independence of 
the fraternal States. This treaty is aimed at 
consolidating European security and preserving 
world peace. 
r 
tion de la société socialiste et en premier lieu en 
renforçant le rôle dirigeant de la clasae ouvrière 
et de son avant-garde, les partis communistes. 
ParaHèlement, chaque parti frère, tout en 
résolvant d'une manière créatrice les questions du 
développement socialiste, tient compte des parti-
cularités et conditions nationales. 
Les partis frères estiment de leur devoir de 
favoriser en permanence avec soin l'accroisse-
ment de l'activité politique de la classe ouvrière, 
de la paysannerie, des inteHectuels, de tous les 
traV'ailleurs, le progrès général du régime social 
socialiste, le développement de la démocratie so-
cialiste, le perfectionnement du style et des mé-
thodes de travail du parti et des organismes étati-
ques sur la base des principes du eentralisme 
démocratique. 
Les tâches diverses posées par la création de 
la société socialiste dans chacun de nos pays sont 
beaucoup plus faciles à résoudre lorsqu'elles béné-
ficient de l'aide et du soutien mutuels. 
Les liens fraternels élargissent et multiplient 
les possibilités de chacun des pays du socialisme. 
Les participants à la conférence ont exprimé la 
ferme volonté de faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour approfondir la coopératiQn de leur 
pays dans tous les domaines sur la base des prin-
cipes de l'égalité des droits, du respect de la sou-
veraineté et de l'indépendance nationales, de l'in-
tégrité territoriale, de l'aide mutuelle fraternelle 
et de la solidarité. 
L'urgence de la réunion dans un proche 
avenir d'une conférence économique au niveau le 
plus élevé a été réaffirmée à ce propos. 
Les participants à la conférence estiment de 
leur devoir d'attirer rattention des peuples sur le 
fait qu'en raison de la politique agressive de l'im-
périalisme la situation internationale est restée 
ces derniers temps complexe et dangereuse. Dllllls 
ces conditions, 
Les partis frères des pays socialistes, tenant 
compte des intérêts de la lutte pour le renforce-
ment de la paix générale et de la sécurité des 
peuples, pour l'organisation d'une riposte déci-
sive à la politique agressive de l'impérialisme 
et l'affirmation des principes de la .eoexistence 
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pacifique des Etats à régimes sociaux différents, 
s'affirment à nouveau prêts à accorder et à coor-
donner leurs actions dans l'arène internationale. 
Les partis communistes et ouvriers de Bul-
garie, de Hongrie, de la R.D.A., de Pologne, de 
l'Union Soviétique et de Tchécoslovaquie font 
connaître' à nouveau solenneHement leur décision 
inébranlable de continuer à soutenir 1 'héroïque 
peuple vietnamien, de lui apporter l'aide indis-
pensable dans son juste combat contre les inter-
ventionnistes américains. 
Nous sommes également préoccupés du fait 
que la situation au Moyen-Orient, en raison de la 
politique agressive des cereles dirigeants d'Israël, 
continue à rester tendue. Nos partis feront tout 
leur possible pour liquider les suites de l'agres-
sion israélienne sur la base de la résolution du 
Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 no-
vembre 1967 et de l'évacuation des armées israé-
liennes des territoires arabes occupés. 
A près avoir examiné la situation en Europe, 
les participants à la conférence notent que le dé-
veloppement de l'activité du revanchisme, du mili-
tarisme et du néo-nazisme en Allemagne occiden-
ta:le affecte directement la sécurité des Etats so-
cialistes et crée une menace pour la paix mon-
diale ... 
Aujourd'hui, alors que les forces impérialis-
tes des Etats-Unis, de la R.F.A. et d'autres pays 
manifestent leur activité agressive, tentent avec 
entêtement d'affaiblir la communauté socialiste, 
les représentants des partis frères estiment indis-
pensable de souligner encore une fois l'impor-
tance particulière du Traité de Varsovie. 
Ce traité, conclu par les Etats socialistes en 
réponse à l'entrée de l'Allemagne occidentale 
agressive dans le bloc impérialiste de l'O.T.A.N., 
fut et reste un puissant facteur de paix et de 
sécurité des peuples d'Europe. TI est un obstacle 
insurmontable pour tous ceux qui voudraient ré-
viser les résultats de la Seconde Guerre mondiale. 
TI défend efficacement les conquêtes du socia-
lisme, la souveraineté et l'indépendance des Etats 
frères. n est destiné au renforcement de la sécu-
rité européenne et au maintien de la paix géné-
ra:le. 
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The eurrent situation demands from us un-
flagging efforts to enhanee the defenee potential 
of every soeialist State and of the whole socialist 
community, to eonsolidate politieal and military 
co-operation within the Warsaw Treaty Organi-
sation. 
The participants in the conference regard 
it as their duty to fight consistently for consolid-
ation of the cohesion of the international com-
munist movement. They point out that important 
work has been aeeomplished recently for pre-
paring another international conference of the 
communist and wlorkers parties. 
The fraternal parties highJy appreciate this 
work and express their conviction that the eoming 
conference would be a suceess and would mak:e an 
important contribution to the cause of con-
solidating ali revdluJfionary forees of our time. 
The parties participating in the Bratislava 
conference mak:e this statement being deeply con-
vinced that the positions and views expressed 
therein are in line with the interests of ali 
fraternal countries and parties, with the cause of 
the unbreak:able friendship of the peoples of our 
countries, the interests of peace, democraey, 
national independance and socialism. 
Source: International Herald Tribune, 5th August 1968. 
69. Czechoslovak Govemment appear 
to the nation 
21st August 1968 
(Extract) 
. . . Thus for the first time in the history of 
the international communist movement an act of 
aggression, carried out by allied armies of socia-
list eountries, took place against a State which is 
ruled by a Communist Party. 
The state of erisis has been in being since 
early morning. The constitutional organs of the 
Republie have been seriously disrupted. Indivi-
dual members of the Government, National As-
sembly, the CPCz leadership, National Front 
and other organisations have been denied the 
opportunity for mutual eonta:cts and for contacts 
with the people of this country who, during the 
·past few months, have been spontaneously mani-
festing their confidence in them. A number of 
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members of the Government and the Party 
leadership, and leading officiais of the National 
Assembly and others have been put under arrest. 
The last remaining link is the broadeasts of the 
Czechoslovak radio, main.tained only by the 
utmost efforts of its staff, and whieh are being 
gradually sileneed. 
Under these eireumstanees the Czeehoslovak 
Government and eonstitutioMl authorities, as 
wEill as the Party leadership, want to exereise 
their constitutional funetions and ensure normal 
life in our country. We address to you, Czeehs, 
· Slovaks and citizens of the national minorities, 
to all inhabitants of the Czeehoslovak Republie 
the following appeal: 
(i) We demand the immediate withdrawal of 
the troops of the five W arsaw Treaty countries, 
and the observance and full respect for the State 
sovereignty of Czeehoslovakia. 
(ii) We urgently request the Governments of 
the Soviet Union, the GDR, the Polish People's 
Republie, the Hungarian People's Republie and 
the Bulgarian People's Republie to issue an 
order for the cessation of armed actions resulting 
in the shedding of blood and the destruction 
of material values in our country. 
(iii) We demand the immediate creation of nor-
mal conditions for the activities of Czechoslovak 
eonstitutional and politieal organs, the release 
from detention of indi:vidual members of these 
organs so that they may resume their activities. 
(iv) We demand the immediate convocation of 
the entire National Assembly before which the 
entire Czechœlovak Government would present 
themselves with their standpoint about the settle-
ment of the existing situation . 
Source: BBC Bulletin, 21st August 1968. 
70. Statement laaed by NATO 
21st August 1HB 
The NATO Council continued its discussion 
of events in Czechoslovakia this afternoon. 
In a general exehange of Views, the convic-
tion was unanimously exp:œssed that the military 
La situation actuelle exige de nous des efforts 
soutenus pour accroître le potentiel défensif de 
chaque Etat socialiste et de la communauté so-
cialiste tout entière pour le renforcement de la 
coopêration politique et militaire au sein de l'or-
ganisation du Traité de Varsovie. 
Les participants à la conférence estiment de 
leur devoir de lutter d'une manière conséquente 
pour le renforcement de la cohésion du mouve-
ment communiste international. lls notent que, 
ces derniers temps, a été fait un grand travail 
pour la preparation de la nouvelle ·conférence 
internationale des partis communistes et ouvriers. 
Les partis frères apprecient hautement ce 
travail et expriment la conviction qœ la confé-
rence qui se tiendra donnera de bons résultats 
et apportera une contribution importante à la 
consolidation de toutes les forces revolutionnaires 
du monde contemporain. 
Les partis partieipant à la conférence de 
Bmtislava font la presente déclaration avec la 
profonde conviction que les positions et les vues 
qui y sont exprimées repondent aux intérêts de 
tous les pays et partis frères, servellt la cause 
de l'amitié des peuples de nos pays, les intérêts 
de la paix, de la démocratie, de 1 'indépendance 
nationale et du socialisme. 
80'Uf'C8 : Documentation franc;aise, Artiales et Docu-
ments, no 0.1917-0.1918. 
89. Appel du gouvemement tchécoslovaque 
à la nation 
21 aoiît 1968 
(Extrait) 
... Ainsi pour la première fois dans 1 'his-
toire du communisme international, oo assiste à 
une agression contre un Etat dirigé par un parti 
communiste, agression perpétrée par les armées 
alliées de pays socialistes. 
La crise dure depuis les premières heures 
du matin. L'appareil constitutionnel a été grave-
ment bouleversé. Les membres du gouvernement 
et pe l'Assemblée nationale, de la direction du 
·parti et du Front national, ainsi que d'autres 
organismes n'ont pas la possibilité de se rencon-
trer ou de prendre contact avec la population 
qui leur a manifesté, ces derniers mois, sa con-
fiance d'une façon spontanée. Un ceriain nombre 
des membres du gouvernement et de la direction 
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du parti, des dirigeants de l'Assemblée nationale 
et d'autres personnalités ont été internés. Le der-
nier lien reste les émissions de la radio tchécoslo-
vaque, maintenue en action par son personnel 
seulement au prix des plus grands efforts, et 
progressivement réduite au silence. 
Dans ces conditions, le gouvernement et les 
instances constitutionnelles tchécoslovaques, ain-
si que la direction du parti, veulent exercer leur 
pouvoir constitutionnel et assurer une vie nor-
male dans notre pays. Nous adressons, à vous 
Tchèques, Slovaques, et ressortissants des mino-
rités nationales, à tous les citoyens de la Répu-
blique tchécoslovaque, l'appel suivant: 
(i) Nous exigeons le départ immédiat des trou-
pes des cinq pays du Traité de Varsovie et la 
reconnaissance et le respect total de la souverai-
neté de la Tchécoslovaquie. 
(ii) Nous pressons les gouvernements de l'Union 
Soviétique, de la République Démocratique Alle-
mande, de la République populaire de Pologne, 
de la République populaire de Hongrie et de la 
République populaire de Bulgarie de donner l'or-
dre d'arrêter les opérations qui ont pour resultat 
de faire couler le sang et de détruire les richesses 
de notre pays. 
(iii) Nous exigeons le retour immédiat à des 
conditions normales permettant le fonetionne-
ment des organes constitutionnels et politiques 
de la Tchécoslovaquie et la mise en liberté des 
membres de ces organes de façon à ce qu'ils 
puissent reprendre leurs activités. 
(iv) Nous exigeons la convocation immédiate de 
la session plénière de 'l'Assemblée nationale, de-
vant laquelle le gouvernement au complet pre-
sentera ses propositions pour la solution de la 
situation existante. 
80'1.Wee: BBO Bulletin, 21 aoiÎt 1968 (Traduction 
U.E.O.). 
70. Déclaration publiée par l'O.T.A.N. 
21 aoiît 1968 
Le Conseil de l'O.T.A.N. a poursuivi cet 
après-midi l'examen des événements de Tchéco-
slovaquie. · 
Au cours d'un échange de vues général, la 
conviction unanime s'est dégagée que l'interven-
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intervention of the Warsaw Pact countries is a 
clear violation of the United Nations Charter 
and of international law. There was general dis-
appointment about the negative effect this mili-
tary intervention will undoubtedly have on the 
process of détente and improved East-West rela-
tions to which the North Atlantic Council has 
devoted a great deal of effort and time as evi-
denced by the report on the future tasks of the 
Alliance, the Reykjavik Ministerial communiqué 
and the suggestions for balanced force reduction. 
Source: Verbal Communiqué by NATO. 
71. Speech by Mr. Hajek, Representative 
of C%echoslovakia, to the United Nations 
Security Council, New York 
24th August 1968 
As a member and responsible representative 
of the Government of the Czechoslovak Sociallist 
Republic, I am taking the floor in this august 
and important body of the United Nations. I am 
doing this with emotion, sadness and regret, for 
the subject on the agenda constitutes a tragic 
event and a tragic situation in my country. 
It is not the fault of the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic that its relations 
with sorne other socialist countries have become 
a matter before the Security Council and the sub-
ject of debate with the intervention of other non-
socia:list countries, a debate in which certain anti-
socialist arguments have been raised. The res-
ponsibility for that lies on those governments 
which, in spite of the agreed principles of mutual 
relations many times proolaimed and recently 
pledged by the joint declaration of their highest 
representatives in Bratislava on 9th August of 
this year, in spite of bilateral and multilateral 
obligations stipulated in treaties, occupied by 
their armed units the territory of the Czecho-
slovak Socialist Republic in the night on 
20th August and in the morning hours of 
21st August. 
This act of use of force cannot be justified 
by anything. It did not take place upon request or 
demand of the Czechoslovak Government nor of 
any other constitutional organs of this Republic. 
The declarations of the President of the Repu:b-
lic, of the National Assembly, of the Govern-
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ment, and also of the Praesidium of the Central 
Committee of· the Communist Party of Czecho-
slovakia, which, to my knowledge, have been pre-
sented to this body for its information, clearly 
attests to it. If, in sorne of the five countries, the 
governments of which participate in the 
occupation, one speaks about sorne requests made 
by sorne constitutionaJ politica:l representatives of 
Czechoslovakia, there has never been a reference 
to a single name, and to the knowllooge of the 
Czechoslovak Government no such demand was 
ever made. 
Neither can the military Occupation of the 
Czechoslovak Socialist Republic be justified by 
the concern for the external security of the 
Czech~ovak Socia:list Republic or for the fui-
filment of obligations arising from the joint 
defence of the co un tries of the W arsaw Treaty. 
The Government of the Czeclloslovak Socia:list 
Republic has fulfilled these obligations conscien-
tiously and has never left any doubt about it that 
it is determined and capable of doing so also in 
the future. That has been expressed on many 
occasions, and even the governments of the five 
countries do not claim that at the moment of the 
occupation the Czechoslovak Socialist Republic 
was in such an imminent danger of military 
aggression from abroad, against which, after a!ll, 
the Czechoslovak army was prepared and capable 
and prepared to defend itself as, during the visita 
from May to July, even the leading commanders 
of the Warsaw Treaty recognised. 
The mtlitary occupation of the Czechoslovak 
Socialist Republic cannot be justified by argu-
ments about the alleged danger of counter-
revolution either. 
These arguments themselves are juridically 
not va:lid, and even when we leave aside the 
absolute inva1idity and nll'llity of such an argu-
ment, a.Now me - for I consider it necessary -
to state that until the occupation the Government 
of the Czechoslovak Socialist Republic fuily con-
troHed the situation on its territory, on which 
there was a socialist oroer. The organs of public 
administration and peoples' power were function-
ing. Intensive, democratie political lüe, based on 
the socialist concept of the society, on the plu-
rality of social organis8Jtions united in the 
National Front and recognising the leading rôle 
of the working class and of the Communist Party 
of Czechoslovakia, had been developing. 
In the course of the process which the Com-
munist Party of Czechoslovakia started in 
J anuary 1968, and the substance of which was 
tion militaire des pays du Pacte de Varsovie 
constituait une violation caractérisée de la Charte 
des Nations Unies et du droit international. 
Tous les participants sont tombés d'accord pour 
déplorer l'effet négatif que ne saurait manquer 
d'avoir cette intervention militaire sUl' le proces-
sus de détente et l'amélioration des relations Est-
Ouest auxquels le Conseil de l'Atlantique nord 
a consacré énormément d'efforts et de temps, 
comme le prouvent le rapport sur les tâches 
futures de l'Alliance, le communiqué ministériel 
de Reykjavik et les propositions de réduction 
équilibrée des forces. 
Source: Communiqué verbal O.T.A.N. (Traduction 
U.E.O.). 
71. Déclaration de M. Hajek, représentant de 
la Tchécoslovaquie, devant le Conseil de sécurité 
des Nations Unies d New York 
24 août 1968 
En tant que membre et représentant res-
ponsable de la République socialiste de Tchéco-
slovaquie, je pTends la parole dans cet organe im-
portant des Nations Unies. Je le :!lais avec émotion, 
tristesse et regret car la question à l'ordre du 
jour concerne un événement tragique, une situa-
tion tragique pour mon pays. 
Ce n'est pas la faute du gouvernement de la 
République soci•aliste tchécoslovaque si ses rela-
tions avec certains aurtres pays socialistes sont 
devenues un problème dont est saisi le Conseil 
de sécurité, l'objet de débats •auxquels ont pris 
part d'autres Etats non socialistes et dans les-
quels certaines thèses antisociali!stes ont été dé-
veloppées. La responsabilité de cette situation 
incombe aux gouvernements qui, en dépit des 
principes reconnaissant l'égalité dans les rela-
tions mutuelles maintes fois procl,amés et récem-
ment invoqués dans la déclaration commune pu-
bliée à l'issue de la réunion au sommet de Brati-
slava, le 9 août dernier, et en dépit des obliga-
tions bilatérales et multilatérales déeoulant des 
traités, ont occupé militairement le territoire de 
la République socialiste de Tchécoslo-mquie dans 
la nuit du 20 août et la maltinée du 21 août. 
Rien ne saurait justifier ce recours à la 
force qui n'a été sollicité ou récl-amé ni par le 
gouvernement tchécoslovaque, ni par aucun autre 
organe constitutionnel de notre République. Les 
déclarations du Président de la République, du 
Président de l'Assemblée nationale, du gouverne-
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ment et du présidium du comité central du parti 
communiste de Tchécoslovaquie, qui, à ma 
connaissance, ont été présentées au Conseil po:ur 
infurmaltion, en témoignent cl-airement. Si, dans 
certains des cinq pays qui ont participé à l'occu-
paltion, on parle de certaines requêtes adressées 
par des représentants des organes constitutionnels 
ou politiques de la Tchécoslovaquie, aucun nom 
n~a jamais été cité et, à la connaissance du gou-
vernement tchécoslovaque, aucune demande de ce 
genre n'a été formulée. 
L'occupation militaire de la Tchécoslowquie 
ne saurait se justifier non plus par le souci de la 
sécurité extérieure de la République socialiste de 
TchécosloV'aquie ou le respect des obligations im-
posées par la défense co~lective des pays du Pacte 
de Varsovie. Le gouvernement de la République 
socialiste de TchéoosloV'aquie a obserV'é scrupuleu-
sement ces obligations; il n',a jamais laissé plàner 
de doute sur sa résolution et son pouvoir de con-
tinuer à les observer. Cela a été affirmé à maintes 
reprises. Les gouvernements des cinq pays eux-
mêmes ne prétendent pas qulau moment de l'oc-
cupation, la République soci•ailiste de Tchécoslo-
V'aquie se trouVlait devant une grave menacE) 
d'agression militaire extérieure qui, après tout, 
n~auradt pas surpris l'armée tchécoslovaque, apte 
et prête à se défendre, comme les che:lls militaires 
du Traité de Varsovie l'avadent eux-mêmes re-
connu lors des visites qu'ils avaient effectuées de 
mai à juillet. 
L'occupation militaire de la République so-
cialiste de Tchécoslovaquie ne saurait se justifier 
non plus par l'existence d'un prétendu danger de 
con tre-réVIOlution. 
Tous ces arguments sont dénués de va-
leur juridique, mais même si nous écartons l'in-
V'a:lidité et la nulHté absolues de cette thèse, je 
tiens à déclarer - car cela est nécessaire - que, 
jusqu'à l'occupart;ion, 'le gouvernement de Tchéco-
slovaquie avait la situaltion bien en mains sur son 
territoire où régnait l'ordre sociaJI.iste. Les organes 
de l'administration publique et du pouvoir popu-
laire fonctionnaient normalement. n s'était déve-. 
loppé une intense ·activité politique et démocra-
tique fondée sur le concept socialiste de la société 
et l•a plurailité des organisations unies dans le 
Front national, et reconnaissant le rôle primordial 
des travailleurs et du pal'ti communiste de Tchéco-
slovaquie. 
Durant le processus déclenché par le par.ti 
communiste de Tchécoslovaquie en janvier 1968, 
et qui visait essentiellement l'élimination d'abus 
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the elimination ·of bureaucratie deformations, the 
full application of humanistic and democratie 
substance and sense of socialism, as well as the 
renaissance and regeneration of political activities 
and initiatives of the people, 11m aH-round dis-
cussion was developing. Its development substan-
tially strengthened both the socialist and patriotic 
feelings and orientation as we'l'l as the leading 
rôle of the Communist Party, based on the natural 
authority emanating from the initiatives of 
ideas, concepts and deeds. In this way, we sup-
ported the broad positive stream of people's 
political initiative, guided by the Communist 
Party, and we resisted any extremist forces and 
phenomena. 
1 venture to say that under the leadership 
of Alexander Dubcek and other commdes of the 
Central Committee, the Communist Party of 
Czechoslovakia has gained such natural authority 
and undeniable leadership among the two nations 
of our country - the Czechs and the Slovaks -
as hard1y ever before. That is attested to, also, by 
the spontaneous powerful stream of socialist 
patriotism which has developed partiCU'larly in 
the summer months, and which manifested itse1f 
in positive deeds, in working efforts, in volun-
tary collections of funds necessary for the 
solution of vast economie problems and tasks. 
These positive, trtùy patriotic and deepJ.y 
socialist manifestations of popular initiative made 
entirely secondary in our political life those 
negative anti-sociali!rt phenomena whieh disturbed 
us, and which disturbed a1.so our friends abroad, 
whi:ch, whether objectively or oonsciously and 
intentionalfy, could have beoome allies of the 
forces hostile to the socialist Czechoslovakia. We 
have been conscious of their existence. W e did not 
underestimate them, and we resisted them. 
However, we considered it correct to struggle 
against them primarily through wide popular 
initiative which would isolate those negative 
forces and would thus make possible also 
administrative steps which understandably no 
State can waive, and which we were not wil1ing 
to waive, either. 
Precisely in recent days and weeks imme-
diately preceding the occupation, the correctness 
and effectiveness of our method started to bear 
fruits. 
1 would not have talked about this because 
it was an internal matter of our country, but from 
the verbatim records 1 have the impression that 
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sorne of the representatives who tried to justify 
the steps taken against Czechoslovakia insisted on 
these phenomena, and presanted them in a 
distorted way, and 1 should like to point to such 
statesmen and political leade:rs of the socialist 
wor.ld as President Tito from Yugoslavia and his 
colleagues, as weN as the Chairm.an of the State 
Council of Rumania, Nilro1ai Ceausescu, and his 
colleagues who convinced themselves just recently 
aboutit during their visits in the week preceding 
the fateful occupation. Their testimony only con-
firms what the Government of the Czechoslovak 
Socialist Republic and the leaders of the political 
life of our country, the Central Committee of the 
Communist Party of Czechoslovakia, are declaring 
with full responsibiiity and face to face to the 
occupation forces and to the world public -
which means that before the August occupation 
Czechoslovakia was, and remained, dedicated to 
the cause of socialism, of socialist construction, of 
socialist development, faithful, wiiling to :M.fil 
and capable of fulfilling its obligations vis-à-vis 
the community of other socialist countries in 
Europe. Its domestic life developed firmly on the 
socialist basis and toward socialist objectives. Its 
leading political force, the Communist Party of 
Czechoslovakia, lived through a prooess of pro-
found internai regeneration in which it grew 
strengthened and invigorated in an ali-round 
manner, and gained ever greater authority and 
support of ali the people. 
The National Front, based firmly under the 
leadership of the Communist Party of Czecho-
sl'Ovakia, on socialist principles, became stronger 
as a framework of the politicallife of the country. 
The negative phenomena and their impact on 
mass media were being driven into isolation, and 
a conscious voluntary discipiine which corrected 
those manifestations was developing among aill 
those who were responsible for handling the mass 
media and for handling communication and 
information in public life. 
Consequently, nothing could justify the 
apprehensions and doubts about an alleged 
danger of coun'ter-revolution in the Czechoslovak 
Socia:list Republic. The Government had the 
situation firmly in hand and had also sufficient 
means to repel any real attack against the found-
ations of socialism. The order and discipline in 
our peilitica1 life, the socialist and patriotie 
consciousness of our peopie, the genuine leading 
rôle of the working class and of the Communist 
bureaucratiques, la pleine application des prin-
cipes humanistes et démocratiques et de la philo-
sophie socialiste, ainsi que la renaissance et l•a 
régénération de l'activité politique et de l'ini-
tiBJtive populaire, il s'est opéré un réexamen de 
toutes les questions. Cette évolution a. considéra-
blement renforcé les sentiments socialistes et 
patriotiques du pays et son orientation ainsi que 
le rôle directeur du parti communiste fondé sur 
l'autorité naturelle émanant des initiatives sus-
citées par •les idées, les concepts et les actes. Nous 
avons ainsi apporté notre appui au vaste courant 
positif des inir1Jiatives politiques pr:ises par le 
peuple et, gu~dés par 'le parti communiste, nous 
avons résisté à toutes les forces extrémistes. 
Je dirai même que, sous la direction d'Ale-
xandre Dubcek et d'-autres camarades du comité 
central, le parti communiste ·de Tchécoslovaquie 
a gagné auprès des deux nations qui composent 
notre pays - les Tchèques et les Slovaques -
une autorité naturelle et un pouvoir indéniable 
qui n'avaient jamais atteint cette ampleur. Cela 
est confirmé également par le puissant courant 
spontané de patriotisme socialiste qui a grandi 
d'une manière continue au cours des mois d'été 
et qui s'est traduit par des actes positifs, par un 
travail accru, par l•a collecte volontaire des fonds 
nécessaires à la solution de vastes problèmes et de 
tâches économiques. 
Ces actes positifs, ces manifestations vérita-
blement patriotiques et profondément socialistes, 
dues à des initiatives populaires, ont totalement 
relégué au second plan, dans notre vie politique, 
les phénomènes négatifs antisocialistes qui nous 
troublaient et qui troublaient aussi nos amis à 
l'extérieur qui, objectivement ou consciemment et 
intentionnellement, au:vaient pu devenir les alliés 
des forces hostiles à la TchécoSlovaquie ,socialiste. 
Nous connaissions l'existence de ces ·forces; nous 
ne les ·avons pas sous-estimées et nous leur avons 
résisté. Nous ~avons cependant estimé qu'il fallait 
tout d'abord lutter contre ~Hes par une vaste 
action populaire qui les isolerait et permettl'ait 
également l'adoption de mesures administratives 
dont - cela se comprend - aucun Etat ne sau-
rait se dispenser et dont nous n'avions pas non 
plus l'intention de nous dispenser. 
Durant les jours et les semaines qui, préci-
sément, ont précédé l'occupation, la justesse et 
l'efficacité de nos méthodes ont commencé de 
porter leurs fruits. 
Je n'aurais pas abordé ce sujet, car il s'agit 
là d'une question purement intérieure à notre 




seH de sécurité, je n"avais eu l'impression que 
certains des 'représentants qui ont tenté de justi-
fier les mesures ·prises à l'encontre de la Tchéco-
slovaquie insistaient sur ces phénomènes et les 
présentaient en les déformant. Je voudrais sou-
ligner, à cet égard, que certains hommes d'Etat 
et dirigeants politiques de notre monde socialiste, 
tels que le Président Tito, de Yougoslavie, et ses 
collègues, aJinsi que le Président du Conseil d'Etat 
de la Roumanie, M. Nikolai Ceausescu, et ses 
collègues, se sont convaincus tout récemment, au 
cours de ·leur visite durant Ja semaine qui a pré-
cédé cette fatale occupation, de ce qui se passait. 
Leurs témoignages ne font que confirmer ce que 
le gouvernement de la Tchécoslovaquie et les 
dirigeants de la vie politique de notre pays, le 
comité central du parti communiste tchécoslova-
que, affirment en assumant toute leur responsa-
bilité devant les forces d'occupation et le monde 
entier: avant l'occupation au mois d'août, la 
Tchécoslovaquie était et demeurait vouée à la 
cause du socialisme, de l'édification et du déve-
loppement du socialisme; fidèle à ses engage-
ments, désireuse et capable de remplir ses obli-
gations à l'égard de l·a communauté socialiste 
européenne. Sa vie nationale évoluait selon des 
principes strictement socialistes, vers des objectüs 
socialistes. Sa direction politique, le parti commu-
niste de Tchécoslovaquie, connaissait une régé-
nération profonde qui lui donnait à tous égards 
un regain de force et de vigueur et il gagnait 
une autorité et un appui populaire plus vigou-
reux que jamais. 
Le Front national, reposant fermement, sous 
la direction du parti communiste de Tchécoslo-
vaquie, sur les principes socialistes, devenait plus 
puissant en tant que cadre ·de la vie politique du 
pays. Les phénomènes négatifs et leur incidence 
sur les moyens d'information de masse deve-
naient des exceptions par le :!lait de Jta discipline 
consciente et volontaire qui se manifestait chez 
tous ceux qui •avaient la responsabilité d'utiliser 
les moyens d'information de masse et d'éclairer 
l'opinion. 
Par conséquent, rien ne pouvait justifier les 
appréhensions et les doutes relatifs à un pré-
tendu danger de contre-révolution en Tchéco-
slovaquie. Le gouvernement avait la situation 
bien en main et il disposait également des moyens 
de repousser toute attaque véritable contre les 
fondements du socialisme. L'ordre et la discipline 
de notre vie politique, la conscience patriotique 
et socialiste de notre peuple, le rôle directeur 
authentique de la classe laborieuse et du parti 
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Party of Czechoslovakia are ali attested to by the 
reaction of all our country to the occupation. 
Absolute faithfulness and obedience to the legal 
organs; non-recognition of the orders issued by 
the occupation armies; consistent, successful 
efforts to maintain the work of the Communist 
Pal'ty, the backbone of our national life; ex-
peditions convocastion of the Fourteenth Congress 
of the Communist Party of Czechoslovakia, which, 
under the stresses of the situation, adopted 
decisions resolutely demanding the end of the 
occupation and showed unshakaible fidelity to the 
leadership of Alexander Dubcek- all these offer 
significant proof, even now, of how those who 
thought they were entitled to interfere by such 
means as the occupation misunderstood our 
situation, misunderstood our people and mis-
understood the whole of our social development. 
Because if there is anything that seriously en-
dangers the cause of socialism in the Czechoslovak 
Socialist Republic, if there is anything that is 
creating a danger that may compromise it in the 
world, it -is precisely the insensitive and illegal 
proceedings of those governments that have 
carried out the occupation of the territory of 
socia:list Czechoslovakia, an occupation which 
has disrupted the functioning of the economie, 
social and politicallife of the Republic and made 
it impossible for the constitutional organs and 
democratically elected leadership to exercise fully 
their sovereign rights and carry out the tasks 
entrusted to them by the people. For, as you 
know, sorne of those leaders have been put in a 
very difficult situation, and it is precisely this 
restriction of the possibilities for freely pursuing 
political work, precisely this enforced- even if, 
thanks to the popular initiative, only partial -
vacuum juris, that has creasted the gravest danger 
to the cause of socialism in the Czechoslovak 
Socialist Republic. It seriously damages and pro-
foundly hurts the natural feelings of friendship 
which our people have always harboured and 
continue to harbour towards the peoples of the 
Soviet Union, of Poland, of Bulgaria, of Hun-
gary and of the German Democratie Republic. 
At the same time, there is a much greater possi-
bility than thus far for a situation in which these 
feelings, these hopes, this faith in sociaHsm -
in the really humane forms and methods in 
socia:list society which have met with the tanks of 
the occupastion- may degenerate into frustration 
and even into negativism, with aU the conse-
quences of anti-socialist attitudes of a part of the 
population. And even if we try in the situation, 
difficult though it may be, to resist such nega-
tivism, we have, for the time being, no full 
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possibility of doing so, prevented as we are by 
the occupying forces; therefore the responsibility 
for such consequences lies entirely on thœe who 
ordered the occupation. The danger resides aJso 
in the international response to this act. To a 
much greater degree than ever in the past, a 
situation has been created for slanderous propa-
ganda, for actions by forces hostile to socialism 
and to peace which will try to misuse the fact 
of the occupation of Czechoslovakia for the pur-
pose of creating anti-communist, anti-Soviet cam-
paigns; of rejecting and denying the policy of 
peaceful coexistence; of slandering the whole 
socia:list eommunity and its important, its para-
mount rôle in striving for and assuring peace. 
At the same time, such a campaign may be used 
for the justification of the aggressive policies of 
imperialism in Vietnam, in the Middle East and 
anywhere else. 
The international situation, which in recent 
times has shown sorne promising signs of im-
provemenrt, has been deteriorating. Tensions have 
been growing. For these consequences also, im-
mensely fatal for the cause of world peace, the 
responsibility lies on those who decided on the 
occupation. In agreement with its people, the 
Government of the Czechoslovak Socialist 
Republic will never lend itself to these aims to 
contribute to negative consequeooes and assist the 
imentions of the enemies of socialism. In this 
connection, may I be allowed to state thast my 
delegation absolutely dissociates itself from any 
attempt to denigraste or to deny the existence of 
the German Democrastic Republic, even though 
such attempt may be linked to expressions 
favourable to Czechoslovakia. It remains one of 
the principles of our foreign policy that the 
existence of two German States is one of the 
preconditions of peaceful settlement and the 
creation of a working European system of 
security. We resolutely oppose any attempt to 
link our name and to link the present situation in 
Czechoslovakia to attacks against the cause of 
socialism and communism, in which we continue 
firmly to believe. For the Czeehs and Slovaks 
decided for the socialist road freely and on their 
own initiative, and they have no intention of 
leaving that road. After the Munich experience, 
after the experience of imperialist-Fascist 
occupation, .after their heroic struggle and the 
liberation in which the Soviet armies piayed such 
a paramount rôle, the peoples of Czechoslovakia 
set out upon the road of socialism, and, under the 
leadership of the Communist Party, in 1948 beat 
communiste de Tchécoslovaquie son1 corroborés 
par la réaction du pays tout entier deV'ant l'occu-
pation. La fidélité et l'obéissance absolues aux 
organes légitimes; la non-reconnaissance des 
ordres donnés par les armées d'occupation; les 
effol'lts constants et couronnés de succès pour 
conserver les acquisitions du parti eommuniste, 
armature de notre vie nationale; la convocation 
rapide du Quatorzième congrès du parti com-
muniste de Tchécoslovaquie qui, étant donné l'ur-
gence de la situation, 'a ~adopté des résolutions 
exigeant fermement la fin de l'occupation et a 
fait preuve d'une fidélité inébranlable à son 
dirigeant Alexandre Dubcek, sont au1lant de faits 
marquants, même à 1 'heure actuelle, qui prouvent 
à quel point ceux qui se sont crus autorisés à 
intervenir dans notre pays par des moyens tels 
que l'occupation se sont mépris sur notre situa-
tion, sur notre peuple et sur toute notre évolution 
sociale. En effet, s'il est quelque chose qui me1:Jte 
sérieusement en danger la cause du socialisme 
dans 1-a République socialiste tchécoslovaque, s'ii 
est quelque chose qui risque de compromettre 
cette cause dans le monde, ce sont précisément 
les procédés brutaux et illégaux des gouverne-
ments qui ont occupé le territoire de la Tchéco-
slovaquie socialiste, occupation qui 'a bouleversé 
la vie économique, sociale et politique de la Répu-
blique, et qui a mis les organes constitutionnels et 
les dirigeants démocratiquement élus dans l'im-
possibilité d'exercer pleinement leurs droits sou-
verains et de s'acquitter des tâches que leur avait 
confiées le peuple. En effet, comme vous le 
savez, certains de ces dirigeants 'aV'aient été placés 
dans une position très difficile, et c'est précisé-
ment cette limitation des possibilitÉS de pour-
suivre librement leur œuvre politique, c'est pré-
cisément ce vacuum juris - même si, grâce à 
l'initiative populaire, il n'est que partiel - qui 
a créé le danger le plus grave pour la cause du 
socialisme dans ~a République socialiste tchéco-
slovaque. n heurte profondément et compromet 
grandement Famitié spontanée que notre peuple 
a toujours éprouvée et continue d'éprouver pour 
les peuples de l'Union Soviétique, de la Pologne, 
de la Bulgarie, de la Hongrie et de la République 
Démocratique Allemande. En même temps, il 
accroît encore le risque de voir se créer une 
situation où ces sentiments, ces espoirs, cette foi 
dans le sodaJisme - dans 'les aspects et les mé-
thodes réellement humains d'une société socialiste 
aux prises avec les chars de l'occupant - pour-
raient dégénérer en frustration, voire en négati-
visme, avec tout ce que cela implique d'attitudes 
antisocialistes de la part de l'a population. Et 




difficile soit-elle, de résister à ce négativisme, 
nous n'avons pas, en ce moment, pleine liberté 
de le faire, empêchés que nous en sommes par les 
forces d'occupation; ainsi, l'a responsabilité de 
ces conséquences incombe entièrement à ceux qui 
ont ordonné l'occupation. Le danger réside égale-
ment dans la réaction de l'opinion publique 
internationale à cette action. Plus que jamais par 
le passé, 'le terrain a été préparé pour la propa-
gande calomnieuse, pour les agissements des 
forces hostiles au socialisme et à la paix qui 
cherchent à tirer parti de l'occupation de la 
Tchécoslovaquie pour }ancer des campagnes anti-
communistes et ·antisoviétiques, pour rejeter et 
refuser la politique de coexistence pacifique, 
pour calomnier la communauté socialiste tout 
entière et le rôle capital qui est le sien dans l'a 
recherche d'une paix durable. En même temps, 
une telle campagne peut être utilisée pour justi-
fier la politique agressive de l'impérialisme au 
Vietnam, au Moyen-Orient et aîlleurs. 
La situation internationale, qui récemment 
avait paru s'amé-liorer, s'est aggravée. Les ten-
sions se sont accrues. Et ces conséquences, si 
nuisibles à la cause de la paix mondiale, la res-
ponsabilité en incombe également à ceux qui ont 
décidé l'occupation. D~accord avec son peuple, le 
gouvernement de la République socialiste tchéco-
slovaque n'acceptera jamais de se prêter à des 
actions négatives et d'aller dans le sens des inten-
tions des ennemis du socialisme. A cet égard, 
qu'il me soit permis de dé~larer que ma déléga-
tion se dissocie absO'lument de toutes tentatives 
visant à nier l'existence de la République Démo-
cratique Allemande, même si elles sont liées à 
des manifestations de sympathie envers la Tchéco-
slovaquie. Parmi les principes de notre politique 
étrangère demeure celui qui veut que l'existence 
de deux Etats allemands soit l'une des conditions 
nécessaires à un règlement pacifique et à la créa-
tion d'un gystème viable de sécurité pour l'Eu-
rope. Nous nous opposons résolument à toute ten-
tative de lier notre nom et la situation actuelle en 
Tchécoslovaquie à des attaques diri~es contre la 
cause du socialisme et du communisme, en laquelle 
nous continuons résolument de croire. En effet, 
les Tchèques et les Slovaques ont décidé librement 
et de leur propre initiative de suivre la voie du 
socialisme et i.ls n'ont nullement l'intention de s'en 
écarter. Après l'expérience de Munich, après l'ex-
périence de l'occupation de l'impérialisme fasciste, 
après sa lutte héroïque et la libération, dans la-
quelle les armées soviétiques ont joué un rôle 
capital, le peuple tchécoslovaque s'est engagé 
dans la voie du socialisme et, sous la direction du 
parti communiste, en 1948, ii a pu lutter avec 
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back the attack of domestic and foreign reaction. 
In 1968 they started, again under the guidance 
of the Communist Party, to eliminate the 
deformations of the 'fill1Jies which were 
detrimental 1Jo the cause of socialism and to build 
their own road of socialist development, to create 
such soci,al and politica:l models as would corres-
pond ·to both the profoundly humanitarian 
substance and sense of socialism and to our 
democrartJie traditions and mentality, and as well 
to the significant tasks arising from the present 
period of the development of human society, to 
the scientific and technical revolution, and to 
efforts towards peace and co-operation among all 
nations. 
I wou1d like to emphasise that the na1Jional 
individual features of our people, influenced by 
all their progressive, rewlutionary, democratie 
and humanitarian inheritance, influence their 
thinking and bring them close to aJ.l progressive 
currents in Europe as weH as in .the whole world, 
of both the past and the present; that they create 
typical feelings for the logical integration of 
the intellectua:l and creative sources of the wor'ld; 
and that they are crowned with a profound sense 
of what is correct, just and beautiful and that 
this is objectively reflected in the moral and 
aesthe1Jic feaJtures of character of all our people. 
That has aJso been expressed very clearly in 
the whole of our pdlitical development from 
J anuary 1968 - which, I should like to stress 
once more, was being oriented towards socialist 
objectives, WaJS standing firmly on a socialist base, 
and was never intended to leave the context of 
the socialist community of naJtions. 
The present occupation struck a heavy blow 
to those efforts. W e are deeply disappointed, 
offended and humi:liated; and this is even more 
cruel because it came from such countries from 
which we had not expected it in the least, and 
from which we did not deserve it in the least. 
We are saying this wirth sadness, but without 
hostility. We believe firmly that this fateful act 
was done on the basis of incorrect consideration, 
incorrect information, incorrect ana1ysis of the 
situation. 
The Czechoslovak Government, in full 
harmony wirth the feelings of the people, is willing 
to :follow consistently the road of soci<alism also 
in the future, and to restore and strengthen 
its f:vaternal ties with the countries of the socialist 
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camp - even with those countries with which 
these ties have been so gravely hampered, so 
gravely struck by recent events. We are fully 
conscious of everything that lirms us with those 
fraternaiJ. countries; we do not forget the tra-
ditions of these ties; we never lost sight of how 
important these bonds are to us; and we hope also 
that our .partners wil'l become aware of how 
impo:vtant and advantageous it is to them to have 
these bonds, on the basis of equa:lity and respect 
for sovereignty and independence. Nor do we 
forget what we owe to the peoples of the Soviet 
Union and other peoples of the fraternal conn-
tries. W e highly appreciate, especially in this 
moment, the profound understanding and 
genuine acts of fraternal assistance given to our 
renaissance process and to our people at present 
by fvaternal Yugosl,avia and RumanÏ!a. We con-
sider this to be the real manifestation of a 
genuine sociaHst internationa:Hsm. We wish only 
that ·the government'S of the five socia1ist 
countries, seeing the unity of our people in the 
face of the occupation units, and seeing the dan-
gerons consequences of their occupation, may 
grasp as soon as possible how enormous and tragic 
a mistake they made, and will make a decisive and 
speedy correction and reparation. 
'l'oo much harm has been done, and it is an 
urgent responsibilirty not to permit accumulation 
of further harms. Together with our people and 
the world public, we hope firmly that the current 
negotiations of the President of the Czechoslovak 
Socialist Republic, Ludvik Svoboda, and his 
delegation in Moscow may oontribute to this end. 
Even in this serious moment when the five 
countries do not fulfil their obligations towards 
us, we ourselves continue to consider as binding 
upon us the principles, aims and objectives of our 
sociaUst foreign policy. W e continue to strive for 
understanding, unity and close co-operation 
among the socialist countries, and for the 
strengthening of our mutual bonds, while respect-
ing fu'lly the national interests, and specifie 
feaJtures of each of those nations. W e continue to 
strive in the spirit of peaceful coexistence for 
the ensuring of peace and wide international co-
operation in the spirit and letter of the Charter. 
We continue to support the progressive efforts of 
the peoples of the whole world in the struggle 
against colonialism, imperialism, and against any 
aggression, be it in Vietnam, the Middle East or 
in the Oaribbean. That gives us every right to 
oppose with an resoluteness such disrespect for 
international obligations where we ourselves are 
involved. 
succès contre les forces réactionnaires de l'exté-
rieur et de l'intérieur. En 1968, il a commencé, 
toujours guidé par le parti communiste, à élimi-
ner les erreurs des années 1950 qui portaient pré-
judice à la cause du socialisme, et il s'est engagé 
dans la voie de son propre développement socia-
liste afin de créer, sur le plan social et politique, 
des formes qui correspondent aussi bien à notre 
conception profondément humanitaire du socia-
lisme qu1à nos traditions et à notre mentalité 
démocratiques, de même qu'aux tâches impor-
tantes créées par la période de progrès vers la 
révolution scientifique et technique, vers les 
efforts de paix et de coopération entre toutes les 
nations que connaît actuellement l'humanité. 
Je voudrais souligner que les caractéristiques 
nationales de notre peuple, qui portent la marque 
de son héritage progressiste, révolutionnaire, dé-
mocratique et humanitaire, influent sur son juge-
ment et le rapprochent de tous les canrants pro--
gressistes en Europe et dans le monde entier, du 
passé comme du présent, qu'elles suscitent des 
opinions particulières quant à l'intégration logi-
que des sources intellectuelles et dynamiques du 
monde, et qu'elles sont couronnées par le sens 
profond de ce qui est bien, juste et beau, comme 
on peut s'en convaincre devant le sens moral et 
esthétique de notre peuple. 
C'est aussi ce qui s'est exprimé très claire-
ment dans l'ensemble de notre évolution politique 
depuis janvier 1968, laquelle, je tiens à le sou-
ligner une fois de plus, était orientée vers des 
objectifs socialistes, reposait sur de solides bases 
socialistes et ne visait nullement et à aucun mo-
ment à sortir du cadre de la communauté des 
nations socialistes. 
L'occupation actuelle a porté à ces efforts 
un coup très grave. Nous sommes profondément 
déçus, offensés et humi.Ués, et le plus cruel est 
que ce coup nous a été porté par les pays aux-
quels nous nous attendions le moins et dont nous 
le méritions le moins. Cela, nous le disons avec 
tristesse, mais sans hostilité. Nous croyons ferme-
ment que cet acte funeste provient de fausses 
considérations, de fausses informations, d'une 
fausse analyse de la situation. 
Le gouvernement tchécoslovaque, en parfaite 
harmünie avec le sentiment populaire, est dési-
reux de poursuivre la route du socialisme, de 
rétablir et de renforcer ses liens fraternels avec 
les pays du camp socialiste, même ceux que les 
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événements récents ont si gravement compromis, 
si sérieusement atteints. Nous savons fort bien 
quels liens nous unissent à ces pays frères; nous 
n'oublions pas les traditions qui en sont nées. 
Nous n'avons jamais perdu de vue leur impor-
tance pour nous et nous espérons aussi que nos 
partenaires prendront conscience de leur impor-
tance et de leur avantage pour eux-mêmes, sur la 
base de l'égalité et du respect de la souveraineté 
et de l'indépendance. Nous n'oublions pas non 
plus ce que nous devons aux peuples de l'Union 
Soviétique et aux autres peuples des pays frères. 
Nous apprécions grandement, et tout particu-
lièrement à J ~eure actuelle, la sympathie pro-
fonde et les actes sincères d'assistance fraternelle 
apportés à notre mouvement de renaissance et à 
notre peuple par les pays frères de la Yougoslavie 
et de la Roumanie. C'est là, à nos yeux, la mani-
festatiün réelle d'un internationalisme socialiste 
véritable. Nous souhaitons seulement que les gou-
vernements des cinq pays socialistes, voyant 
l'unité de notre peuple à l'heure de l'occupation 
et comprenant les dangereuses conséquences de 
celle-ci, puissent se rendre compte le plus tôt 
possible de l'erreur énorme et tragique qu'ils ont 
commise et la réparent de manière rapide et déci-
sive. 
Trop de mal a été :fait et il est urgent d'inter-
dire que des maux supplémentaires ne viennent 
s'y ajouter. Avec notre peuple et avec l'opinion 
publique mondiale, nous espérons fermement que 
les négociations menées actuellement à Moscou 
par ·le Président de la République socialiste tché-
coslovaque, Ludvik Svoboda, et sa délégation, 
permettront d'atteindre cet objectif. Même à 
cette heure grave, alors que les cinq pays n'ont 
pas respecté leurs obligations à notre égard, nous 
nous considérons toujours liés par les principes, 
les buts et les objectifs socialistes de notre poli-
tique étrangère. Nous continuons à œuvrer pour 
la compréhension, l'unité et la coopération étroite 
entre pays socialistes, pour le renforcement des 
liens qui nous unissent, tout en respectant pleine-
ment les intérêts nationaux et les caractères 
propres à chacune de ces nations. Nous continuons 
à travailler dans l'esprit de la coexistence paci-
fique pour assurer la paix et une large coopéra-
tion internationale, conformément à l'esprit et à 
la lettre de la C'harte. Nous continuons à nous 
associer aux efforts vers le progrès des peuples 
du monde entier dans la lutte contre le colonia-
lisme, contre l'impérialisme, contre toute agres-
sion, que ce soit au Vietnam, au Moyen-Orient ou 
dans la région des Antilles. Cette position nous 
donne pleinement le droit de nous opposer de la 
manière la plus catégorique à tüute violation de 
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These are the principles which our govern-
ment claims when it demands that the foreign 
troops - foreign even if they come from friendly 
countries - leave our country without delay and 
that the sovereignty of our country may be fully 
restored and appllied throughout its whole 
territory. The rights and functions of the 
constitutional representatives and political organs 
and their members must be fully respected. 
In harmony with the views of ali our people and 
the recent decisions of the Fourteenth Congress 
of the Communist Parcy, we oonsider ali acts of 
occupation organs as illegal. 
W e think that to accept this position which 
our government and all our constitutional organs 
firmly defend may form the basis for a future 
solution. Only on this basis wiH it be possible for 
the Czechoslovak people to join its efforts to those 
of the other fraternllll countries to do away with 
the negative consequences of the present 
occupation and to continue in its efforts to deve-
lop an advanced socialist society corresponding 
toits traditions, mentality, and the needs of our 
times. On this basis, we hope it will be possible to 
hea1 the deep wounds and to restore friendly 
relaJtions with the peoples of those countries 
whose governments are responsible for the current 
deterioration. 
On this basis it will be possible for Czecho-
slovakia, as a member of the United Nations, 
again to devote its endeavours to the constructive 
ef:llorts aimed at interD!atioD!al co-operation and 
the ensuring of peace throughout the world. 
The solution itself, we are fully aware, lies 
squarely with the governments of the fiVll 
countries which have occupied our country, and 
in negotiation with the constirtutional authorities 
of the Czechoslovak Socialist Republic. I believe, 
however, that the Security Council, having 
discussed this problem, could oontribute to such 
a solution by taking a wise stand and by helping 
to creart;e a favourable atmosphere for an effective 
and expeditious solution of the situation and f.or 
creating such a basis as I have tried to outline. 
Sowrce : United Nations Security Council Document 
S JPV 1445, 24th August 1968. 
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72. Communiqué issued after the Soviet-
Czechoslovak talks held in Moscow 
from 23rd to 26th August 
21th August 1968 
(Extract) 
During the talks in a free, comradely discus-
sion, the two sides considered questions relating 
to the present development of the international 
situation, the activisation of imperialism's machin-
ations against the socialist countries, the situ-
ation in Czechoslovakia in the recent period 
and the temporary entry of troops of the five 
socialist countries into Czechoslovak territory. 
The sides expressed their mutual firm belief 
that the main thing in the present situation is to 
carry out the mutual decisions adopted in Cierna-
nad-Tisou and the provisions and principles for-
mulated by the Bratislava conference, as well as 
to implement consistently the practical steps 
following from the agreement reached during the 
talks. 
The Soviet side stated its understanding of 
and support for the position of the leadership of 
the Czechoslovak Communist Party and the Cze-
choslovak Socialist Republic which intends to 
proceed from the decisions passed by the J anuary 
and May plenary meetings of the Central Com-
mittee of the Czechoslovak Communist Party 
with a view to improving the methods of guiding 
society, developing socialist democracy and 
strengthening the socialist system on the basis of 
Marxism-Leninism. 
Agreement was reached on measures aimed 
at the speediest normalisation of the situation in 
the Czechoslovak Socialist Republic. Czechoslo-
vak leaders informed the Soviet side on the plan-
ned immediate measures they are carrying out 
with these aims in view. 
It was stated by the Czechoslovak side that 
ali the work of party and State bodies through 
all media would be directed at insuring effective 
measures serving the socialist power, the guiding 
rôle of the working class and the Communist 
Party, the interests of developing and streng-
thening friendly relations with the peoples of 
the Soviet Union and the entire socialist com-
munity. 
ces obligations internationa:les lorsque nous som-
mes directement intéressés. 
Tels sont les principes sur lesquels se fonde 
notre gouvernement pour demander que les trou-
pes étrangères - étrangères, même si ce sont 
celles de pays amis - quittent notre territoire 
sans délai et que la souveraineté de notre nation, 
entièrement rétablie, puisse s'exercer sur l'en-
semble du territoire. Les droits et fonctions des 
représentants constitutionnels et des organes poli-
tiques et de leurs membres doivent être respectés 
sans réserve. Conformément aux vues de notre 
peuple tout entier et des récentes décisions du 
Quatorzième congrès du parti communiste, nous 
considérons comme illégaux tous actes d'occu-
pation. 
Nous espérons que ces principes défendus de 
la manière la plus ferme par notre gouvernement 
et par tous nos organes constitutionnels pourront 
constituer la base d'une solution dans l'avenir. 
Ce n'est que sur cette base qu'il sera possible au 
peuple tchécoslovaque d'unir ses efforts à ceux 
des •autres peuples frères, pour effacer les consé-
quences néfastes de l'occupation actuelle et pour-
suivre ses efforts en vue de faire progresser la 
société socialiste conformément à ses traditions, 
à son mode de pensée et aux besoins de notre 
époque. C'est sur cette base que, nous l'espérons, 
il sera possible de panser les profondes blessures 
reçues et de rétablir des relations amicales avec 
les peuples des pays dont les gouvernements sont 
responsables de la détérioration actuelle de la 
situation. 
La Tchécoslovaquie, membre des Nations 
Unies, pourra alors se consacrer à nouveau aux 
efforts constructifs visant à renforcer la coopé-
ration internationale et à assurer la paix dans 
le monde. 
La solution elle-même, nous en sommes par-
faitement conscients, appartient incontestable-
ment aux gouvernements des cinq pays qui ont 
occupé notre territoire et elle ne pourra résulter 
que de négociations avec les autorités constitution-
nelles de la République socialiste tchécoslovaque. 
Je crois cependant que le Conseil de sécurité, 
après avoir examiné ce problème, pourrait favo-
riser une telle solution en adoptant une position 
sage et en contribuant à créer un climat propice 
à un règlement efficace et rapide de la situation 
et à l'établissement des bases que j'ai essayé d'es-
quisser. 
Source: Conseil de sécurité des Nations Unies, Document 
S JPV. 1445 (Traduction U.E.O.). 
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72. Communiqué publié d l'issue des entretiens 
soviéto-tchécoslovaques qui ont eu lieu du 23 
au 26 aodt d Moscou 
21 août 1968 
(Extrait) 
Au cours des conversations qui se sont dérou-
lées dans une atmosphère de liberté et de cama-
raderie, les deux parties ont examiné les questions 
concernant l'évolution actuelle de la situation 
internationale, l'intensification des machinations 
impérialistes contre les pays socialistes, la situa-
tion en Tchécoslovaquie au cours de ces derniers 
temps et l'entrée temporaire en territoire tchéco-
slovaque des troupes des cinq pays socialistes. 
Les deux parties ont exprimé la ferme convic-
tion mutuelle qu'il convient principalement dans 
la situation actuelle de mettre en œuvre les déci-
sions conjointes qui ont été prises à Cierna-nad-
Tisou et les dispositions et principes formulés par 
la Conférence de Bratislava. Il convient également 
d'appliquer d'une façon conséquente les mesures 
pratiques découlant de l'accord réalisé au cours de 
ces pourparlers. 
La partie soviétique affirme sa èompréhen-
sion et son soutien de la position de la direction 
du parti communiste tchécoslovaque et de la Ré-
publique socialiste de Tchécoslovaquie, lesquels, 
à partir des décisions du plénum du comité 
central du P.C. tchécoslovaque de janvier, enten-
dent procéder à l'amélioration des méthodes de 
direction de la société, au développement de la 
démocratie socialiste et au renforcement du sys-
tème socialiste sur la base du marxisme-léninisme. 
Un accord a été réalisé sur les mesures à 
prendre en vue de la normalisation la plus rapide 
de la situation dans la République tchécoslovaque. 
Les dirigeants tchécoslovaques ont informé la 
partie soviétique des mesures immédiates qu'ils 
sont en train de prendre à cette fin. 
Il a été déclaré par la partie tchécoslovaque 
que tout le travail des organismes du parti et de 
l'Etat sera dirigé, par tous les moyens, vers l'ap-
plication de mesures effectives en vue d'assurer 
le pouvoir socialiste, le rôle dirigeant de la classe 
ouvrière et du parti communiste, le développe-
ment et le renforcement des relations amicales 
avec le peuple soviétique et toute la communauté 
socialiste. 
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Expressing the unanimous striving of the 
peoples of the USSR for friendship and brother-
hood with the peoples of socialist Czechoslovakia, 
the Soviet leaders confirmed their rea:diness for 
the broadest sincere co-operation on the basis of 
mutual respect, equality, territorial integrity, 
independence and socialist solidarity. 
The troops of the allied countries, that 
entered temporarily the territory of Czechoslova-
kia, will not interfere in the internai affairs of the 
Czechoslovak Socialist Republic. Agreement was 
reached on the terms of the withdrawal of these 
troops from its territory as the situation in 
Czechoslovakia normalises. 
The Czechoslovak side informed the Soviet 
side that the supreme commander-in-chief of the 
Czechoslovak armed forces had given the latter 
appropriate orders with the aim of preventing 
incidents and conflicts capable of violating the 
peace and public order. He had also instructed 
the military command of the Czechoslovak Socia-
list Republic to be in contact with the command 
of the allied troops. 
In connection with the discussion in the 
United Nations Security Council of the so-called 
question on the situation in Czechoslovakia, the 
representatives of the Czechoslovak Socialist Re-
public stated that the Czechoslovak side had not 
requested the submission of this question for con-
sideration by the Security Council and demanded 
its removal from the agenda. 
The leaders of the CPSU and the leaders of 
the Communist Party of Czechoslovakia confir-
med their determination to unswervingly promote 
in the international arena a policy meeting the 
interests of strengthening the solidarity of the 
socialist community, upholding the cause of peace 
and international security. · 
As before, the Soviet Union and Czeehoslo-
vakia will administer a resolute rebuff to milita-
ristic, revanchist and neo-Nazi forees that want 
to revise the results of the second world war, to 
encroach on the inviolability of the existing bor-
ders in Europe. They confirmed again the deter-
mination to fulfil unswervingly all commitments 
undertaken b,y them under multilateral and 
bilateral agreements concluded between sociaJ.ist 
States, to strengthen the defensive might of the 
socialist community, to raise the effectiveness of 
the defensive W arsaw Treaty Organisation. 
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The talks were held in an atmosphere of 
frankness, comradeship and friendship. 
Source : International Harald Tribune, 28th August 
1968. 
73. Speech by President Svoboda to the people 
of C:zechoslovallia 
21th August 1968 
(Extract) 
Dear fellow citizens: After four days of 
negotiations in Moscow, we are back among you, 
in our fatherland. We have returned together 
with Comrades Dubcek, Cernik, Smrkovsky and 
other comrades. Neither you nor we felt at ease. 
W e were with you aU the time in thought, 
thinking how you were living through these diffi-
cult days. We are truly glad that we are at home 
again among you. With deep sadnés we received 
in particular news of the loss of life, the most 
valuable thing there is, mainly among the young. 
W e feel deep sympathy for those dear ones who 
have died. 
In our negotiations we have been 
strengthened by innumerable demonstrations of 
loyalty, for which we thank you sincerely. 1 am 
sure we have not disappointed them. The cir-
cumspection and high discipline of you all -
Czechs and Slovaks, workers and our armed ele-
ments - have helped us. 
The recent developments in our country have 
produced the most tragic events from hour to 
hour. As a soldier I know what bloodshed can be 
caused in a conflict between civilians and an army 
with modern equipment. Consequently, as your 
President, I considered it my duty to do aU 1 
could to insure that this does not happen, that 
the blood of peoples who have al ways been friends 
is not spilled senselessly, and that at the same 
time the fundamental interests of our fatherland 
and its people are safeguarded. 1 do not want 
to hide the fact that painful so:res caused by these 
events will long remain. 
Y et we are truly interested in the renewal of 
confidence and sincere co-operation between 
Exprimant l'aspiration unanime des peuples 
soviétiques à l'amitié et à la fraternité avec le 
peuple de la Tchécoslovaquie socialiste, les diri-
geants de l'U.R.S.S. ont confirmé qu'ils étaient 
prêts à poursuivre la coopération la ·plus large 
et la plus sincère avec la Tchécoslovaquie en se 
fondant sur les principes du respect mutuel, de 
l'égalité, de l'intégrité territoriale, de l'indépen-
dance et de la solidarité socialiste. 
Les troupes des pays alliés qui sont entrées 
temporairement en territoire tchécœlovaque ne 
s'ingéreront pas dans les affaires de la République 
socialiste de Tchécoslovaquie. Un accord a été 
réalisé sur les modalités du retrait de ces troupes 
de son territoire au fur et à mesure que se norma-
lisera la situation en Tchécoslovaquie. 
La partie tchécoslovaque a informé la partie 
soviétique que le commandant en chef suprême 
des forces armées tchécoslovaques a donné à ces 
forces les ordres appropriés en vue de prévenir 
les incidents et conflits qui pourraient troubler 
la paix et l'ordre public. Il a également donné des 
instructions au commandement militaire de la 
République socialiste de Tchécoslovaquie afin que 
celui-ci demeure en contact avec le commande-
ment des troupes alliées. 
En ce qui concerne la discussion au Conseil 
de sécurité de l'O.N.U. de la prétendue question 
sur la situation en Tchécoslovaquie, les représen-
tants de la République socialiste tchécoslovaque 
ont déclaré que la partie tchécoslovaque n'avait 
pas demandé l'inscription de cette question au 
Conseil de sécurité et qu'elle avait requis son 
retrait de l'ordre du jour. 
Les dirigeants du parti communiste de 
l'U.R.S.S. et ceux du parti communiste de Tché-
coslovaquie ont confirmé leur détermination de 
promouvoir à l'échelle internationale une politique 
conforme aux intérêts du renforcement de la 
solidarité de la communauté socialiste, ainsi que 
de la paix et de la sécurité internationale. 
Comme précédemment, l'Union Soviétique et 
la Tchécoslovaquie opposeront une risposte réso-
lue aux forces militaristes, revanchardes et néo-
nazies désireuses de remettre en question les 
résultats de la seconde guerre mondiale, de porter 
atteinte à l'inviolabilité des frontières actuelles 
en Europe. Elles ont confirmé à nouveau leur 
détermination de remplir intégralement les obli-
gations qu'elles ont prises aux termes des accords 
bilatéraux et multilatéraux conclus entre les Etats 
socialistes en vue de renforcer la puissance dé-
fensive de la communauté socialiste et d'accroître 
l'efficacité du pacte défensif de Varsovie. 
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Les conversations se sont déroulées dans une 
atmosphère de franchise, de camaraderie et 
d'amitié. 
Source: Le Monde, 29 août 1968. 
73. Discours du Président Svoboda 
au peuple tchécoslovaque 
27 août 1968 
(Extrait) 
Chers compatriotes, après les quatre jours 
de négociations à Moscou, nous sommes de nou-
veau parmi vous dans notre patrie. Nous sommes 
revenus ensemble avec les camarades Dubcek, 
Cernik, Smrkovsky et les autres. Ces moments 
n'ont pas été faciles ni pour nous, ni pour vous. 
Nous étions à tout moment avec vous dans nos 
pensées et nous n'avons cessé d'avoir à l'esprit 
comment vous viviez ces journées difficiles. Nous 
sommes franchement heureux d'être de nouveau 
parmi vous. Nous avons pris connaissance avec 
le plus profond regret des nouvelles des pertes de 
ce qu'il y a de plus précieux, à savoir des vies 
humaines, et surtout des vies jeunes. Nous ressen-
tons une profonde sympathie pour la douleur de 
leurs proches et de leurs amis. 
Dans nos débats, nous avons été soutenus par 
les manifestations innombrables de votre con-
fiance. Je vous en remercie tous très ·sincèrement. 
Je suis persuadé que nous n'avons pas déçu cette 
confiance. Ce qui nous a aidés également, ce fu-
rent la sagesse et la discipline dont vous avez fait 
preuve, vous tous, Tchèques et Slovaques, travail-
leurs et membres des forces armées. 
Les événements dans notre pays, au cours 
des derniers jours, menaçaient à chaque heure de 
prendre une tournure plus tragique. En tant que 
soldat, je sais les hécatombes que peut entraîner 
l'affrontement entre citoyens et une armée dispo-
sant des moyens les plus modernes. C'est précisé-
ment pour cela que je considérais de mon devoir, 
en ma qualité de président, de faire tout pour 
éviter que cela ne se produise, pour que le sang 
ne coule pas stupidement entre nations qui ont. 
toujours vécu en amitié et pour veiller en même 
temps à ce que soient sauvegardés les intérêts fon-
damentaux de notre patrie et de notre peuple. 
Je ne veux pas cacher pour autant la réalité, à 
savoir que les traces douloureuses des événements 
des jours derniers subsisteront pour longtemps. 
Mais nous avons intérêt à faire renaître la 
confiance et à renouveler la franche coopération 
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countries linked by destiny and a common road. 
The place of our country in today's world is, and 
cannot be anywhere but, in the socialist com-
munity. As I stressed in my previous pronounce-
ments, I left for negotiations in Moscow in agree-
ment with the government, feeling that the 
solution of a complicated situation must be based 
on complete normalisation of the work of the 
constitutional and other legitimate bodies of our 
socia1.ïst State, our society and its leading repre-
sentatives. I told you from Moscow - and you can 
now see for yourselves - that I was returning 
with ali these comrades who are forthwith resum-
ing the offices to which they have been democrati-
cally appointed and in which you have supported 
them with your full c<>nfidence. 
This is the first and for us most important 
step towards the normalisation of life in our 
country. The departure of the armies of the 
Soviet Union and the other socialist countries 
from our territory naturally bears on this. W e 
have, above ali, achieved fundamental agreement 
on graduai implementation of the complete de-
parture of the armies. Pending this, their presence 
is a political reality. The circumspection and 
discipline which you have shown until now are 
the necessary precondition for the final solution 
of this problem. I am telling you this with full 
responsibility as your President, as a patriot and 
a soldier. 
Dear friends, in the past few days you have 
showered us, the constitutional representatives of 
the State and the leading workers of the Czecho-
slovak Communist Party, with expressions of con-
fidence and loyalty to the interests of socialism. 
This is a great asset, a great force on which we 
count in our efforts to insure the further, con-
sistently socialist development of our country. 
In the spirit of the January, April and May 
plenums of the Central Committee we want to 
continue to develop the socialist social order and 
strengthen its humanist democratie nature, as 
expressed in the Czechoslovak Communist Party's 
action programme and the Government's policy 
declaration. 
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Together with the whole National Front 
we want to carry on building our country as the 
real homeland of the working people. We shall 
not retreat by a single step frmn these aims. W e 
shaH naturally not allow them to be mis1111ed for 
their own ends by those to whom. the interests of 
socialism are alien. We must oontribute toward 
this and organise work with decision and purpose. 
We appeal to you ali, dear fellow citizens, 
workers, farmers and members of the intel-
ligentsia, to you, my dear friends. In these 
difficult days I call you to unity and ask you to 
continue to manifest wisdom and prudence. 
Source : International Harald Tribune, 28th August 
1968. 
74. Statement by the NATO Defence 
Planning Committee 
4th September 1968 
1. The Defence Planning Committee of NATO, 
recognising that developments in Czechoslovakia 
cannot fail to be of grave concern, has initiated a 
thorough assessment of their implications for 
allied defence poli~y, particularly for force 
postures. When this assessment has been com-
pleted it will be submitted to Ministers. 
2. Meanwhile, the Defence Planning Committee 
has recalled the position taken by Defence 
Ministers on lOth May 1968 in Brussels, subse-
quently reaffirmed by Foreign Ministers at 
Reykjavik on 24th and 25th June 1968, to the 
effect that the Alliance must maintain an 
effective military capability and must assure a 
balance of forces between NATO and the Warsaw 
Pact. At that time Ministers also endorsed the 
proposition that the overall military capability of 
NATO should not be reduced exceptas part of a 
pattern of mutual force reductions balanced in 
scope and timing. The Defence Planning Com-
mittee has confirmed the validity of this position 
and deplores the fact that the prospects for pro-
gress in the field of balanced mutual force 
reductions have suffered a severe setback. 
3. The members of the Defence Planning Com-
mittee have accordingly affirmed the necessity of 
maintaining NATO's military capability and of 
taking into account the implications of recent 
,, 
entre pays qui ont été réunis par' la destinée sur 
une mêine voie. La place de notre pays dans le 
monde actuel est, et ne peut pas être ailleurs que 
dans la communauté socialiste. Comme je l'ai déjà 
souligné dans mes anocutions précédentes, je suis 
parti pour Moscou en vue de négociations avec 
l'accord du gouvernement de notre République en 
considérant comme point de départ de la solution 
de la situation compliquée 1e retour rapide à l'acti-
vité normale des organes constitutionnels et autres 
instances légitimes de notre Etat socialiste et de 
notre société, et de leurs dirigeants. Comme je 
vous l'ai déjà fait savoir de Moscou, et comme 
vous pouvez vous en rendre compte. par vous-
mêmes, je reviens en compagnie de tous ces cama-
rades qui reprendront aussitôt les fonetions aux-
quelles ils ont été appelés par la voie démocra-
tique, et dans lesquelles vous les avez soutenus de 
votre entière confiance. C'est là le premier et 
important pas vers le retour à une vie normale 
dans notre patrie. 
C'est à cette normalisation qu'est, bien en-
tendu, lié le départ du territoire de notre Répu-
blique des troupes de 1 'Union Soviétique et des 
autres pays socialistes. Nous sommes parvenus à 
un accord de principe sur le retrait progressif et 
complet des forces d'occupation. En attendant, 
leur présence est une réalité politique; la sagesse 
et la discipline dont vous avez fait preuve jusqu2à 
présent sont la condition de la solution définitive 
de ce problème. Je vous dis cela en ayant pleine-
ment conscience de mes responsabilités en tant 
que président, patriote et soldat. 
Chers amis, au cours de ces derniers jours, 
vous nous avez, nous les représentants constitu-
tionnels de l'Etat et les dirigeants du parti com-
muniste de Tchécoslovaquie, littéralement sub-
mergés sous le flot de vos manifestations de con-
fiance et d'attachement au socialisme. Cela est un 
grand capital et une grande force sur lesquels 
nous comptons pour assurer le dé~loppement 
futur dans la voie du socialisme intégral. 
Conformément aux décisions des plénums du 
comité central de janvier, d'avril et de mai de 
cette année, nous voulons continuer à développer 
le système socialiste et renforcer son caractère 
humaniste et démocratique, comme eela fut dit 
dans le programme d'action du parti communiste 




En commun avec tout le Front national, nous 
voulons construire notre pays en tant que patrie 
.véritable des travailleurs. Nous ne dévierons pas 
d'un seul pa.s de cette détermination. Nous ne 
permettrons pas qu'on fasse un mauvais usage de 
ces objectifs. A cette fin, nous devons organiser 
notre travail de façon conséquente. 
Nous nous adressons à vous, chers conci-
toyens; à vous, travailleurs, paysans, intellectuels; 
à vous, mes jeunes amis. Dans ces jours si diffi-
ciles, je vous adresse un appel à l'unité et je vous 
prie de faire preuve à l'avenir aussi de sagesse 
et de réflexion. 
Source: Le Monde, 29 aoftt 1968. 
74. Déclaration du Comité des plans 
de défense de l'O.T.A.N. 
4 septembre 1968 
1. Le Comité des plans de défense de l'O.T.A.N., 
reconnaissant que l'on ne saurait envisager les 
événements de Tchécoslovaquie sans une profonde 
inquiétude, a entrepris une évaluation appro-
fondie de leurs conséquences pour la politique de 
défense alliée, notamment du point de vue de la 
situation des forces. Cette évaluation sera soumise 
aux ministres lorsqu'elle sera achevée. 
2. En attendant, le Comité des plans de défense 
a rappelé la position prise par les ministres de la 
défense le 10 mai 1968 à Bruxelles, et ultérieure-
ment réaffirmée par les ministres des affaires 
étrangères à Reykjavik les 24 et 25 juin 1968, à 
savoir que l'Alliance doit maintenir un dispositif 
militaire efficace et doit veiller à l'équilibre des 
forces entre l'O.T.A.N. et le Pacte de Varsovie. 
A cette occasion, les ministres avaient également 
reconnu que le potentiel militaire global de 
l'O.T.A.N. ne devait pa.s être réduit, sauf dans le 
cadre de réductions mutuelles de forces, équili-
brées en importance et dans le temps. Le Comité 
des plans de défense a confirmé la validité de 
cette position, tout en déplorant que les perspec-
tives de progrès en matière de réductions de forces 
mutuelles et équilirbrées aient été gravement com-
promises. 
3. Les membres du Comité des plans de défense 
ont en conséquence constaté qu'il était nécessaire 
de maintenir le potentiel militaire de l'O.T.A.N. 
et de tenir compte des incidences des récents évé-
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developments in Eastern Europe in the planning 
of their national forces. The overall capa:bility of 
NATO's forces including their structure and 
levels will be kept under constant review in the 
light of changing political and military cir-
cumstances, and will be re-examined at the next 
Ministerial Meeting. 
Source: NATO Letter, September 1968. 
75. Press conference by President de Gaulle, 
Paris 
9th September 1968 
(Extracts) 
C zechoslovakia 
The division into two blocs- you know what 
I have thought about it since the beginning -
that was imposed on Europe while it was torn is 
a misfortune for it whieh fo11ows other mis-
fortunes. Indeed, that division constitutes, for 
the peoples of our continent, a permanent 
encroachment on their right to independence, at 
a time when each one of them is capab'le, par 
excellence, of conducting its own affairs. More-
over, to .distribute the nations of Europe into two 
camps, dominated by two rivais, is to prevent 
them from normally esta:biishing between them 
the economie, cultural and human relations that 
are eonsistent with their nature and tendencies 
of a thousand years, while in our times, when 
everything depends on modern development, it 
is d-étente, entente and co-operation that their 
mutual interest requires. Finaliy, the political 
and mi'litary tension maintained between them 
constant'ly puts peace in question. There is no 
ide<1logy that can justify such an artificial and 
dangerous situation. 
Fronce has condemned that situation since 
its origin. Need I reca:l'l that in Moscow, in 
December 1944, in regavd to Poland, I refused 
to subscribe to and to give in advanee my endorse-
ment of the Soviet suzerainty that Stalin was 
going to impose on t'hat country by means of 
communism and through a government formed 
at his bidding? Need I recall, also, that in 1945, 
France, a'lthough she was a belligerent, in posses-
sion of her sovereignty, her territory, her empire, 
her armies, was not invited to Yalta by a cal-
cu'lated understanding between Washington and 
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Moscow? That before the opening of the 
conference, I had, by every means, contested 
i:ts composition~ That once its conclusions were 
known, I did not a<dopt them and that, to mark 
my disagreement pu:blicly, I did not attend the 
talks to which Roosevelt was spectacularly calling 
me? Indeed, I cou1d not accept Europe's destiny 
being in fact decided without Europe. On the 
other hand, and whatever were the vague for-
mulas of principle that oovered up that usurpa-
tion, neither did I accept the supreme right to 
dispose of ot'hers - enemies or allies - that two 
powers, already rivais, were arrogating for them-
selves, each on one si!de of the demarcation line 
that together they had set for their troops, 
inevitably delivering the central and eastern parts 
of our continent to Soviet domination and, as a 
result, cutting it in half. If later on my govern-
ment recognised that the faets were accomplished, 
for lack of being able to prevent them, it never 
recognised that they were justifiable or justified. 
Sinoo 1958 we, French, have not stopped 
working to end the system of the two blocs. Thus, 
while maintaining close relations with the conn-
tries of Western Europe and, with respect 
to Germany, going so far as to change our for-
mer enmity into cordial co-operation, we have 
gradua!lly detached ourselves from the military 
organisation of NATO which subordinates the 
Europeans to the Americans. Thus, while partici-
pating in the Common Market, we have never 
agreed to the so-called "supranational" system for 
the Six which wouM engulf France m a stateless 
entity and whose policy would be none other than 
that of the protector from across the ocean. Thus, 
our will not to risk this Atlantic absorption is 
one of the reasons for which, to our great regret, 
we have up to now deferred Britain's entry into 
the existing Community. 
At the same time, while we were making the 
advent of a communist régime at home impos-
sible, we have renewed with the countries of the 
East, and first with Russia, growing practical 
relations. In this way we were, it is true, encou-
raging common economie, scientific, technical 
and cultura:l progress, but we were also promoting 
political détente, we were again beginning to 
knit, with the countries around the Vistula, 
Danube and the Balkans, the special ties which 
for many centuries hJave bound us to them in so 
many respects. We were intimating to the great 
Russian people - whom the French peopl; has 
throughout history, for purely emotional reasons, 
l' 
nements d'Europe orientale en étab~issant les 
plans relatifs aux forces nationales. L'ensemble 
des moyens militaires de l'O.T.A.N., notamment 
en ce qui CO!lcerne la structure et le niveau des 
forces, sera constamment madntenu A l'étude en 
fonction de l'évolution de la conjoncture politique 
et militaire, et il fera l'objet d'un réexamen lors 
de la prochaine réunion ministérielle. 
Source: NoutJelles de l'O.T.A.N., septembre 1968. 
75. Conférence de presse tenue par le Président 
de Gaulle d Paris 
9 septembre 1968 
(Extraits) 
Tchécoslovaquie 
La division en deux blocs, - vous savez ce 
que j'en pense depuis l'origine- qui a été impo-
sée à l'Europe ·à la faveur de ses déchirements, est 
pour elle un mallieur succédant aux autres mal-
heurs. Cette division •constitue, en effet, pour les 
peuples de notre continent, un empi~tement per-
manent sur leur droit à l'indépendance, alors que 
chacun d'eux est, par ex-cellence, capable de se 
conduire lui-même. D'aHleurs, répartir les nations 
de l'Europe en deux camps, dominfis par deux 
rivaux, c'est empêcher que s'établissent normale-
ment entre eUes les rapports économiques, cultu-
rels, humains, qui sont conformes à leur nature 
et à leurs tendances millénaires, alors qu'à notre 
époque, où tout dépend du développement mo-
derne, ee sont la détente, l'entente et la coopéra-
tion qu'exige leur intérêt commun. Enfin, la ten-
sion politique et militaire entretenue entre les 
unes et les autres met constamment la paix en 
question. Il n'y ·a pas d'idéologie qui puisse justi-
fier une situation aussi artificielle et aussi dan-
gereuse. 
Cette situation, la France l'a, depuis l'ori-
gine, réprouvée. Ai-je besoin de rappeler qu'à 
Moscou, en décembre 1944, j'ai, an sujet de la 
Pdlogne, refusé de souscrire et de donner d'avance 
mon aval ·à la suzeraineté soviétique que Staline 
allait lui imposer par le moyen du communisme et 
à travers un gouvernement formé à sa. discrétion? 
Ai-je besoin de rappeler aussi, qu'en 1945, la 
France, bien qu'elie fût belligérante, en posses"'ion· 
de sa souveraineté, de son territoire, de son em-
pire, de ses armées, ne fut pas eonviée à Y alta, 
par entente calculée de Washington et de Moscou; 
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qu'avant l'ouverture de la conférence, j'en awis, 
par tous :les moyens, contesté la composition; 
qu'une fois connues ses conclusions je ne les ai pas 
adoptées et que, pour marquer publiquement mon 
désaccord, je ne me sufs pas rendu aux entre-
tiens auxquels me eonvoquait spectaculairement 
Roosevelt? Je ne pouvais, en effet, accepter que le 
sort de l'Europe fût, en fait, fixé sans l'Europe. 
D'antre part et quelles que fussent les vagues 
formules de principe qui couvraient cette usurpa-
tion, je n'admettais pas, non plus, le droit 
suprême de disposer des autres - ennemis ou 
alliés - que deux puissances, déjà rivales, s'attri-
buaient d'office, chacune d'un côté de la ligne de 
démarcation qu'ensemble elles avaient tracée à 
leurs troupes, livrant inévitablement à la domina-
tion soviétique la partie centrale et orienta•le de 
notre continent et, du coup, le coupant en deux. 
Si par la suite, mon gouvernement a reconnu que 
les faits étaient accomplis, faute de pouvoir les 
empêcher, il n'a jamais reconnu qu'ils étaient 
justifia;bles ni justifiés. 
Depuis 1958~ nous Français, n'avons pas 
cessé de travaiiler à mettre un terme au régime 
des deux blocs. C''est ainsi que, tout en pratiquant 
d'étroites relations avec les pays de l'ouest euro-
péen et en allant jusqu'à changer, à 'l'égard de 
l'Allemagne, notre ancienne inimitié en cordiale 
coopération, nous nous sommes progressivement 
détachés de l'organisation militaire de l'O.T.A.N. 
qui subordonne les Européens aux Américains. 
C'est ainsi que, tout en participant au Marché 
commun, nous n'avons jamais consenti pour les 
Six au système dit «supranational» qui noierait 
]a France dans un ensemble apatride et n'aurait 
d'autre politique que celle du protecteur d'outre-
océan. C'est ainsi que notre volonté de ne point 
risquer cette absorption atlantique est l'une des 
raisons pour lesquelles, à notre grand regret, nous 
avons jusqu'à présent différé l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans l'actuelle Communauté. 
En même temps, tandis que nous rendions 
impossible chez nous l'avènement du régime com-
muniste, nous avons renoué avec les pays de l'est, 
et d'abord 'llvec la Russie, des rapports pratiques 
grandissants. Par ·}à, nous aidions, certes, aux 
progrès économiques, scientifiques, techniques et 
culturels communs, mais aussi nous favorisions la 
détente politique; nous recommencions à tisser, 
avec iJ.es pays de la Vistule, du Danube, de.~ Bal-
kans, les liens privilégiés qui, depuis bien des 
siècles, nous ont unis à eux à tant d'égards; nous 
donnions à comprendre au grand peuple russe, 
dont, au long de l'histoire, •le peuple français, par 
raison et par sentiment, estime qu'il est son ami 
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considered to be its appointed friend- that ali 
of Europe expects from it something quite diffe-
rent and much better than seeing it shut itself 
in and chain its satellites behind the walls of a 
crushing totalitarianism. 
Who can do this if not, firstly, France? Is 
this not firstly consistent with her vocation? 
What do people everyw he re in the bot tom of their 
hearts expect from her, if not, firstly, thaU 
That is why we feel that the events of which 
Czechoslovakia has just been the scene and the 
victim within the communist bloc are to be con-
demned, notably because they are 'absurd when 
viewed in the perspective of European détente. 
W e had considered as a sign of an evolution 
favourable to the whole of Europe, the fact that 
that country - to whose establishment as an 
independent State 50 years ago France contri-
buted more than anyone, but who, in 1948, having 
barely emerged from Nazi tyranny, found itself 
incorporated in the 'Soviet bloc by a communist 
coup de force - was showing its intention of 
recovering possession of itself to sorne degree and 
of opening itself a little toward the West. On the 
contrary, the return to submission demanded and 
obtained of the Prague leaders through armed 
intervention under cover of what those concerned 
cali "socialist solidarity" - which is nothing but 
the expression of Soviet hegemony - reveals to 
us the persistenee of the eastern bloc and con-
sequently that of the western bloc in what is 
furthest removed from what Europe deserves. 
But, at the same time, what has happened in 
Czeehoslovakia - I mean the impulse of its 
people to obtain a 'beginning of liberation, then 
its moral ~cohesion vis-à-vis the occupier, lastly 
its aversion to accept a return to subjugation -
everything, just Hke the unanimous reprobation 
felt throughout the West of our continent in 
view of the ~danger of seeing a renewal of the 
cold war, shows that our policy, even if it appears 
to have been momentai'ily thwal"ted, is consistent 
with the fundamental European realities and that 
consequently it is good. In view of the march oî 
events and unless one day, through a new world 
conflict, ali the premises of ali the problems be 
C'hanged, the evolution will ineluctably continue. 
It is, indeed, too late for foreign domination to 
win the support of nations anywhere, even when 
it has conquered their territory. As for converting 
them, it is too late for any ideology, notably com-
munism, to prevail over nationa'l sentiment. In 
view of the general aspiration toward progress 
and peace, 'Ït is too late to succeed in dividing 
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Europe forever into two opposed blocs. That is to 
say that France, while endowing herself with the 
means necessary to remain herself and survive, 
come what may, will continue to work every-
where, and firstly in our continent, on the one 
hand, for the independence of peoples and the 
freedom of men, on the other, for détente, entente 
and co-operation, in other words for peace. 
Soorce: Document No. 1128, Press and Information 
Service, French Embassy, Washington. 
/ 
76. Communiqué issued after the visit by 
Mr. Webb, Administrator of NASA, to 
ESTEC (Noordwijk) on 29tla August 1968 
24th September 1968 
1. Mr. James Webb, Administrator of the Natio-
nal Aeronautics and Space Administration of 
the United Stwtes, visited the European Space 
Research and Technology Centre (ESTEC) of 
the European Space Research Organisation in 
Noordwijk on 29th August 1968. Mr. Webb, 
after examining the work being done and meet-
ing with senior officiais of ESRO, ineluding 
ESTEC's senior staff, expressed the view that, 
with the presently achieved leve! of the buildings, 
facHities and staffing of ESTEC and the other 
units of ESRO, Europe had now at its disposai 
first-rate tools in the field of space research and 
development. 
2. During the visit, the NASA Administrator 
also had detailed talks with Professor van de 
Hulst, Chairman of the ESRO Council, Pro-
fessor H. Bondi, Director Geneml, and members 
of the ESRO directo:rate. They reviewed the 
progress achieved in the existing co-operative 
projects, which are now nearing completion 
with the successful launching of ERRO II, and 
the expected launching in early October of 
ESRO I, both using American Scout launchers. 
New avenues for joint ventures in the future, 
which in recent weeks have been discussed at the 
working level by the planning staffs of both 
organisations, were aiso reviewed. Reguqar con-
ta·cts were deemed necessary in order to harmonise 
planning and investigate ways and means of 
further co-operation. Mr. Webb and Professor 
Bondi agreed there should be meetings in the 
future, at regular intervals, to review progress 
achieved and take appropriate decisions. The next 
meeting will take place in Washington in mid-
désigné, que l'Europe tout entière attend de lui 
bien autre chose et beaucoup mieux que de le voir 
s'enfermer et enchaîner ses satellites à l'intérieur 
des 'Clôtures d'un totalitarisme écrasant. 
Cela, qui peut le faire, sinon d'abord, la 
France? N'est-ee pas cela, d'abord, qui répond à 
sa vocation? Qu'attend-t-on d'elle, partout, au 
fond des âmes, sinon, d'abord, cela? 
Voilà pourquoi les événements dont la Tché-
coslovaquie vient d'être le théâtre et la vietime à 
l'intérieur du bloc communiste nous apparaissent 
comme condamna!bles, notamment parce qu'ils 
sont absurdes au regard des perspootiws de 
détente européenne. Nous tenions pour le signe 
d'une évolution favorable à l'Europe tout entière 
le fait que ce pays, que la France, il y a cinquante 
ans, a plus que quiconque contribué à ét81blir en 
Etat indépendant, mais qui, en 1948, sortant à 
peine de la tyrannie nazie, s'est trouvé incorporé 
au bloc soviétique par un coup de force commu-
niste, marquait son intention de reprendre dans 
une certaine mesure possession de lui .. même et de 
s'ouvrir quelque peu vers l'Occident. Au con-
traire, le retour à la soumission exigê et obtenu 
des dirigeants de Prague par une intervention 
armée sous le couvert de ce que les intéressés 
appellent «la solï.darité socialiste:., et qui n'est 
rien que l'expression de l'hégémonie soviétique, 
étale à nos yeux le maintien du bloc de l'Est et, 
par là, celui du bloc de l'Ouest dans ce qu'ils ont 
de plus contraire à ce qui est dû à l'Europe. 
Mais, en même temps, ce qui s'est passé en 
Tc'hécoslovaquie, je veux dire Pélan de son peuple 
pour obtenir un début de libération, puis sa cohé-
sion morale vis-à-vis de l'occupant, enfin sa répu-
gnance à accepter le retour à l'asservissement, 
tout de même ·que la réprobation ressentie par-
tout à l'ouest de notre continent devant le risque 
de voir revenir la guerre froide, démontrent que 
notre politique, pour momentanément contrariée 
qu'eHe paraisse, est conforme aux profondes réa-
lités européennes et, par conséquent, qu'elle est 
bonne. Etant donné la marche des choses, et à 
moins qu'on en vienne à changer, par un nouveau 
conflit mdndial, toutes les données des problèmes, 
l'évolution se poursuivra inéluctablement. Il est, 
en effet, trop tard pour que la domination étran-
gère puisse IDcquérir où que ce soit l'adhésion des 
nations lors même qu'elle a conquis leur terri-
toire. Quant à les convertir, il est trop tard pour 
qu'aucune idéologie, notamment le communisme, 
J'.emporte sur le sentiment national. Compte tenu 
de l'aspiration générale vers le progrès et vers 
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l'apaisement, il est trop tard pour réussir à diviser 
pour toujours l'Europe en deux biocs opposés. 
C'est dire que la France, tout en se dotant des 
moyens voulus pour rester elle-même et survivre 
quoi qu'il arrive, continuera à travailler partout1 
et d'abord sur notre continent, d'une part pour 
l'indépendance des peuples et la liberté des 
hommes, d'autre part pour la détente, l'entente 
et la coopération, autrement dit pour •la paix. 
Source : Présidence de la République, Paris. 
76. Communiqué publié d la suite de la visite 
de M. Webb, Administrateur de la N.A.S.A., 
d l'E.S.T.E.C. (Noordwijk) le 29 aoiît 
24 septembre 1968 
1. M. James Webb, Administrateur de la 
N.A.S.A. (National Aeronautics and Space 
Administration des Etats-Unis) a visité à Noord-
wijk, le 29 août 1968, le Centre européen de Re-
cherche et de Technologie sp81tiales (E.S.T.E.C.) 
de l'Organisation Européenne de Recherches Spa-
tiales. Après s'être rendu compte de visu des acti-
vités de l'éta:blissement et s'être entretenu avec 
les hauts fonctionnaires du C.E.R.S.-ESRO, et 
notamment ceux de l'E.S.T.E.C., M. Webb a 
déclaré qu'à son sens, grâce aux bâtiments, aux 
installations et au personnel dont disposent d'ores 
et déjà l'E.S.T.E.C. et les autres centres du 
C.E.R.S., l'Europe possède désormais, dans le 
domaine des recherches et des réalisations spa-
tiales, un outil de premier ordre. 
2. Pendant sa visite à l'E.S.T.E.C., l'administra-
teur de la N.A.S.A. a eu des conversations appro-
fondies avec le professeur van de Hulst, Prési-
dent du Conseil du C.E.R.S.-ESRO, le professeur 
Bondi, Directeur général, et les membres du di-
rectoire de l'organisation. Ils ont fait le point de 
l'état d'avancement ·des réalisations entreprises 
en eoopéraltion entre l'organisation et la N.A.S.A., 
réalisations qui touchent maintenant à leur terme 
avec le succès du lancement d'ESRO II et le lan-
cement prévu pour le début d'octobre d'ESRO 1, 
tous deux mis en orbite par la fusée américaine 
Scout. Ils ont éga~ement envisagé les nouvelles 
voies d'action commune pour l'avenir, qui avaient 
préalablement été discutées ces dernières semai-
nes au niveau opérationnel par les agents du 
C.E.R.S. et de la N.A.S.A. chargés du planning. 
Ils ont jugé que des contacts réguliers étaient 
indispensables pour harmoniser ce planning et 
dégager de nouveHes méthodes de coopération. 
M. Webb et le professeur Bondi ont décidé que 
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October between the Director General of ESRO 
and the NASA acting Administrator. 
Source: ESRO communiqué No. 79, 24th September 
1968. 
77. Resolution adopted by the Conference of 
Non-Nuclear-Weapon States, Geneva 
21th September 1968 
The Conference of Non-Nuclear-Weapon 
States, 
Aware that mankind will continue to be 
exposed to :the danger of nuclear war and 
destruction as long as there exist nuclear weapons, 
Considering the perspectives opened up by 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons which has been recommended by Reso-
lution 2373 (XXII) of the United Nations Gen-
eral Assembly for the widest possible adherence 
by both nuClear-weapon and non-nuclear-weapon 
States, 
Conscious that ali States, and in particular 
the non-nuclear-weapon States, will find lasting 
security only through general and complete dis-
armament by which al1 weapons, both nuclear and 
non-nuclear, will eventually be abdlished, and 
that to this end a first condition is that the 
nuclear arms race be stopped, 
Concerned that the basically unequal 
defensive capa:bilities of nuclear-weapon States 
and non-nuclear-weapon States must not jeopar-
dise the inalienable right of every State to choose 
its political, economie, social and cultural system 
without interference in any form by other 
States, 
Convinced that, therefore, the overriding 
principle of the non-use of force and the pro-
hibition of the threat of ·force in relations between 
States, as expressed in Article 2 of the United 
Nations Charter, should be reaffirmed, and that 
this principle is indivisible and cannot be applied 
selectively, that every State has an equal and 
inalienable right to enjoy the protection afforded 
by this principle, 
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Convinced of the importance of the inherent 
right, recognised under Article 51 of the United 
Nations Charter, of individua'l or col'lective self-
defence, 
1. Reaffirms 
(i) the principle, indivisible in its appli-
cation, of the non-use of force and the 
prohibition of the threat of force in 
relations between States by employing 
nuclear or non-nuclear weapons, and 
the belief that ali States without 
exception have an equal and inalienable 
right to enjoy the protection afforded 
by this principle, recognised under 
Article 2 of the United Nations 
Charter; 
(ii) the right to equality, sovereignty, terri-
toria'l integrity, non-intervention in 
internai affairs and self-determination 
of every State; 
(iii) the inherent right, recognised under 
Article 51 of the United Nations 
Charter, of individual or collective self-
defence which, apart from measures 
taken or authorised by the Security 
Council of the United Nations, is the 
only legitimate exception to the over-
riding principle of the non-use of force 
in relations between States. 
2. Requests the nuclear-weapon States to 
reaffirm these principles on their behalf. 
Source : United Nations document A /CONF. 35fRES. 9, 
1st October 1968. 
78. Reply by the French Gouemment to the 
Soviet memorandum of 1st July 1968 
21th September 1968 
The French Government has taken note with 
interest of the memorandum handed by the 
Embassy of the Soviet Union to the Ministry for 
Foreign Affairs on 2nd Ju1y containing varions 
suggestions concerning disarmament. 
The French Government has always attached 
the highest importance to this problem. In parti-
cular, since nuclear weapons came into existence, 
the Government of France, and especially its 
1 ~ 
les représentants des deux organismes se réuni-
raient désormais périodiquement pour faire le 
point des progrès réali~ et prendre les décisions 
qui s'imposent. La prochaine étape sera la ren-
contre à Washington, à la mi-ootobre, du direc-
teur général du C.E.R.S.-ESRO et de l'adminis-
trateur par intérim de la N.A.S.A. 
SO'Uroo :Communiqué C.E.R.S. no 79, 24 septembre 1968. 
77. Résolution adoptée par la Conférence 
d'Etats non dotés d'armes nucléaires d Genève 
27 septembre 1968 
La Conférence d'Etats non dotés d'armes 
nucléaires, 
Consciente de ce que, tant qu'il existera des 
armes nucléaires, 'l'humanité continuera d'être ex-
posée aux dangers de 'la guerre et de la destruc· 
tion nucléaires, 
Considérant les perspectives ouvertes par le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléai-
res, auquel l'Assemblée générale des Nations 
Unies, par sa résolution 2373 (XXU), a recom-
mandé que le plus grand nombre possible d'Etats, 
dotés ou non d'armes nucléaires, adhèrent, 
Consciente de ce que tous ies Etats, et en par-
ticulier les Etats non dotés d'armes nucléaires, ne 
trouveront une sécurité durable que dans un dés-
armement général et complet aboutissant à l'abo-
lition de toutes les armes, aussi bien nucléaires 
que non nucléaires, et qu'une condition préalable, 
pour atteindre cet objectif, est la cessation de la 
course aux armements nucléaires, 
Soucieuse d'assurer que l'inégalité fonda-
mentale des moyens de défense entre ies Etats• 
dotés d'armes nucléaires et les Etats non dotés 
de ees armes ne compromettra pas le droit inalié-
nable qu'a tout Etat de choisir son régime poli-
tique, économique, social et culturel sans ingé-
rence d'aucune sorte de la part d'autres Etats, 
Convaincue qu'il convient en conséquence de 
réaffirmer la primauté du principe du non-emploi 
de ·la force et de l'interdiction de la menaœ de la 
force dans les relations entre Etats, tel qu'il est 
exprimé à l'article 2 de la Charte des Nations 
Unies, que ce principe est indivisible et ne peut 
:faire l'objet d'une application sélective, et que 
tous les Etats ont, au même titre, le droit inalié-




Convaincue de l'importance qu'a le droit na-
turel de légitime défense, individuelle ou collec-
tive, reconnu par l'article 51 de la Charte des 
Nations Unies, 
1. Réaffirme 
(i) le principe, indivisible dans son appli-
cation, du non-emploi de ]a force et de 
l'interdiction de la menace de ·la force 
dans les relations entre Etats, qu'il 
s'agisse d'armes nucléaires ou non nu-
cl-éaires, ainsi que sa conviction que tous 
les Etats sans exception ont au même 
titre le droit inaliénable de jouir de la 
protection que confère ce principe, re· 
connu par l'article 2 de la Charte des 
Nations Unies; 
(ii) le droit de tout Etat à l'égalité, à la 
souveraineté, à l'intégrité territoriale, 
à la non-ingérence dans ses affaires in-
térieures et à la libre détermination; 
(iii) le droit naturel, reconnu par l'article 51 
de la Charte des Nations Unies, de légi-
time défense individuelle ou collective 
qui, en dehors des mesures prises ou 
autorisées par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, constitue la seule excep-
tion légitime à la primauté du principe 
du non-emploi de 'la force dans les rela-
tions entre Etats; 
2. Prie les Etats dotés d'armes nucléaires de 
réaffirmer pour leur part ces principes. 
Souroo: Document Nations Unies A /CONF. 35/RES. 9, 
1er octobre 1968. 
78. Réponse du gouvernement français au 
mémorandum soviétique du 1•r juillet 
27 septembre 1968 
Le gouvernement français a pris connais-
sance avec intérêt du mémorandum que l'ambas-
sade de l'Union Soviétique a remis le 2 juillet au 
ministère des affaires étrangères et qui contient 
diverses suggestions relatives au problème du 
désarmement. 
Le gouvernement français a toujours attaché 
à ce problème l'importance primordiale qu'il mé-
rite. En particulier, depuis l'apparition des armes 
nucléaires, le gouvernement de la France, et no-
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Head of State, have stressed the urgency of 
saving humanity fvom an ordeal whose con-
sequences may be more horrible than the suf-
fering and devastation it has already experienced 
and in sorne pla-ces is still experiencing. 
Neither a monopoly of these nuclear weapons 
for the benefit of a few States nor the efforts to 
maintain a precarious balance between the forces 
which might oppose each other can provide the 
world wi•th a guarantee of its survival. The French 
Government has therefore always been in favour 
of destroying nuc'lear weapons and banning 
further production. Obliged, in its turn. in a 
world in which their numbers were increasing, to 
provide France with them to ensure its safety 
with full independence, it would be the first, 
when ali the conditions for true disarmament 
were fulfilled, to associate itself with action to 
ensure the elimination of su-ch weapons every-
where, now and in the future. 
The French authorities have on many 
occasions stressed the need to give this aim priority 
in work on disarmament. More than eight years 
ago, they came to the conclusion that the neces-
sary restrictions should first apply to means of 
delivery for nuclear weapons and should result in 
manufacture being banned and stocks being 
destroyed. Finally, they emphasised that, for the 
negotiations to be suocessful, they must first take 
place between powers which have nuclear weapons 
and which are consequently able to enter into the 
necessary undertakings with regard to each other. 
However, it is clear that nuclear disarma-
ment cannot succeed unless it is accompanied by 
similar action in respect of conventional weapons. 
This is the priee of wor1d security. 
This reminder of the fundamental principles 
and the continuing views uphe1d by the French 
Government explains its interest in the part of 
the Soviet memorandum which suggests talks 
bebween ail nuclear powers on the study of the 
most appropriate measures for eliminatingnuclear 
weapons, including the study of the problem of 
means of delivery. The French Government is 
prepared to take part in any action intended to 
give practical expression to the suggestions thus 
ma:de. It must naturally emphasise that nego-
tiations will have no chance of success unless, 
from the outset, there is a joint desire to accept 
strict supervision of the implementation of deci-
sions taken. 
Several of the other measures set out in the 
Soviet memorandum are a repetition of proposa'ls 
already made in the past, on which the French 
Government's position is known. Certain details 
~an nevertheless be given ·in reply to the Soviet 
memorandum. 
The French Government wishes in particular 
to recall its interest in the application by ail 
countries of the 1925 protocol prohibiting the use 
of chemical and bacteriologicai weapons. It is 
prepared to examine the problems which would 
be raised by banning not only the U'*.' but also the 
manufacture of such weapons, supervision also 
being an indispensable condition of success. 
The French Government shares the Soviet 
Union's concern regarding the development of 
trade in arms throughout the world. It is pre-
pared to give immediate consideration to whether 
concerted measures could be decided on in spe-
cifie cases and applied by common agreement. 
The French Government is weil aware of the 
problems raised by the use of the sea bed and 
ocean floor. A special committee of the United 
Nations is at present considering this problem and 
although it is not possible to. state that a specifie 
measure may be decided on and applied in this 
field since disarmament is a worldwide question, 
the French Government will put forward its 
views and study the Committee's conclusions. 
In conclusion to this reply, and pending later 
talks between the States concerned, the French 
~ Government intends to stress the following con-
sideration. 
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As no progress, specifie or essential, can be 
made without an equal will on the part of ali 
States to promote a true détente, the first step 
towards real disarmament is to find a rapid 
solution to present or impending conflicts 
throughout the world. The French Government is 
prepared to take part in any sincere effort by the 
responsible powers to make this realistic appl'oach 
and thus make a practical contribution to the 
triumph of freedom and peace over the forces 
of intolerance and war. 
Source : Ministry for Foreign Affaira, Pari<J, Official 
Documents (1968) No. 43 (WEU tranalation). 
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tamment son chef d'Etat, ont marqué l'urgence 
d'éviter à l'humanité une épreuve dont les consé-
quences peuvent dépasser en horreur les souffran-
ces et les ruines qu'elle a connues et qu'en cer-
tains lieux actuels ~Ile connaît enco:re. 
Ni le monopole de ces armes nucléaires au 
profit de quelques Etats, ni les efforts entretenus 
pour maintenir un équilibre précaire entre les 
forees susceptibles de s'affronter ne garantissent 
au monde sa survie. C'est pourquoi le gouverne-
ment français s'est toujours prononcé pour la des-
truction des armes nucléaires et l'interdiction 
d'en fabriquer de nouvelles. Obligé à son tour, 
dans un monde où elles se multiplient, d'en munir 
la France pour assurer sa sauvegarde en toute 
indépendance, il serait le premier, le jour où les 
conditions d'un désarmement véritable seraient 
réunies, à s'associer à une action destinée à faire 
en sorte que ces armes soient partout éliminées 
dans le présent et pour l'avenir. 
Les autorités françaises ont, à maintes repri-
ses, affirmé la nécessité de donner à cet objectif 
la priorité dans l'entreprise du désarmement. 
Elles ont été ainsi amenées, il y a maintenant plus 
de huit ans, à penser que les contraintes nécessai-
res devraient porter d'abol'd sur les véhicules de 
l'arme nucléaire et qu'elles devaient aboutir aussi 
bien à des intel'dictions de fabriquer qu'à la des-
truction des stocks. Elles ont enfin marqué que le 
succès de la négociation exigeait qu'elle se tienne 
d'abord entre les puissances qui disposent de 
l'arme et par conséquent susceptibles de prendre 
vis-à-vis les unes des autres les engagements néces-
saires. 
Il est clair, toutefois, que le désarmement 
nucléaire ne peut être mené à bien que pour 
autant qu'il est accompagné d'une œuvre similair~ 
intéressant les armes conventionnelles. La sécurité 
mondiale est à ce prix. 
Ce rappel des principes fondamentaux et de 
la thèse constamment soutenue par le gouverne-
ment français explique l'intérêt que présente à 
ses yeux le passage du mémorandum soviétique 
qui suggère des pourparlers entre teutes les puis-
sances nucléaires pour l'étude des moyens les plus 
propres à assurer l'élimination de l'arme nucléaire 
y comprenant l'étude du problème des vecteurs. 
Le gouvernement français est prêt à participer 
à toute initiative qui tendrait à donner une suite 
concrète aux suggestions ainsi fonnulées. Il se 
doit naturellement de souligner qu,l ne pourrait 
y avoir de négociations susceptibles d'aboutir s'il 
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n'y a, au départ, une volonté commune d'accepter 
un contrôle strict sur l'exécution des décisions 
prises. 
En ce qui concerne les autres mesures figu-
rant dans le mémorandum soviétique, plusieurs 
reprennent des propositions déjà évoquées dans 
le passé et sur lesquelles 'la position du gouverne-
ment français est connue. Certaines précisions 
peuvent être néanmoins apportées, en réponse au 
mémorandum soviétique. 
Le gouvernement français tient notamment à 
rappeler l'intérêt qu'il porte à l'application par 
tous du protocole de 1925 interdisant l'emploi des 
armes chimiques et bactériologiques. Il est prêt 
à examiner les problèmes que poserait l'interdic-
tion non seulement de l'emploi mais aussi de la 
fabrication de ces armes, le contrôle étant égale-
ment une condition indispensable au succès. 
Le gouvernement français partage les pré-
occupations de l'U.R.S.S. sur le développement du 
commerce des armes dans le monde. Il est dis-
posé ·à examiner dès maintenant si, dans des cas 
particuliers, des mesures concertées pourraient 
être décidées et appliquées d'un commun accord. 
Le gouvernement français est parfaitement 
conscient des pr(jblèmes posés par l'emploi du fond 
des mers. Un Comité spécial des Nations Unies en 
est actuellement saisi et sans qu'il soit possible 
d'affirmer qu'une mesure particulière pourra être 
décidée et appliquée en ce domaine, car le dés-
armement est une affaire globale, le gouverne-
ment français y exposera sa manière de voir et 
mettra à l'étude les conclusions du Comité. 
En conclusion de cette réponse, et dans l'at-
tente de conversations uitérieures entre Etats 
intéressés, le gouvernement fran~ais entend met-
tre l'accent sur la considération suivante. 
Tout progrès, particulier ou essentiel, ne pou-
vant se concevoir sans une éga'le volonté de tous 
les Etats de promouvoir une véritable détente, la 
première étape vers un désarmement réel consiste 
dans la solution rapide des conflits en cours dans 
le monde, ou de ceux ·qui menacent d'éclater. Le 
gouvernement français est prêt à participer à tout 
effort sincère des puissances responsables pour 
cette approche réaliste et contribuer ainsi, dans 
les faits, au triomphe de la liberté et de la paix 
sur les forces d'intolérance et de guerre. 
Source : Ministère des affaires étrangères, Paris, Docu-
mentB officiel8, no 43, 23 octobre-3 novembre 1968. 
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79. Speech by Mr. Harmel, Belgian Minister 
for Foreign Affairs, to the Organisation of 
European Journalists, Brussels 
3rd October 1968 
Having the seat of the European Com-
munities in Brussels involves duties for Belgium, 
which it endeavours to carry out to the best of 
its ability, and a few privileges. I include among 
the privileges the continuons presence of such 
a large number of experienced journalists in 
Brussels. I am therefore happy to see you ali 
today and to pay tribute to your organisation as 
a symbol of the European character of our 
capital. Before replying to your questions, which 
I shall gladly do, I wish to give a brief 
summary of our ideas. 
Y ou, more than anyone else, are concerned 
with the trends of public opinion, since at one 
and the same time you help to shape it and 
portray its feelings. Y ou therefore know better 
than i that almost everywhere there is dis-
satisfaction, impatience and disillusion with 
regard to the building of Europe. 
This was already true at the beginning of 
the year. Whereas Britain's application for 
membership could and should have been a 
historical event for ali Western Europe, what 
has in fact happened during the last eighteen 
months? Excellent documents such as the report 
by the Commission, imaginative and conciliatory 
proposais from various quarters... and then, 
after many setbacks, perseverance - at any rate 
by the policy-makers. 
Y et onlookers, and particularly the 
intellectual younger generation of our countries, 
say that results are slender. This is true, at 
least in respect of our ambitions and the needs 
of Europe! 
We too felt this helplessness with regard to 
events in Czechoslovakia. A European State, 
with a different régime from our own, 
admittedly, but historically and geographically 
close to us, is occupied by foreign troops. Other 
States feel threatened. But no European voice 
is loud enough to make itself heard over the 
noise of armies and no European power is 
strong enough to guarantee respect of the law 
on our continent. 
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These are sad thoughts indeed, and in the 
circumstances I think we should together pass 
in review the foundations of our action. What 
are the pillars of the building of Europe? I 
personally see two. 
Chronologically, five of us were linked by 
the Brussels Agreements of 1948, then seven of 
us by the Paris Agreements of 1954, which gave 
rise to WEU. Its meetings rarely lead to 
spectacular decisions. But over and above the 
institution what counts are the mutual under-
takings b; which the European States affirm 
their aims in the widest and most formai terms. 
To quote the preamble to the Treaties of Brussels 
and Paris, the Contracting Parties are resolved 
"to promote the unity and to encourage the 
progressive integration of Europe". Further, 
Article VIII of the Treaty ereates a Council of 
Ministers "for the purposes of strengthening 
peace and security and of promoting unity and 
of encouraging the progressive integration of 
Europe and closer co-operation between them 
and other European organisations". The text of 
this resolve to promote unity and integration, 
expressed twenty years ago, contains no limit-
ation of time, nor is it restricted to certain 
sectors or specifie countries. It is a fundamental 
statement of intent which has borne fruit, since 
our present European institutions stemmed from 
it. It was not by chance that the Intergovern-
mental Committee, instructed by the Messina 
Conference to draw up what was to become the 
Rome Treaty, originally included represent-
atives of the seven signatories of the Paris 
Agreements. W e consider that the Brussels and 
Paris Agreements have lost nothing of their 
value. Since they have borne fruit in the past, at 
least indirectly, we must aseertain whether these 
commitments, which are still valid, can still be as 
frnitful in the future. 
The second pillar is, of course, the Com-
munities, where six of the seven European States 
have been able to put into practice in the econo-
mie and energy sectors the will for unity and 
integration which they affirmed in principle in 
WEU. There is no need for me to explain to you 
how successful this undertaking has been. It has 
never been more attractive than it is today. Y et 
we have also had our difficulties. Many of you 
will probably remember the critical period in 
the second half of 1965 when the supranational 
79. Discours prononcé par M. Harmel, Ministre 
belge des affaires étrangères, devant l'Orga-
nisation des joumalistes européens d Bruxelles 
3 octobre 1968 
La présence à Bruxelles du siège des Com-
munautés européennes entraîne pour la Bel-
gique des devoirs, dont elle s'efforce de s'acquit-
ter de son mieux, et quelques privilèges. Je 
compte parmi les privilèges le fait qu'un nombre 
aussi élevé de journalistes avertis soient présents 
en permanence à Bruxelles. C'est pourquoi je suis 
heureux de vous voir autour de moi aujourd'hui 
et de saluer en votre organisation un des sym-
boles du caractère européen de notre capitale. 
Avant de répondre à vos questio~ ce que je 
ferai bien volontiers, je voudrais résumer en 
quelques points notre pensée. 
Vous êtes plus attentifs que tous autres aux 
mouvements de l'opinion publique puisque vous 
contribuez à la fois à la former et' à traduire ses 
sentiments; vous savez dès lors miEmX que moi 
qu'une insatisfaction, une impatience, un désen-
chantement se manifestent un peu partout à 
l'égard de la construction européenne. 
Ceci était déjà vrai au début de cette année. 
Alors que la demande d'entrée de la Grande-
Bretagne aurait pu, et dû, être pour toute l'Eu-
rope occidentale un événement de portée histo-
rique, qu'avons-nous, en fait, vu depuis dix-huit 
mois? Des documents excellents comme le rap-
port de la Commission, des propositions imagi-
natives et conciliatrices venues de diverses 
parts... puis, au bout de beaucoup d'échecs au 
moins la persévérance chez ceux qui doivent faire 
la politique. 
. ~ependant, ce:ux qui nous regardent, et par-
tlculierement la Jeunesse intellectuelle de nos 
pays, disent que nos résultats sont maigres. C'est 
vrai, au moins au regard de nos am'bitions et des 
besoins de l'Europe! 
Ce sentiment d'impuissance, nous l'avons 
nous-mêmes senti dans l'affaire tchécoslovaque 
Voici qu'un Etat européen, d'un régime diffé~ 
rent du nôtre, sans doute, mais proche de nous 
par son histoire et sa géographie, est occupé par 
des troupes étrangères. Voici que d'autres l!~tats 
se sentent menacés. Mais nulle voix européenne 
n'est assez sonore pour se faire entendre par-
dessus le bruit des armées, nulle puissance euro-
péenne assez forte pour garantir re respect du 
droit sur notre continent. 
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Ce sont là, il faut en convenir, de tristes 
réflexions et, à cause de cette situation, il est 
bon, je crois, de réfléchir ensemble aux fonde-
ments de notre action. Quels sont les piliers de la 
construction européenne? Pour ma part, j'en vois 
deux. 
Chronologiquement, nous nous sommes liés 
d'abord à Cinq par les Accords de Bruxelles de 
1948, puis à Sept par ceux de Paris de 1954 d'où 
est sortie l'U.E.O. Ses réunions conduisent rare-
ment à des décisions spectaculaires. Mais au-delà 
de l'institution, ce qui importe, ce sont ces enga-
gements mutuels par lesquels les Etats européens 
affirment leurs buts de la façon la plus large, et 
la plus formelle. Le préambule du Traité de 
Bruxelles et Paris déclare que les Etats signa-
taires sont résolus «à prendre les mesures néces-
saires afin de promouvoir l'unité et d'encourager 
l'int~gration progressive de l'Europe». Bien plus, 
l'article VIII du traité crée un conseil des minis-
tr~s, «en vue de poursuivre une politique de 
paiX, de renforcer leur sécurité, de promouvoir 
l'unité, d'encourager l'intégration progressive de 
l'Europe, et d'encourager une coopération plus 
étroite entre les Etats membres et avec les autres 
organisations européennes». Cette volonté d'unité 
et d:intégration, proclamée il y a vingt ans, ne 
contient dans son texte aucune limite de temps 
elle n'est pas réservée à certains secteurs elle n~ 
, . ,.. ' precise meme pas quels pays elle vise. C'est une 
déclaration de volonté, de caractère fondamental 
et qui a été féconde puisque les institutions euro: 
péennes que nous connaissons en sont sorties. 
Ce n'est pas par hasard que le Comité intergou-
vernemental, chargé par la Conférence de Mes-
sine d'élaborer ce qui allait devenir le Traité de 
Rome, comprenait à l'origine des représentants 
des sept signataires des Accords de Paris. Ces 
Accords de Bruxelles et de Paris gardent tout 
leu~ in~érê: à nos yeu.....:. Puisqu'ils ont porté, au 
moms mdirectement, des fruits dans le passé no~ devons vérifier si ces engagements, qui sont 
toUJours valables, peuvent en porter encore 
d'aussi beau.....: à l'avenir. 
Le deuxième pilier, ce sont évidemment les 
Com~unautés, par lesquelles six Etats européens 
parm1 les sept ont pu traduire dans les faits, 
pour les secteurs économique et énergétique, la 
volonté d'unité et d'intégration qu'ils affirmaient 
~n p~ncipe par l'U.E.O. Ce n'est pas à vous que 
JC d01s exposer le succès de cette entreprise. Elle 
n'a jamais été plus attractive qu'aujourd'hui. 
Pourtant, nous avons aussi eu nos difficultés. 
Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute 
de la crise du deuxième semestre de 1965 où le 
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nature of the Community seemed at stake. The 
agreements reached in Luxembourg allowed the 
crisis to be overcome without affecting either 
the essential rôle of the Commission or the 
majority rule contained in the Treaty. I would 
recall that five States renewed their support for 
the principle of this rule. They are determined 
to use every possible means of loyal recon-
ciliation for matters which require unanimity 
and also when the Treaty requires a majority 
vote, but they have undertaken to observe this 
rule when perseverance in reconciliation can go 
no further. Finally, I would add that neither 
the Europe of the Six nor the Europe of the 
Seven can find a place for "preferential solid-
arities". Our Communities must continue to be 
based on equal rights. The letter and spirit of 
the treaties would be violated ü coalitions were 
formed either in the Common Market or in WEU 
against a member country, and also if one or 
two countries tried to impose hegemony over 
the others. 
Having thus exposed to you my thoughts 
on the fundamentals of building Europe, a 
question arises. Where, when and how can we 
restore to Europe the creative ardour which 
alone can uphold faith in the idea of Europe? 
Where, when and how are we to move from the 
stage of statements of intent to the phase of 
concrete proposais? 
First, let us consider the situation in the 
Communities, where, we must admit, we are 
stuck over the key question of enlargement. Since 
29th December 1967, we have had no prospect 
of making an early start on the negotiations 
provided for in Article 237 of the Treaty. Since 
the last Council meeting, we know that new 
stores of imagination - and we still have a 
few put away - will be required to work out 
and establish without delay an interim relation-
ship with the applicant countries acceptable to 
the Six and Britain. To this end, we are insisting 
on the question of the candidatures remaining 
on the agenda of the Council and being dis-
cussed by it. That is the !east we can do, 
eighteen months after the applications were 
made: it would be quite out of place to be 
discouraged or to discourage the States which 
have applied for membership. 
We must also be specifie about what we 
shall not do 1 
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First, we shall respect the Treaty; its rules 
prevent forcing the accession of a new State 
when a member State exercises its veto. However 
great our disappointment, we shall abide by the 
procedure which we accepted when signing the 
Treaty. It would therefore be a false dilemma 
to give the impression that we would be prepared 
to bring Britain into the Conùnunities even at 
the expense of France leaving. We are obviously 
attached to the six-power Communities. More-
over, as George Brown once said, Britain wants 
to join a living Community, not a dead one! 
Secondly, the internai development of the 
Communities must continue, and I wish to be 
very clear on this point. Belgium. is and will 
remain firmly attached to the development of 
the Communities in ali fields covered by the 
Uome Treaty. We earnestly wish the Community, 
which is already organised in certain traditional 
sectors, to turn its attention now to sectors 
involving the highest pereentage of teehnolo-
gical development. It is this aspect that will 
keep the Community in the van of progress and 
protect its place and influence in the inter-
national concert. In this respeet, the proposais 
for developing the Community made . by Mr. 
Brandt last Friday will certainly be taken up 
by the Commission and will be discussed at a 
future Council meeting. But because of our 
concern for the future of the Communities, we 
are obliged to recognise that difficulties con-
nected with the development of the Communities 
can, in the future as in the past, be overcome 
only with a high degree of political will on the 
part of the States. But experience in recent 
months has shown that there is an atmosphere 
of political uneasiness in the Communities in 
that five States have found that they are unable 
to make the sixth State understand or even hear 
their views on important subjects. Important 
and significant progress in the development of 
the Communities requires an atmosphere of 
mutual understanding and goodwill. 
As Mr. Brandt said, there is an obvious 
de facto link between the problem of enlarging 
the Communities and the problem of their 
development. W e must be convinced that the 
internai development of the Communities, which 
everyone wants, can be neither an alibi nor a 
substitute for a joint political view of the future 
of Europe, expressed within the Communities 
caractère supranational de la Communauté sem-
blait en cause. Les accords conclus à Luxem-
bourg ont permis de mettre un terihe à la crise 
sans porter atteinte ni au rôle essentiel que doit 
jouer la Commission, ni à la règle du vote majo-
ritaire contenue dans le traité. Je tiens à rap-
peler que cinq Etats ont réaffirmé leur attache-
ment de principe à cette règle; ils sont résolus 
à utiliser toutes les voies de la conciliation loyale, 
pour les matières qui imposent l'unanimité, et 
aussi lorsque la règle du traité est celle de la 
majorité; mais ils se sont déclarés tenus à obser-
ver cette règle quand la voie de conciliation per-
sévérante est épuisée. J'ajoute, enfin, que ni l'Eu-
rope des Six, ni l'Europe des Sept ne peuvent 
connaître, en leur sein, de «solidaritês préféren-
tielles». Nos Communautés doivent demeurer 
celles des droits égaux. La lettre et l'esprit des 
traités seraient dès lors violés si on voyait s'ins-
taurer soit au Marché commun, soit à l'U.E.O. 
des coalitions contre un pays membre; de même 
si un ou deux pays entendaient imposer aux 
autres une volonté hégémonique. 
A l'issue de cette réflexion, que je viens de 
faire avec vous, sur les bases de la construction 
européenne, une question se pose. Où, quand et 
comment pourrons-nous rendre à l'Europe l'ar-
deur créatrice qui seule peut entretenir la foi 
dans l'idée européenne? Où, quand et comment 
allons-nous dépasser le stade des déclarations 
d'intention pour entrer dans la phase des propo-
sitions concrètes? 
Examinons, en premier lieu, la situation au 
sein des Communautés; nous devons constater 
que sur le problème-clé de l'élargissement, nous 
sommes embourbés. Nous connaissons, depuis le 
29 décembre de l'année dernière, l'impossibilité 
d'ouvrir dans l'immédiat les négociations pré-
vues par l'article 237 du traité. NoliS savons de-
puis la dernière réunion du Conseil qu'il faudra 
de nouveaux trésors d'imagination - et nous 
en avons encore quelques réserves - pour dé-
couvrir et établir dans l'immédiat, des «relations 
d'attente» avec les pays candidats, qui soient 
acceptables par les Six et par la Grande-Breta-
gne. Pour provoquer cette recherche, nous tenons 
à ce que la question des candidatures reste à 
l'ordre du jour du Conseil et y soit discutée. C'est 
le moins que nous puissions faire, dix-huit mois 
après le dépôt des candidatures: il y aurait une 
sorte d'inconvenance à se décourager, ou à dé-
courager les Etats qui ont fait acte de candida-
ture. 
Il faut être également précis sur ce que nous 
ne ferons pas 1 
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D'abord, nous respecterons le traité; sa règle 
empêche de forcer l'adhésion d'un nouvel Etat, 
lorsqu'un Etat membre oppose son veto. Même 
si nous en sommes profondément déçus, nous 
nous soumettrons à la procédure que nous avons 
acceptée en signant le traité. Ce serait donc un 
faux dilemme de laisser croire que nous serions 
prêts à faire entrer la Grande-Bretagne, quitte 
à laisser la France sortir des Communautés. Il 
est clair que nous tenons à la Communauté des 
Six. D'ailleurs, comme l'a naguère déclaré George 
Brown, la Grande-Bretagne désire entrer dans 
une Communauté vivante et non dans une Com-
munauté défunte! 
Deuxième idée: il est nécessaire de poursui-
vre le développement interne des Communautés 
et je voudrais être très clair sur ce point. La 
Belgique est et restera fermement attachée au 
développement des Communautés dans tous les 
domaines couverts par le Traité de Rome. Nous 
souhaitons ardemment que la Communauté, qui a 
déjà mis en place ses structures dans certains 
secteurs traditionnels, s'attache maintenant éga-
lement aux productions qui contiennent le plus 
haut pourcentage de développement technolo-
gique. En effet, ce sont celles-ci qui maintien-
dront la Communauté à la pointe du progrès et 
lui conserveront sa place et son influence dans 
le concert international. A cet égard, les 
propositions relatives au développement de la 
Communauté, formulées vendredi dernier par 
M. Brandt, seront certainement saisies par la 
Commission et viendront en discussion lors d'un 
prochain Conseil. Mais, parce que nous sommes 
attachés à l'avenir des Communautés, nous de-
vons dire ceci: les difficultés propres au déve-
loppement des Communautés ne pourront être 
surmontées, à 1 'avenir comme dans le passé, 
qu'avec une forte dose de volonté politique des 
Etats. Or, les expériences des derniers mois ont 
créé une atmosphère de malaise politique au sein 
des Communautés dans la mesure même où cinq 
Etats constataient l'incapacité de se faire com-
prendre, ou d'être entendus par le sixième sur 
des sujets importants. Des progrès importants, 
significatifs, dans le développement des Com-
munautés, ont besoin d'une atmosphère de com-
préhension mutuelle et de goodwtïl. 
En cela, il y a, comme l'a dit M. Brandt, une 
parenté de fait évidente entre le problème de 
l'élargissement des Communautés et celui de leur 
développement. Il faut se convaincre que le 
thème du développement interne des Commu-
nautés, que tout le monde souhaite, ne peut ser-
vir ni d'alibi, ni de substitut, à une vision poli-
tique commune de l'avenir de l'Europe, qui s'ex-
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or elsewhere. Even if Europe were to find an 
opening outside the Communities, we are con-
vinced that at the end of the road the Com-
munities will find their natural place at the 
centre of the Europe of tomorrow. 
What are the other ways? 
First, mention must be made of the problem 
of political co-operation and particularly the 
co-ordination of the foreign policies of the 
European countries. This course is set out in 
Article VIII of the Brussels Treaty, and it 
seems particularly appropriate in the present 
circumstances in Europe and in accordance with 
the wishes of public opinion. In agreement with 
our Benelux partners, we have the firm 
intention of discussing this problem at the next 
meeting of the WEU Council and making 
relevant proposais. 
We wish to go beyond the stage of 
occasional consultations and have, as a minimum, 
compulsory consultations on jointly-agreed 
subjects, which would be an important step 
towards harmonising our foreign policies. 
These proposais will take account of past efforts 
and in particular of the need to set the work 
of our governments in an institutional context 
if success is to be achieved. 
At the same time, and in the same forum 
no doubt, the question of defence must be 
raised. This falls naturally within the com-
petence of WE U and is of particular import-
ance since France has decided to remain out-
side the peacetime Atlantic military organis-
ation. Systematic exchanges of views on defence 
problems might lead to co-ordinated defence 
action by the European States, leading to the 
creation in NATO of what should be the 
European pillar of the Alliance. 
W e believe that no-one who wants a strong 
Rurope can object to increased co-operation 
between European States in the military field 
and to better balanced relations in the Alliance. 
In this framework, and as a minimum, we wish 
to achieve the co-ordination of arms production 
and procurement in Europe. 
W e also wish to do something in the techno-
logical field as soon as possible, and here I 
wish to draJW your attention to the remarkable 
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report tabled the day before yesterday at the 
ELDO Conference in Paris by my colleague, 
Mr. Théo Lefèvre. After carrying out a mission 
of good offices, he gives the following description 
of the conditions to be met if European techno-
logical co-operation is to be effective: 
1. It must cover ali the major fields of 
advanced technology; specialised bodies for 
certain sectors have proved inadequate. 
2. Solidarity must extend beyond the research 
stage into the production and marketing stages, 
which means the creation of industrial consortia, 
grouping firms from severa! States. 
3. Solidarity must be long term in order to 
enable each country to be given a fair share 
of employment, business and new techniques 
through a series of programmes, this not being 
possible in a single programme without impair-
ing efficiency. 
These are the views of the Belgian Govern-
ment. 
Finally, an essential problem is that of 
currency, which suffers particularly from the 
division of Europe. Our currencies are linked 
by a de facto solidarity. Collectively, our 
countries are capable of playing a decisive rôle 
in world monetary policy. But what is lacking 
is an institution to organise this solidarity on 
an equitable basis and to exercise our full 
responsibility and power at world leve!. 
Policy, defence, technology, currency: thesc 
are four roads leading to European co-operation 
which we wish to explore in the months to come. 
The first two are clearly outside the Commun-
ities, whereas technology and currency affect 
them in sorne respects. Without raising legal 
problems and concerned only with effectiveness, 
the special forms of co-operation which these 
sectors cali for should be organised with the 
Communities, and we would respect exactly the 
terms of Article VIII of the Treaty which I 
quoted earlier. 
We wish to explore these new ideas on a 
seven-power basis with ali the Western European 
States destined and with a commitment to unite. 
The aim is for the seven countries to advance 
along a new course. But if, having tried, it 
prime au sein des Communautés ou ailleurs. 
Même si l'ouverture de l'Europe se faisait ailleurs 
qu'au sein des Communautés, nous sommes per-
suadés, qu'au bout du chemin, les Communautés 
retrouveront leur place naturelle au centre de 
l'Europe de demain. 
Quelles sont ces autres voies? 
Il faut évoquer, en premier lieu, le problème 
de la coopération politique et notamment de la 
coordination des politiques étrangères des pays 
européens. Cette voie nous est indiquée par l'ar-
ticle VIII du Traité de Bruxelles; elle nous pa-
raît particulièrement opportune dans les circons-
tances présentes en Europe et conforme aux 
vœux de nos opinions publiques. En accord avec 
nos partenaires du Benelux, nous avons la ferme 
intention de mettre ce problème en discussion 
lors de la prochaine session du Conseil de l'U.E.O. 
et d'y formuler des propositions. 
Nous voulons dépasser le stade de la consul-
tation occasionnelle pour atteindre au minimum 
celui de la consultation obligatoire wr les sujets 
retenus de commun accord, et faire de la sorte 
un pas important vers l'harmonisation de nos 
politiques extérieures. Ces propositions tiendront 
compte des efforts faits dans le paasé et notam-
ment de la nécessité d'appuyer nos travaux gou-
vernementaux sur une certaine structure institu-
tionnelle si nous voulons réussir. 
En même temps, nous devons, sans doute 
au même endroit, soulever la question de la dé-
fense. C'est dans la compétence naturelle de 
l'U.E.O., et cette affaire revêt une importance 
particulière depuis que la France a décidé de 
prendre ses distances vis-à-vis de l'organisation 
militaire atlantique de temps de paix. Des é'èhan-
ges de vues systématiques sur les problèmes de 
défense pourraient aboutir à une action défensive 
coordonnée des Etats européens, permettant de 
créer, au sein de l'O.T.A.N., ce qui devrait être 
le pilier européen de l'Alliance. 
Nous pensons que personne qui souhaite une 
Europe forte ne peut avoir d'objection à une 
coopération accrue entre Etats européens dans 
le domaine militaire et à des rapports mieux 
équilibrés au sein de l'Alliance. Dans ce cadre, 
et au minimum, nous souhaitons aboutir à une 
coordination européenne des fabrications et des 
achats d'armement. 
Nous voulons encore, le plus tôt possible, 
entreprendre quelque chose dans le domaine de 
la technologie et là, je voudrais attirer votre 
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attention sur le remarquable rapport déposé 
avant-hier à la conférence du C.E.C.L.E.S. à 
Paris par mon collègue M. Théo Lefèvre. A l'is-
sue d'une enquête faite dans le cadre d'une mis-
sion de bons offices, il décrit comme suit les 
conditions auxquelles doit répondre la coopéra-
tion technologique européenne si elle veut être 
efficace: 
1. Elle doit s'étendre à tous les grands domai-
nes de la technologie avancée; l'existence d'orga-
nismes spécialisés par secteurs se révèle inadé-
quate; 
2. La solidarité dûit être étendue au-delà du 
stade de la recherche jusqu'au stade de la pro-
duction et de la commercialisation, ce qui sup-
pose la création de consortiums industriels grou-
pant des entreprises de plusieurs Etats; 
3. La solidarité doit être étendue dans le temps 
afin de permettre, sur un ensemble de program-
mes, de donner à chaque pays une juste part des 
emplois, des affaires et des techniques nouvelles, 
ce qui ne peut se faire sur un seul programme 
sans nuire à l'efficacité. 
Ces vues sont celles du gouvernement belge. 
Enfin, s'impose à nous le problème de la 
monnaie, où la division de l'Europe est particu-
lièrement néfaste. Nos monnaies sont liées par 
une solidarité de fait. Collectivement, nos pays 
sont à même de jouer un rôle déterminant dans 
la politique monétaire mondiale. Mais l'institu-
tion manque, qui permettrait d'organiser cette 
solidarité sur des bases équitables et d'exercer 
pleinement notre responsabilité et notre puis-
sance sur le plan mondial. 
Politique, défense, technologie, monnaie, 
voilà quatre avenues de la coopération euro-
péenne que nous voulons explorer dans les mois 
qui viennent. Les deux premières se situent net-
tement hors des Communautés, tandis que la 
technologie et la monnaie les touchent par cer-
tains aspects. Sans soulever de problèmes juri-
diques et dans un seul souci d'efficacité, il fau-
drait organiser av.ec les Communautés les formes 
particulières de coopération que ces secteurs de-
mandent, et nous resterions exactement dans les 
termes de l'article VIII du traité que j'ai cité 
tout à l'heure. 
Ces thèmes nouveaux, nous voulons les ex-
plorer à Sept avec tous les Etats d'Europe occi-
dentale qui ont vocation de s'unir et qui s'y sont 
engagés. L'objectif est de progresser à Sept sur 
de nouvelles voies. Mais si, après l'avoir tenté, 
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appears impossible to reach the goal with seven, 
this does not mean that the tool must be cast 
aside. 1 recalled earlier that the Common Market 
began with seven and ended up with six, in an 
open treaty. Moreover, States which are not 
members of WEU might be interested in such 
projects. 
There may be many perfectly valid reasons 
why, at a given time, one State is not prepared 
togo on to a new stage when others are. We must 
not allow this to be a permanent brake, but if it 
is, any hope of advancing the integration of 
Europe must be abandoned once and for all. No 
train would ever start if it was necessary to wait 
until ali the passengers were ready to leave. The 
real rule is to try to avoid any defections, but 
not to be discouraged ü a start has to be made 
with fewer than hopedl 
1 believe these conclusions are shared by 
many European leaders and that they show that 
the hour of decision has come. Either we now 
set up the organs and forms for this effective 
co-operation, or in face of present difficulties 
there will be an ever-growing trend to fall back 
on national programmes and policies. 
To conclude, we must not take too narrow 
or legal a view of the situation. Europe is not 
exclusively six-power or seven-power, it is ali the 
countries which, at a given time, in a given sec-
tor, are prepared to promote their unity and 
integration and accept the obligations and great-
ness of this task. Without waiting, therefore, let 
us build the Europe of European desires, every-
where possible, as we have so often said! 
Source : Ministry for Foreign Affaira and Foreign Trade, 
Brussels (WEU translation). 
80. Communiqué issued a(ter the 
Soviet-Czechoslovak talka in Moscow 
on 3rd and 4th October 
4th Oetober 1968 
(Extract) 
The sides studied questions of developing 
relations between the USSR and Czechoslovakia. 
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Special attention was given to the fulfilment of 
agreements and undertakings drafted by the 
delegations of the USSR and Czechoslovakia in 
Moscow from 23rd to 26th .Angust this year, 
proceeding from the principles recorded in the 
final documents of the meeting in Cierna-nad-
Tisou and the conference in Bratislava. It was 
reiterated that these undertakings are the basis 
for achieving a normalisation of socio-political 
life in Czechoslovakia, for developing Czecho-
slovakia's friendly relations with the Soviet Union 
and other countries of the socialist community. 
The Czechoslovak delegation informed the 
delegation of the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union on the concrete 
measures carried out in Czechoslovakia to fulfil 
the indicated agreement, and also about its views 
on further work in this direction. 
The Czechoslovak delegation stated that the 
Central Committee of the Communist Party of 
Czechoslovakia and the Government of the Czecho-
slovak Socialist Republic would take every 
measure to ensure the fulfilment of the Moscow 
agreement. They will step up efforts to raise the 
leading rôle of the communist party, will 
intensify the struggle against the anti-socialist 
forces, will take the necessary measures to place 
ali the mass information media at the service of 
socialism, will reinforce the party and State 
organs with men firmly adhering to positions 
of Marxism..Leninism and proletarian inter-
nationalism. 
The delegation of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union con-
firmed its readiness to give the Czechoslovak 
comrades every assistance in the implementation 
of their plans directed at normalising the 
situation in the country and in the party in the 
spirit of the agreement reached in Moscow. 
The question of the presence of allied troops 
on the territory of Czechoslovakia was discussed 
in the course of the talks. The sides agreed that 
the governments would consider and sign a treaty 
on the temporary stationing of allied troops in 
Czechoslovakia. In accordance with the docu-
ments of the 23rd-26th August talks in Moscow 
the withdrawal of the other troops will be carried 
out by stages. 
The delegations of the Soviet Union and 
Czechoslovakia discussed the tasks of strength-
ening the fraternal alliance and inviolable 
il s'avère impossible de conclure à Sept, rien ne 
dit qu'il faudra alors «abandonner l'wtil». J'ai 
rappelé tantôt que le projet du Marclœ commun, 
commencé à Sept s'est conclu à Six, dans un 
traité ouvert. Des Etats non membres de l'U.E.O. 
pourraient d'ailleurs être intéressés par de tels 
projets. 
Il peut y avoir beaucoup de raisons, parfai-
tement valables, pour lesquelles à un moment un 
Etat n'est pas disposé à franchir une étape alors 
que d'autres le sont. Ceci ne peut agir comme un 
frein permanent, ou alors, il faut renoncer une 
fois pour toutes à faire progresser l'inté~ration 
européenne. Aucun train ne circule11ait jamais 
s'il fallait attendre que tous les voyageurs soient 
tous prêts au départ. La vraie règle est de cher-
cher à ce qu'il n'y ait aucune défection, mais de 
ne pas se décourager dans une entreprise s'il faut 
commencer moins nombreux qu'on l'eût espéré! 
Je crois que ces conclusions sont partagées 
par de nombreux dirigeants européens. Je crois 
aussi qu'elles indiquent que nous sommes à 
l'heure du choix. Ou bien nous créons maintenant 
les organes et les méthodes de cette coopération 
efficace, ou bien, devant les difficultés actuelles 
le repli sur les programmes et les politiques na~ 
tionales va aller en s'accentuant. 
. Je crois, pour conclure, qu'il ne faut pas 
avOir une vue trop étriquée ou trop juridique 
des choses. L'Europe n'est exclusivement ni celle 
des Six, ni celle des Sept, c'est l'ensemble des 
pays qui, à un moment donné, dans un secteur 
sont disposés à promouvoir leur unité et leu~ 
intégration, qui acceptent les servitudes et les 
grandeurs de cette 1Jâche. Faisons d0111c sans at-
tendre l'Europe des volontés européennes comme 
nous l'avons dit souvent, « partout où 'elle est 
possible~! 
Source : Ministère des affaires étrangères et du com-
merce extérieur, Bruxellès. 
80. Communiqué publié d l'issue des 
entretiens soviéto-tchécoslovaques 
des 3 et 4 octobre d Moscou 
4 octobre 1968 
·(Extrait) 
Les deux parties ont étudié les questions du 
développement des relations entre l'U.R.S.S. et la 
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Tchécoslovaquie. Une attention particulière a été 
accordée à l'application des accords et des engage-
ments souscrits par les délégations de l'U.R.S.S. 
et de la Tchécoslovaquie à Moscou, du 23 au 
26 août de cette année, et découlant des principes 
enregistrés dans les documents de la rencontre 
de Cierna-nad-Tisou et de la conférence de Bratis-
lava. Il a été confirmé que ces engagements cons-
tituent la base nécessaire pour la normalisation de 
la vie sociale et politique en Tchécoslovaquie, pour 
le développement des relations amicales de la 
Tchécoslovaquie avec l'Union Soviétique et les 
autres pays de la communauté socialiste. 
La délégation tchécoslovaque a informé la 
délégation soviétique des mesures concrètes prises 
pour rendre effectives en Tchécoslovaquie les dis-
positions de l'accord de Moscou et elle a fait con-
naître son point de vue en ce qui concerne le tra-
vail qui devra être orienté ultérieurement dans le 
même sens. 
La délégation tchécoslovaque a déclaré que 
le P. C. et le gouvernement tchécoslovaques assu-
reront, en prenant toutes les mesures nécessaires, 
l'exécution de l'accord de Moscou. Le P. C. et le 
gouvernement tchécoslovaques multiplieront leurs 
efforts en vue de renforcer le rôle dirigeant du 
parti communiste, intensifieront la lutte contre 
les forces anti-socialistes et adopteront les mesu-
res indispensables afin que tous les moyens d'in-
formation de masse soient mis au service du socia-
lisme; ils renforceront les organismes du parti 
et de l'Etat par des hommes attachés fermement 
aux principes du marxisme-léninisme et de l'inter-
nationalisme prolétarien. 
La délégation du comité central du P. C. de 
l'U.R.S.S. a confirmé qu'elle était prête à accorder 
aux camarades tchécoslovaques son aide dans tous 
les domaines pour la réalisation de leurs plans, 
orientés vers la normalisation de la situation dans 
le pays et au sein du p31l'ti, dans l'esprit de l'ac-
cord de Moscou. 
Le problème de la présence de troupes alliées 
en Tchécoslovaquie a été examiné par les deux 
parties, qui sont convenues que les deux gouver-
nements envisageront et signeront un accord sur 
le stationnement provisoire de troupes alliées en 
Tchécoslovaquie. Le retrait du reste des troupes 
sera effectué par étapes, conformément aux docu-
ments des entretiens de Moscou, qui se sont dé-
roulés du 23 au 26 août dernier. 
Les deux délégations ont étudié les moyens 
de rendre plus solide l'alliance fraternelle et 
l'amitié inébranlable entre les peuples des deu:x 
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friendship between the peopl-es of the two 
countries, development between them of aH-round 
fruitful co-operation in the economie, political, 
cultural and other spheres, and also strengthening 
of relations between towns and regions which 
maintain traditional friendly contacts. 
The most important problems of ensuring 
international peace and security were also 
discussed. The sides confirmed their determination 
to follow unswervingly the jointly drafted foreign 
political course in the interests of strengthening 
the socialist community and successful struggle 
against the policy of imperialist powers. 
In this the delegations view as their prime 
task the implementation of measures to create a 
reliable barrier in the way of the mounting 
revanchist strivings of West German militaristic 
forces, the rendering of effective aid to the people 
of struggling Vietnam, the curbing of the 
imperialist aggression in the Middle East area. 
The talks passed in a spirit of comradeship, 
businesslike co-operation and frankness. 
Source: New York Times, 5th October 1968. 
81. Text of the Soviet-Czechoslovak Treaty 
on the temporary stationing of Soviet troops 
on the territory of the Czechoslovak Socialist 
Republic 
16th October 1968 
(Extracts) 
The Government of the Union of Sovi-et 
Socialist Republics and the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic, 
Determined to make every effort to streng-
then friendship and co-ope:ration between the 
Union of Soviet Socialist Republics and Czecho-
slovakia, as well as between ali the countries of 
the socialist community, and to defend the gains 
of socialism, strengthen peace and security in 
Europe and throughout the world, in conformity 
with the statement of the Bratislava Conference 
of 3rd August 1968, 
Taking into consideration the Treaty of 
Friendship, Mutual Assistance and Post-War 
Co-operation of 12th December 1943, which was 
prolonged by the Protocol of 27th November 
1963, 
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Und-er the Agreement reached during the · 
Soviet-Czechoslovak talks held in Moscow on 
23rd-26th August and 3rd-4th October 1968, 
Have decided to conclude the present treaty 
and have agreed on the following: 
Article 1 
The Government of the Union of Soviet 
Socialist Republics, acting with the consent of the 
Governments of the People's Republic of Bulga-
ria, the German Democratie Republic, the People's 
Republic of Hungary, the People's Republic of 
Poland and the Government of the Czechoslovak 
Socialist Republic, have agreed that part of the 
Soviet troops staying in the Czechoslovak Socialist 
Republ~c will remain temporarily on th'El territory 
of the Czechoslovak Socialist Republic in order 
to ensure the security of the countries of the 
socialist community against the increasing 
revanchist strivings of the West German 
militarist forces. 
The rest of the troops of the Union of Soviet 
Socialist Republics, as well as the troops of the 
People's Republic of Bulgaria, the German 
Democratie Republic, the People's Republic of 
Hungary, and the People's Republdc of Poland 
will be withdrawn from Czechoslovak territory in 
accordance with the documents of the Moscow 
talks of 23rd-26th August and 3rd-4th October 
1968. The withdrawal of these troops shall be 
started after the ratification of this treaty by 
bath sides and will be carried out by sta~s 
within two months. The number of and places of 
dislocation of Soviet troops [which] will remain 
temporarily on the territory of the Czechoslovak 
Socialist Republic will be determined by agree-
ment between the Governments of the Union of 
Soviet Socialist Republics and the Czeehoslovak 
Socialist Republtic. 
The Soviet troops temporarily staying on the 
territory of the Czeehoslovak Socialist Republic 
shall remain subordinated to the Soviet Military 
Command. 
Article 2 
1. The temporary presence of Soviet troops on 
the territory of the Czechoslovak Socialist 
Republic does not violate its sovereignty. Soviet 
troops do not interfere in the i:m.ternal affairs of 
the Czechoslovak Socialist Republic. 
pays, de développer entre eux une coopération 
fertile dans les domaines économique, politique, 
culturel et autres, et de renforcer les relations 
entre villes et régions des deux pays qui main-
tiennent entre elles des liens d'amiti~ tradition-
nels. 
Les problèmes cruciaux concernant le main-
tien de la paix et de la sécurité internationale ont 
été également examinés. Les deux parties ont con-
firmé leur détermination de respecter scrupuleu-
sement la ligne de politique étrangère élaborée en 
commun, dans l'intérêt du renforcement de la 
communauté socialiste et du succès de la lutte 
contre la politique des puissances impérialistes. 
Les deux délégations estiment à cet égard que 
la tâche première consiste à mettre en vigueur 
des mesures tendant à créer une barrière sûre 
contre les forces militaristes ouest-allemandes, à 
octroyer une aide effective au peuple vietnamien 
en lutte et à faire cesser l'agression impérialiste 
au Moyen-Orient. 
Les entretiens se sont déroulés dans un esprit 
de camaraderie, de coopération agissante et de 
franchise. 
Source: Le Monde, 6-7 octobre 1968. 
81. Texte du traité souiéto-tchécoslouaque 
concemant le stationnement prouisoire 
des troupes souiétiques 
16 octobre 1968 
(Extraits) 
Les gouvernements de l'U.R.S.S. et de la 
R.S.T., 
Résolus à déployer tous leurs efforts en vue 
de renforcer l'amitié et la coopération entre 
1 'Union Soviétique et la Tchécoslovaquie, de même 
qu'entre tous les autres pays de la communauté 
socialiste, de défendre les conquêtes du socialisme, 
de consolider la paix et la sécurité en Europe et 
dans le monde entier, conformément à la déclara-
tion de Bratislava du 3 août 1968, et 
Compte tenu du traité d'amitié, d'assistance 
mutuelle et de coopération d'aprè&-guerre du 
12 décembre 1943, prorogé par le protocole du 
27 novembre 1963, 
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Conformément aussi aux accords conclus au 
cours des entretiens de Moscou des 23-26 août et 
des 3-4 octobre 1968, 
Ont décidé de conclure le présent traité et 
sont convenus de ce qui suit: 
.Article 1 
Le gouvernement de l'U.R.S.S., agissant avec 
l'agrément des gouvernements de la République 
Populaire de Bulgarie, de la République Popu-
laire de Hongrie, de la République Démocratique 
Allemande, de la République Populaire Polonaise, 
et le gouvernement de la République Socialiste 
Tchécoslovaque sont convenus qu'une partie des 
troupes soviétiques, qui se trouvent en R.S.T., y 
resterait temporaiTement pour assurer la sécurité 
des pays de la communauté socialiste face à la 
pression croissante des visées revanchardes des 
Forces militaristes ouest-allemandes. 
Les autres troupes de l'U.R.S.S., comme 
celles de la R.P.B., de la R.P.R., de la R.D.A. et 
de la R.P.P., conformément aux accords signés 
au terme des entretiens de Moscou des 23-26 août 
et des 3-4 octobre 1968, seront retirées du terri-
toire tchécoslovaque. Ce retrait débutera après la 
ratification par les deux parties du présent traité 
et sera réalisé par étapes dans un délai de deux 
mois. Les gouvernements de l'U.R.S.S. et de la 
R.S.T. fixeront par accord le nombre et l'empla-
cement des unités soviétiques restant provisoire-
ment sur le territoire de la R.S.T. 
Les troupes soviétiques provisoirement sta-
tionnées sur le territoire de la R.S.T. relèveront 
du commandement militaire soviétique. 
.Article 2 
1. Le stationnement temporaire des troupes 
soviétiques sur le territoire de la R.S.T. ne viole 
pas la souveraineté de cette dernière. Les troupes 
soviétiques ne s'immisceront pas dans les affaires 
intérieures de la R.S.T. 
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2. Soviet troops, their personnel and members 
of their families staying on the territory of the 
Czechoslovak Socialist Republic shaH observe the 
legislation operating in the Czechoslovak Socialist 
Republic. 
Article 3 
1. The Soviet side shaH bear the maintenance 
costs of Soviet troops on the territory of the 
Czechoslovak Sociali.st Republic. 
2. The Government of the Czechoslovak Sociali.st 
Republic shall provide Soviet troops, and persons 
serving with Soviet troops and members of their 
families, for the period of their temporary stay 
in the Czechoslovak Socialist Republic, with 
barrack accommodation and housing in garrison 
settlements, service, warehouse and other pre-
mises, airfields with stationacy structures and 
equipment, state-owned means of communication 
and transport, electric power and other services. 
Proving grounds and firing and training 
ranges shall be used jointly with the Czecho-
slovak People's Army. 
The procedure and terms of using the above 
listed facilities, as well as municipal, trade and 
other services, shall be established by agreement 
between the contracting parties. 
Article 6 
1. Trade and other services for the personnel 
of the Soviet troops temporarily stationed on the 
territory of the Czechoslovak Socialist Republic 
and members of the families of persons serving 
with Soviet troops will be provided through 
Soviet trade and service establishments. 
2. The Czechoslovak side shall supply Soviet 
trade and service establishments with goods within 
amounts agreed upon between competent trade 
organisations of the Union of Soviet Socialist 
Republics and the Czechoslovak Soeialist Repub-
lic, at State retail priees existing in the Czecho-
slovak Socialist Republic and at a trade discount 
accepted for eorresponding trade organisations 
of the Czechoslovak Socialist Republie. 
Payment for deliveries shaH be made in the 
currency of the Czechoslovak Socialist Republic. 
3. Under contracts concluded between appro-
priate Soviet and Czechoslovak foreign trade 
organisations and at priees operating in trade 
relations between the Union of Soviet Socialist 
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Republics and the Czechoslovak Socialist Repub-
lic, the Czechoslovak side shall deliver agreed 
quantities of foodstuffs and manufactures in-
cluding fuel, coal, coke, firewood, for a scheduled 
supply to Soviet troops. 
Article 7 
The government of the Czeehoslovak Socialist 
Republic shall give the government of the Union 
of Soviet Sociali.st Republics the necessary sums 
in Czechoslovak Koruny for expenses connected 
with the temporary stay of Soviet troops on 
Czechoslovak territory. The amount of these sums 
will be fixed by agreement between the competent 
organs of the contracting parties. 
Article 15 
The present treaty shall come into force after 
its ratification by both sides and shall be in 
operation during the temporaey stay of Soviet 
troops on the territory of the Czechoslovak 
Socialist Republic. 
The treaty may be amended with the consent 
of the contracting parties. 
Done in the city of Prague on 16th October 
1968 in two authentic copies, each in the Russian 
and Czech languages with both texts having equal 
force. 
Source: Soviet News No. 5461, 22nd October 1968. 
82. Communiqué issued by the Action 
Committee for the United States of Europe 
26th October 1968 
The members of the Action Committee for 
the United States of Europe have unanimously 
decided to invite the Labour Party, the Conser-
vative Party and the Liberal Party to join them 
as full members of the Committee. 
This invitation has been accepted by all 
three parties. 
The Committee's founder members are the 
Christian Democrat, Liberal and Socialist Parties 
and the ICFTU and Christian Trades Unions of 
t' 
2. Les troupes soviétiques, les personnes qui en 
font partie et les membres de leur famille, se trou-
vant sur le territoire de la R.S.T., relèveront de la 
législation en vigueur dans la R.S.T. 
Article 3 
1. La partie soviétique assumera les frais d'en-
tretien des unités soviétiques stationnées en terri-
toire tchécoslovaque. 
2. Le gouvernement de la R.S.T. mettra à la 
disposition des troupes soviétiques, dœ personnes 
qui en font partie et des membres de leur famille, 
pendant la durée de leur séjour temporaire en 
R.S.T., casernes et logements dans les cités mili-
taires, bâtiments et dépôts, terrains d'aviation 
avec leurs installations permanentes, le réseau 
d'Etat des moyens de communication et de trans-
port, l'énergie électrique et d'autres services. 
Les terrains d'exercice, les champs de tir et 
d'entraînement seront utilisés conjointement avec 
l'armée populaire tchécoslovaque. 
Les parties contractantes fixeront par accGTd 
les modalités et conditions d'utilisation des 
moyens et installations mentionnés, ainsi que tous 
autres services (communaux, commerciaux, etc.). 
Article 6 
1. Le ravitaillement des troupes soviétiques, qui 
se trouvent temporairement sur le territoire de la 
R.S.T., ainsi que des membres de la famille des 
personnes qui font partie des troupes, sera assuré 
par des entreprises de commerce soviétiques. 
2. La partie tchécoslovaque fournira à ces entre-
prises des marchandises dont la quantité aura été 
fixée par des erganismes compétents de l'U.R.S.S. 
et de la R.S.T. aux prix courants en Tchécoslova-
quie comportant la remise pratiquée par les entre-
prises intéressées en R.S.T. 
Les fournitures de marchandises seront ré-
glées en devises tchécoslovaques. 
3. Aux termes des contrats conclus entre les 
organismes commerciaux soviétiques et tchécoslo-
vaques, la partie tchécoslovaque fournira, aux 
prix pratiqués pour ce genre d'opbration entre 
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l'U.R.S.S. et la R.S.T. et dans les quantités requi-
ses, notamment les combustibles (carburant, coke, 
bois) nécessaires au ravitaillement régulier des 
troupes soviétiques. 
Article 7 
Le gouvernement de la R.S.T. fournira au 
gouvernement de l'U.R.S.S. les sommes nécessaires 
en couronnes tchécoslovaques pour couvrir les 
frais de séjour temporaire des troupes soviétiques 
en territoire tchécoslovaque. Le montant de ces 
sommes sera fixé par un accord passé entre les 
instances compétentes des parties contractantes. 
Article 15 
Le présent traité entrera en vigueur après sa 
ratification par les deux parties et restera valable 
aussi longtemps que les troupes soviétiques seront 
provisoirement stationnées sur le territoire de la 
R.S.T. 
Le traité pourra être modifié avec le consen-
tement des parties contractantes. 
Fait à Prague, le 16 octobre 1968, en double 
exemplaire original, respectivement en russe et en 
tchèque, les deux textes faisant également foi. 
Source : La Documentation française, Documents offi-
ciels, no 44. 
82. Communiqué publié par le Comité d'action 
pour les Etats-Unis d'Europe d Paris 
2/i octobre 1968 
Les partis politiques et ies syndicats qui com-
posent le Comité d'action pour les Etats-Unis 
d'Europe ont décidé d'inviter le parti travail-
liste, le parti conservateur et le parti libéral de 
Grande-Bretagne ·à se joindre à eux comme mem-
bres à part eritière du Comité d'action pour les 
Etats-Unis d'Europe. 
C'ette invitation a été acceptée par les trois 
partis. 
Les membres fondateurs du Comité sont les 
partis chrétien-démocra;tes, libéraux et socialistes 
ainsi que les syndicats libres et chrétiens des six 
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the six Common Market countries: Belgium, 
France, the Federal Republic of Germany, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands. These organ-
isations, together represent two-thirds of the 
electorate and of organised labour in the six 
Common Market countries. 
The British delegates on the Action Com-
mittee will be: 
Mr. George Brown, Mr. Walter Padley, 
Mr. Michael Stewart for the Labour 
Party; 
Mr. Reginald Maudling, Sir Alec Douglas-
Home, Mr. Selwyn Lloyd for the Con-
servative Party; 
Mr. Jeremy Thorpe for the Liberal Party. 
Like their continental colleagues, they will 
sit in their capacity as representatives of their 
parties and not as private individuals. 
The Action Committee is unanimously con-
vinced that Britain must be a full member of the 
European Community with the same rights and 
the same obligations as the present six member 
countries. They are convinced that this is essential 
not only for Britain, but a;lso for Europe as a 
whole. Only in this way can our citizens enjoy the 
benefits of a large and dynamic economie union, 
establish co-operation of equals with the United 
States, contribute to stable relations with E·astern 
Europe •and the Soviet Union, and aet effectively 
to promote peace and development in a rapidly 
changing wor1d. 
Although Britain has for the present been 
prevented from joining the Common Market, the 
Committee does not intend to take no for an 
answer. It intends in the coming months to study 
together the practical 'probiems involved in 
British membership of the Common Market, and 
to develop a European point of view common to 
the Six and to Britain in preparation for the day 
when British entry will be possible. This is not 
a negotiation between opposing sides, but a joint 
study of our joint prdblems. The Committee will 
submit its conclusions to the respective govern-
ments. This should greatly facilitate British 
membership. 
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The next meeting of the Action Committee 
which will be its 14th since the Committee was 
founded in 1955 will be held next .Tanuary. 
Source : Action Committee for the United States of 
Europe. 
83. Statement by General Lemnit:zer, 
Supreme Commander Allied Forces Europe, 
to the annual meeting of the Association of 
the United States Army, Washington 
28th October 1968 
(Extracts) 
. .. The capabilities of the Warsaw Pact 
powers have been expanded, year after year, by 
the introduction of new and modern weapons and 
equipment. Deferree budgets of ali W arsaw Pact 
n111tions have continued to increase again, year 
after year. The terms of service of Pact personnel 
have been retained at a level which permits full 
and comprehensive training. As a result of these 
actions, the Warsaw Pact powers comprise the 
most formidable conventional armed forces in the 
world today. The Soviets now have in Central 
Europe the largest - and most readily usable -
combat force fielded by the Kremlin since W orld 
War II. These W arsaw Pact forces - and this 
may seem to belabour the obvious - are in 
Europe; I repeat: they are in Europe. They must 
be counted as being in Europe. They have the 
capability for further moves. They are backed by 
a great deal of tactical air support and tactical 
nuclear power. Beyond this must always be kept 
in mind the powerful strategie nuclear capabi1ity 
of the Soviets, one which can already inflict great 
damage on the West and one which is also con-
stantly being improved. 
Yet, despite these capabilities, there are 
those wishful thinkers who would disregard them. 
There are those, for example, who see thnt the 
movement into C'zechoslovakia makes no change 
in the relative posture of the NATO-Warsaw Pact 
military forces. This forward movement is, to 
them, counter-balanced by the loss of the Czech 
divisions, or the possible defection of other 
Eastern European nations. But, if we keep om' 
focus on the real world as it is (not as we wish 
it to be) the facts are: (1) that the Warsaw Pact 
pays du Marché commun: l'A'llemagne, la Belgi-
que, la Franee, l'Italie, le Luxembourg et les 
Pays-Bas. Ces organisations, ensemble, représen-
tent au total les deux tiers de l'électorat et des 
travailleurs syndiqués des six pays du Marché 
commun. 
Les délégués britanniques au Comité d'action 
seront: 
MM. George Brown, Walter Padley et 
Michael Stewart pour le parti tra-
vailliste; 
M. Reginald Maudling, Sir Alec Douglas-
Home, M. Selwyn Lloyd pour le 
parti conservateur; 
M. Jeremy Thorpe pour le parti libéral. 
Comme 1eurs collègues du continent, ils siége-
ront en tant que représentants de leur parti et 
non à titre individuel. 
Le Comité d'action est unanimement con-
vaincu que la Grande-Bretagne doit ~tre membre 
à part entière de la Communauté européenne avec 
les mêmes droits et les mêmes dbligations que les 
six pays qui en sont membres aujourd'hui. Le 
Comité est convaincu que ceci est essentiel non 
seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi 
pour l'Europe dans son ensemble. C'est seulement 
dans cette voie qu'il est possible de faire béné-
ficier nos concitoyens des avantages d'une union 
économique vaste et dynamique, d'établir une 
coopération à égaiité avec les Etats-Unis, de favo-
riser des rapports stables avec l'Europe orientale 
et l'Union Soviétique, et d'agir avec efficacité 
afin de promouvoir la paix et le progrès dans un 
monde qui change rapidement. 
Quoique la Grande-Bretagne ait demandé 
sans équivoque à devenir membre à part entière 
du Marché commun, toute discussion à ce sujet 
lui a été refusée. Le Comité estime que ce refus 
n'est pas une réponse acceptable. TI entend, au 
cours des mois qui viennent, étudier les problèmes 
pratiques que comporte la participation de la 
Grande-Bretagne au Marché commun et dégager 
un point de vue européen commun à la Grande-
Bretagne et aux Six, en préparation du jour où 
l'entrée de la Grande-Bretagne sera possible. Il ne 
s'agit pas d'une négociation entre des parties 
opposées, mais d'une étude en commun de nos 
problèmes communs. Le ·Comité soumettra ses 
conclusions aux gouvernements. Ceci devrait 




La prochaine réunion du Comité d'action, qui 
sera la quatorzième depuis sa fondation en 1955, 
se tiendra au mois de janvier prochain. 
Source: Document Comité d'Action pour les Etats. Unis 
d'Europe. 
83. Déclaration du général Lemnit:zer, 
Commandant suprême des forces alliées en 
Europe, au congrès annuel de l'Association 
de l'armée américaine d Washington 
28 octobre 1968 
(Extraits) 
... Le potentiel des puissances du Pacte de 
Varsovie s'est accru d'année en année grâce à 
l'introduction de nouvelles armes et de nouveaux 
équipements modernes. Les budgets militaires de 
tous ces pays n'ont cessé, eux aussi, d'augmenter 
d 1année en année. La durée du service militaire 
y a été maintenue à un niveau qui permet un en. 
traînement complet et intensif. C'est pourquoi 
les puissances du Pacte de Varsovie possèdent 
aujourd'hui les forces classiques les plus redouta-
bles du monde. Les Soviétiques disposent mainte-
nant en Europe centrale des forces de combat 
les plus importantes - et les plus rapidement 
disponibles - jamais alignées par le Kremlin 
depuis la seconde guerre mondiale. Ces forces du 
Pacte de Varsovie - et cela peut paraître une 
lapalissade- se trouvent en Europe; je dis bien, 
en Europe. Elles doivent être considérées comme 
étant en Europe. Elles peuvent intervenir de nou-
veau. Elles sont appuyées par des forces tactiques 
aériennes et nucléaires considérables. De plus, il 
ne faut jamais perdre de vue l'importance du 
potentiel nucléaire stratégique des Soviétiques, 
qui, à lui seul, pourrait déjà infliger de grands 
dommages à l'Occident et qui fait aussi cO'nstam-
ment l'objet d'améliorations. 
Et pourtant, certains préfèrent oublier tout 
cela. Il y a, par exemple, ceux qui pensent que 
l'invasion de la Tchécoslovaquie n'a modifié en 
rien la position relative des forces armées de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie. Cette inter-
vention est contrebalancée, pour eux, par la perte 
des divisions tchèques ou la défection possible 
d'autres pays de l'Europe de l'est. Mais, si nous 
nous en tenons aux réal'ités du monde tel quïl 
est (et non te'l que nous souhaiterions qu'il fût), 
nous constatons: (1) que les puissances du Pacte 
DOCUMENTATION 
powers have earried out what one of my former 
NATO commanders calls an "·almost classical 
pattern of a military deployment in logical 
sequence"; (2) that this deployment has placed 
large and immediately responsive Soviet forces 
much farther to the West than ·at any time in 
recent years; (3) that a definite and extensive 
mobilisation of men, communications and trans-
port has been marshalled to sustain forward-
deployed forces; (4) that Soviet divisions are in 
Czechoslovakia; on the borders of NATO, a 
posture not displayed since 1945; (5) that ·the 
Soviet divisions are there in strength, at a high 
state of readiness, which is sustained by con-
tinuons practical exercises. These ali are sobering 
facts, not phantoms. They cannot be disregarded. 
The mi'litary balance in Central Europe has been 
very significantly altered to the disadvantage of 
the West. 
I do not wish to leave this discussion of the 
threat without commenting briefly on the 
expansion of Soviet naval strength in the Euro-
pean area. Of course, the Soviet fleet has been in 
Mediterranean waters for many years. But they 
are now there in much greater strength than ever 
before. The recent arrivai of the Moskva, the new 
Soviet helicopter carrier, was not unexpected, but 
it does add another dimension to the ever-growing 
Soviet Mediterranean naval strength. Certainly, 
any newspaper reader is aware of the Soviet ships 
that appear whenever NATO naval exercises are 
conducted. For example, a recent Belgian news-
paper reprinted a rather pointed cartoon which 
had appeared in the United Kingdom. A NATO 
fleet is shown surrounded by Soviet planes, ships 
and submarines and one NATO sailor is saying 
to another "Y ou will not believe this, but there was 
a time when NATO had to supply its own 'enemy' 
ships and planes." 
Increased surveillance of such forces in the 
Mediterranean will shortly come under the super-
vision of a new element of my NATO command. 
On 21st November, we will activate at Naples, 
Maritime Air Forces Mediterranean. which will 
be charged with the mission of co-ordinating and 
improving air surveillance throughout the Medi-
terranean. This will be done by United States, 
British ·and Italian patro'l aircraft operating from 
Mediterranean bases. 
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One last point on the threat. The cape;büities 
that exist are quite elear, but what is equally 
clear is the will of the Soviet Union to use her 
military power to achieve her aims, to use it 
without regard to world opinion, without even 
regaro for the reactions of the communist world. 
To many observers the invasion of Czechoslovakia 
was unthinka:b1e: to many well-intentioned 
seekers of peace, the Soviet Union had rejected 
the overtures of power. Unfortunately, what was 
unthinkab1e and what appeared to be rejected 
was not. The Soviets showed their will to use the 
power they have whenever their vital interests 
are involved - world opinion to the contrary 
notwithstanding. 
Now, as to the second element of my res-
ponsibilities as SACEUR, the mission assigned 
by the North Atlantic Council. At their meeting 
in Brussels last December, the NATO Ministers 
approved a new and revised strategie concept. 
My mission flows from that concept. As the com-
muniqué of that meeting reads: 
"This concept, which adapts NATO's stra-
tegy to current political, militazy and techno-
logical deve1opments, is based on a flexible 
and balanced range of appropriate responses, 
conventional and nuclear, to all levels of 
aggression or threats of aggression." 
This new guidance has rèquired extensive 
changes in our plans, logistical base and training. 
It has placed greatly increased emphasis on con-
ventional forces. Y et it came at preciseiy the same 
time that a number of NATO nations were con-
sidering, and, in sorne cases, making reductions 
in their conventiona1 strength. This was, of 
course, entirely inconsistent. Through the months 
following the issuance of the guidanee, the incon-
sistency has remained. The NATO air has been 
filled with such words as: redeployments, reviews, 
reorganisations, restructurisations, revisions -
ali, of course, ultimately meaning reductions in 
the very conventional forces necessary to carry 
out the new guidance and to maintain a high 
degree of readiness in Europe. 
I am hopeful that the recent NATO dis-
cussions, following Czechoslovakia, to be climaxed 
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de Varsovie ont exécuté ce que l'un de mes an-
ciens commandants de l'O.T.A.N. appelle un 
«modèle presque classique de déploiement mili-
taire en séquence logique»; (2) que, du fait de ce 
déploiement, des forces soviétiques iniportantes et 
prêtes à une riposte immédi·ate occupent des posi-
tions occidentales plus avancées qu'elles l'ont 
jamais été au cours de ces dernières années; 
(3) que ces forces avancées ont été appuyées par 
une véritable mobilisation d'hommes, de commu-
nications et de moyens de transport importants; 
(4) que les divisions soviétiques se trouvent en 
'l'chécoslovaquie, en bordure de l'O.'T'.A.N., ce qui 
ne s'était j·amais vu depuis 1945; (5) que les divi-
sions soviétiques s'y trouvent en force, qu'elles ont 
atteint un haut niveau de préparation et qu'elles 
sont soumises à cette fin à un entraînement cons-
tant. Ce sont là non des illusions, mais des rPaHtés 
dont il faut tenir compte. L'équilibre des forces 
en Europe centrale a été modifié de façon très 
sensible au préjudice de l'Occi:dent. 
Je ne voudrais pas terminer cet examen de 
la menace sans faire quelques brefs commentaires 
sur l'accroissement des forces navales soviétiques 
en Europe. Naturellement, la flotte soviétique sc 
trouve en Méditerranée depuis des années, mais 
jamais ses unités n'y ont été aussi nombreuses. 
I./arrivée récente du 1\Ioskva, le nouveau porte-
hélicoptères, n'a pas été une surprise, mais elle 
donne une dimension nouvelle à la puissance na-
vale soviétique qui ne cesse de s'accroître en 
Méditerranée. Quiconque lit les journaux ne peut 
ignorer que les navires soviétiques font leur appa-
rition chaque fois que l'O.T.A.N. exécute des 
manœuvres. Par exemple, un journal belge a re-
produit récemment un dessin plutôt satirique qui 
avait paru au Royaume-Uni. On y voit une flotte 
de l'O.T.A.N. entourée d'avions, de navires et de 
sous-marins soviétiques et un marin de l'O.T.A.N. 
dire à un autre: «Tu ne le croiras peut-être pas, 
mais il fût un temps où l'O.T.A.N. devait fournir 
ses propres navires et ses propres avions 'enne-
mis'». 
La surveillance accrue des forces soviétiques 
en Méditerranée reviendra bientôt à un nouvel 
élémelllt de mon commandement de l'O.T.A.N. Le 
21 novembre, nous inaugurerons à Naples, le 
Commandement des forces aéronavales de la 
Méditerranée qu!Ï. aura pour mission de coordon-
ner .et d'améliorer la surveillance aérienne dans 
l'ensemble de catte zone, survei.llance qui sera as-
surée par des avions patrouilleurs américains, bri-




Une dernière remarque à propos de la me-
nace. L'existence de ces forces est évidente, mais 
ce qui ne l'est pas moins c'est la volonté de 
l'Union Soviétique d'utiliser son potentiel mili-
taire pour parvenir à ses :llins sans égard pour 
l'opinion mondiale, ni même pour les réactions 
du monde communiste. Pour nombre d'observa-
teurs, l'invasion de la Tchécoslovaquie était im-
pensable: pour nombre de champioos de la paix 
bien intentionnés, l'Union SoviétiquE.' avait rejeté 
la tentation de la puissance. Malheureusement, 
ce qui était impensable et paraissait ·avoir été 
rejeté ne l'était pas en réalité. Les Soviétiques 
ont montré leur volonté d'utiliser la puissance 
dont ils disposent chaque fois que leurs intérêts 
vitaux sont en jeu, quelle que soit l'opposition de 
l'opinion mondiale. 
Passons maintenant à la seconde de mes res-
ponsabilités en tant que Commandant suprême 
des forees alliées en Europe: la mission dont m'a 
chargé le Conseil Atlantique nord. A leur réunion 
de Bruxelles en décembre dernier, les ministres 
de l'O.T.A.N. ont adopté un nouveau concept stra-
tégique révisé en fonction duquel se définit ma 
mission. Le communiqué publié à l'issue de cette 
réunion déclare: 
«Ce concept, qui adapte la stratégie de 
l'O.T.A.N. à l'évolution politique, militaue 
et technologique, prévoit une gamme souple 
et équilibrée de ripostes classiques et 
nucléaires, graduées selon les niw~aux 
d'agression ou de menaces d'agression.~> 
Cette nouvelle directive a entraîné d'énormes 
modifications de nos plans, de notre base logis-
tique et de notre entraînement. Elle a mis bien 
daYantage l'accent sur les forces classiques. Ce-
pendant, elle est su,rvenue au moment même où 
certains paJ"S de l'O.T.A.N. envisageaient, et dans 
certains cas, pratiquaient déjà des réductions de 
leurs forces classiques. C'était, bien entendu, 
parfaitement illogique. Au cours des mois qui ont 
suivi l'application de cette directive, il en a étë 
de même. On n'a entendu parler à l'O.T.A.N. 
que de redéploiements, de réexamens, de réorga-
nisations, de restructurations, de révisions - tout 
cela, bien entendu, signifiant en fin de compte 
réductions des forces classiques qui étaient pré-
cisément nécessaires pour appliquer la nouvelle 
directive et maintenir les forces occidentales à un 
haut niveau de préparation. 
Je veux espérer que les récents débats qui ont 
eu lieu à l'O.T.A.N. après l'affaire tchécoslo-
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by the mored-up Foreign and Defence Ministers 
meeting to be held in Brussels on 14th-
16th November, will bring about decisions to 
reverse this dangerous trend. In addition, I hope 
that the necessary actions will be taken to 
improve the manning, training .and modernisation 
of our present forces. 
To some authorities, it might also seem that 
sparc can be traded for time. This assumes a slow 
moving attack across a broad front. But such 
thinking is not only fallacious, it is clangerous. 
To begin with, wc simply do not have the 
grouncl to give up. 
Recondly, the speed of the deployments of 
the \V arsaw Pact forces, the multiple crossings 
of the Czcch frontier, should lay that mis-
conception to rest. Furthermorc, the Five-Nation 
\Varsaw Pact move on 21st Augnst achieved 
complete tactical surprise. 
Finall.v, sufficicnt NATO conventional forces 
must h<' available, on the ground, if they are 
expected to conduct an effective forward defence 
but, if Allied Command Europe is to execute 
such a fOI-ward dcfence strategJr effectively. we 
must rely on forces which arc on the spot or 
readily available, which arc in a high state of 
readiness, which are properly manned, properly 
trained and properly equipped. I speak in terms 
of hours and days, not weeks and months. 
This matter of timing is important, for if our 
dual-based forces are to be effective they must be 
capable of being moved very quickly. There is no 
doubt that the movement of the First Armoured 
Division from Fort Hood to Europe in Exercise 
Big Lift in 1963 demonstrated an impressive 
breakthrough in strategie mobility, but it should 
be remembered that only personnel with indi-
viùual equipment were moved. The Division then 
married up with its heavy equipment which had 
been previously stored in Germany. As I have 
constantly maintained and General Whceler has 
recently pointed out, there can he no major 
reliance placed on a big lift type of operation to 
ensure the prompt return of United Rtates troops 
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to Europe in a time of crisis. Our reinforcement 
capability has been greatly improved, but it is no 
substitute for forces actually on the ground. 
While dual basing does not reduce the troop 
commitment to NATO, it does degrade our "in 
theatre" capabilities and there:fore reduces our 
readiness to meet an attack with little or no 
warning. 
I have been speaking of forces ma1llly in 
terms of manpower, though of course the weapons 
and equipment of those forces are inseparable 
from the soldier himself. And it is equally true 
that the resources requirements of money and 
material go together. Here again requirements 
are for an increase in quality. I appreciate that 
many NATO nations are under severe domestic 
political and economie pressures to reduce defence 
expenditures, but if the Alliance is to retain its 
strength and maintain its security, the necessary 
resources must be provided. W e need to modernise 
our fOI'ces, to build up our stockpiles, to modify 
sorne equipment to make it dually capable, in 
summary, to improve our current military capa-
bilities. Let me emphasise that this does not refer 
to combat forces alone, for there appears to be a 
trend in the direction of negating the importance 
of balanced forces - that is combat forces ade-
qnately backed up by combat and service support. 
Our United States Logistical Services, by the 
way, did an outstanding job during our recent 
relocation from France. Over a million tons of 
equipment and supplies were moved, mostly to 
forward bases in Germany, sorne to stockpiles in 
the United Kingdom, sorne even returned to the 
United States. In addition, more than one 
hundred thousand people were moved to new 
areas, as were scores of both NATO and national 
headquarters and other installations. The ability 
to do ali this while still maintaining a high state 
of combat readiness is indeed worthy of high 
praise. 
Our infrastructure system in Europe also 
continues to be most effective, with further 
growth anticipated; by infrastructure I mean 
those common-funded, built-in support facilities 
which are to be found throughout NATO Europe 
- more than 200 airfields, many fuel pipelines, 
extensive communications and air defence 
systems. W e are presently expanding our corn-
vaque et qui seront couronnés par la réunion des 
ministres des affaires étrangères et de la défense 
qui se tiendra du 14 au 16 novembre, à Bru.:l!elles, 
permettront de prendre des décisions susceptibles 
de renverser cette doogereuse tendanee. J'espère, 
en outre, que les mesures nécessaires seront prises 
pour accroître les effectifs, l'entraînement et la 
modernisation de nos forces actuelles. 
Certaines instances paraissent croire égale-
ment que l'espace peut remplacer avantageus~ 
ment le .temps. Elles se fondent sur 1 'hypothèse 
d'une attaque se déployant lentement wr un large 
front. Or, ce raisonnement est non seulement 
fallacieux, mais dangereux. 
En premier lieu, nous ne pouvons nous per-
mettre de céder le moindre pouce de terrain. 
Deuxièmement, la rapidité avec laquelle les 
forces du Pacte de Varsovie se sont déployées et 
la multiplicité des points de pénétration en Tché-
coslovaquie devraient suffire à réfuter la fausseté 
de ce raisonnement. De plus, l'initiative des cinq 
pays du Pacte de Varsovie, le 21 août dernier, 
a constitué, sur le plan tactique, une surprise 
totale. 
Enfin, nous devons disposer de forces terres-
tres classiques suffisantes, si nous voulons qu'elles 
assurent une défense avaneée efficace. Si le com-
mandement allié en Europe veut appliquer cette 
stratégie de défense avancée d'une manière effi-
cace, il doit pouvoir compter sur des troupes déjà 
sur place ou rapidement disponibles, qui ont 
atteint un haut niveau de préparation, qui dis-
posent d'effectifs suffisanlts et qui ont reçu un 
entraînement et un matériel appropriés. C'est une 
question d'heures et de jours, et non de semaines 
et de mois. 
Ce facteur temps est important car, pour 
être efficaces, nos troupes basées sur deme conti-
nents doivent pouvoir être transportées très 
rapidement. Il est hors de doute que le transfert 
de la première division blindée de Fort Hood 
en Europe lors de l'exercice Big Lift, en 1963, 
a constitué une démonstration impressionnante 
de mobilité stratégique, mais il ne faut pas oublier 
qu'il s'agissait uniquemenJt de tralllSporter des 
hommes avec leur équipement individuel. La 
division a retrouvé ensuite son matériel lourd qui 
était resté en Allemagne. Comme je n'ai jamais 
cessé de l'affirmer, et comme le général Wheeler 
l'a récemment souligné, on ne saurait se fier 
essentiellement à des opérations du type Big Lift 
10 
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pour assurer en temps de crise le retour rapide 
des troupes américaines en Europe. Notre poten-
tiel de renforcement a été grandement amélioré, 
mais il ne peut remplacer les forces effective-
ment sur place. Si le système de double base ne 
réduit pas l'importance des troupes affectées à 
l'O.T.A.N., il affecte notre potentiel sur le théâtre 
des opérations même et réduit par conséquent 
notre rapidité de risposte à une attaque lancée 
par surprise ou presque sans préavis. 
J'ai parlé jusqu'ici des forces en pensant 
surtout aux effectifs, bien qu'on ne puisse évi-
demment dissocier le soldat proprement dit des 
armes et de l'équipement. Et il est également vrai 
que les besoins en argent et en matériel vont de 
pair. Là encore, une amélioration de la qualité 
s'impose. Je sais bien que nombre de pays de 
l'O.T.A.N. sont soumis à de sévères pressions 
intérieures d'ordre politique et économique dans 
le sens d'une réduction des dépen<Jes militaires, 
mais si l'on veut que l'Alliance conserve sa puis-
sance et assure sa sécurité, il faut lui fournir les 
ressources nécessaires. Il nous faut moderniser 
nos forces, constituer nos stocks, modifier cer-
tains équipements pour les rendre bivalents, bref, 
améliorer notre potentiel militaire actuel. Per-
mettez-moi d'insister sur le fait que cela ne con-
cerne pas uniquement les forces combattantes. 
En effet, il semble que l'on tende actuellement 
à nier l'importance de forces équilibrées, c'est-
à-dire de forces combattantes convenablement 
appuyées par des unités et des services de soutien. 
Nos services logistiques américains, soit dit en 
passant, ont fait un travail remarquable lorsque 
nous avons dû récemment partir de Ji'rance. Plus 
d'un million de tonnes d'équipement et de fourni-
tures ont été transportées, en majeure partie vers 
des bases avancées en Allemagne, mais aussi vers 
des dépôts au Royaume-Uni, et certa;ines sont 
même retournées aux Etats-Unis. En outre, plus 
de cent mille personnes ont été transportées vers 
de nouvelles zones ainsi que des dizaines d'états-
majors atlantiques et nationaux et d'autres instal-
lations. Avoir accompli tout cela tout en mainte-
nant un haut degré de préparation au combat, 
mérite les plus grands éloges. 
Notre infrastructure en Eurooe continue 
également d'être des plus efficaces êt son exten-
sion est envisagée; par infrastructure, j'entends 
les installations logistiques intégrées financées en 
commun que l'on trouve en Europe dans toute la 
zone O.T.A.N.: plus de 200 aéroports, de nom-
breux oléodues, de vastes réseaux de communi-
cations et de défense anti-aérienne. Nous étendons 
munications to include 1Jhe use of satellite com-
munications. Ail of these facilities are paid for 
by member nations on an agreed pereentage basis. 
The infrastructure programme not only 
increases the defensive capability of the Alliance, 
it has the added vaiJ.ue of underscoring to ali 
members the political cohesion and solidarity o.f 
NATO by the very physical presence of common 
allied facilities on national soil. 
Now, for the first time in history, we have in 
our great NATO Alliance, commanders, staffs 
and headquarters functioning effectively with 
up-to-date operational plans prepared to carry 
out their defensive missions. We have national 
military units familiar with their assigned mis-
sions lo~ted where they can promptly undertake 
the implementation of these missions at short 
notice. In addition, we have the necessary com-
munications to direcfthe operation of these forces, 
together with all collateral military activities. W e 
also have in being a large and effective infra-
structure system which provides the air bases 
and logistical installations to support our military 
operations. 
These accomplishments are highlighted by 
the fact that in 1966, at the time of the French 
withdrawal from the military integrated structure 
of the Alliance, many regarded it as the beginning 
of the end of NATO. The Alliance was then 
regarded as being in disarray. Yet today the 
member nations have closed ranks and the 
solidarity, determination and will are there for 
aU to see. 
Source: Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 211, 29th Ootober 1968. 
84. Speech from the Throne by 
Ber Majesty Queen Elisabeth II, London 
30th October 1968 
(Extraets) 
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My government will continue to play an 
active part in the efforts of the United Nations 
to ensure peace and to assist the advancement of 
the developing world. 
My government will continue to work 
through the United Nations for a just and lasting 
peace in the Middle East. They will take every 
opportunity open to them to help the two sides 
achieve a negotiated settlement of the Vietnam 
conflict. 
My government intend to ratify the treaty 
on the non-proliferation of nuclear weapons. They 
will continue to work actively for further pro-
gress on measures of arms control and disarma-
ment in both the nuclear and non-nuclear fields. 
To this end they will vigorously pursue the pro-
posais they have put forward to advance the 
negotiations. 
My government will maintain tbeir applica-
tion for :membership of the European Communi-
ties and will promote other measuretl of co-opera-
tion in Europe in keeping with this. 
My government will continue to support 
Britain's alliances for collective defence and will 
play an active part in the North Atlantic Alliance 
as an œsential factor for European security. The 
development of my government's relations with 
the countries of Eastern Europe which took part 
in the invasion of Czechoslovakia has necessarily 
been set back, but it remains their aim to work 
for genuine East-West understanding. 
..... ,. 
80'Uf'C6: Ha.nsa.rd, 30th Ootober 1968. 
85. Plan submitted by Mr. Debré to the Coruacil 
of the European Commruaities, Brussels 
4th Nooember 1968 
Programme for strengthening 
the European Commruaities 
In the 1ast ten years, the French Govern-
ment has constantly given evidence of the impor-
tance it attaches to the European undertaking 
based on the Treaties of Paris and Rome estab-
,~ 
actuellement nos systèmes de communications de 
façon à englober l'utilisation des télécommunica-
tions par satellite. Toutes ces installations sont 
financées par les pays membres sur la base d'un 
pourcentage déterminé. 
Le programme d'infrastructure n'augmente 
pas seulement le potentiel défensif de FAlliance, 
il a aussi le mérite de souligner, auprès de tous 
les membres de l'Alliance, la cohésion et la soli-
darité politiques de l'O.T.A.N. par la présence 
matérielle d'installations alliées communes sur le 
territoire national. 
Aujourd'hui, pour la première fois dans 
1 'histoire, nous avons, dans notre grande alliance 
de l'O.T.A.N., des commandants, des états-majors 
et des quartiers généraux fonctionnant efficace-
ment selon des plans opérationnels tout à fait à 
jour, conçus pour leur permettre de remplir leur 
mission défensive. Nous avons des unités mili-
taires nationales familiarisées avec ]es missions 
qui ,leur sont confiées, stationnées là où elles 
peuvent, dans les plus brefs délais, commencer 
rapidement à s'en acquitter. Nous disposons, en 
outre, de systèmes de communications permettant 
de diriger les mouvements de ces forees, ainsi que 
toutes les activités militaires connexes. Nous dis-
posons également d'un sytème d'infrastructure 
vaste et efficace qui fournit les bases aériennes et 
les installations logistiques nécessaires au soutien 
de nos opérations militaires. 
Ces réalisations sont d'autant plus remar-
quables qu'en 1966, au moment où la France s'est 
retirée de l'organisation militaire intégrée de 
l'Alliance, beaucoup ont cru que c'était pour 
l'O.T.A.N. le commencement de la fin. L'Alliance 
était considérée comme en désarroi. Or, aujour-
d'hui, les pays membres ont serré les rangs et la 
solidarité, la détermination et la volonté éclatent 
aux yeux de tous. 
80Uf'C6: Ambassade des Etats. Unis, Paris, Daily Radio 
Btdlmn, no 211, 29 octobre 1968 (Traduotion U.E.O.). 
84. Discours du tr6ne de la Reine Elisabeth II 
d'Angleterre 




Mon gouvernement continuera à participer 
activement aux efforts des Nations Unies pour 
garantir la paix et contribuer au progrès des pays 
en voie de développement. 
Mon gouvernement continuera à œuvrer, par 
l'intermédiaire des Nations Unies pour une paix 
juste et durable au Moyen-Orient. Il saisira toutes 
les occasions qui lui seront offertes pour aider 
les deux parties à parvenir à un règlement négocié 
du conflit vietanmien. 
Mon gouvernement a l'intention de ratifier 
le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires. Il continuera à s'employer activement 
en faveur de nouvelles mesures de contrôle des 
armements et de désarmement. A cette fin, il sou-
tiendra vigoureusement les propositions qu'il a 
formulées pour faire progresser les négociations. 
Mon gouvernement maintiendra sa demande 
d'adhésion aux Communautés européennes et en-
couragera, à cet égard, d'autres mesures de coopé-
ration en Europe. 
Mon gouvernement continuera à so,Itenir 
les alliances de la Grande-Bretagne en matière de 
défense collective et participera activement à 
l'Alliance de l'Atlantique nord en tant que 
facteur essentiel de la sécurité européenne. Le 
développement des rapports de mon gouverne-
ment avec les pays d'Europe orientale qui ont 
participé à l'invasion de la Tchécoslovaquie s'est 
nécessairement ralenti, mais il reste l'objectif qu'il 
s'est fixé pour parvenir à une véritable compré-
hension entre l'Est et l'Ouest. 
Source: Hanaard, 30 octobre 1968 (Traduction U.E.O.). 
85. Plan présenté par M. Debré, Ministre 
français des affaires étrangères, au ConseU 
des Communautés européennes d Bruxelles 
4 novembre 1968 
Programme relatif au renforcement des 
Communautés européennes 
Le gouvernement français a donné, au cours 
des dix dernières années, des témoignages cons-
tants de l'importance qu'il attache à l'entreprise 
européenne fondée sur les Traités de Paris et de 
lishing the European Communities. It is convinced 
that the remarkable expansion which has taken 
place in the member States during this period 
is largely due to joint action to apply the pro-
visions of these treaties and that it is in the 
interests of .b'rance and each of its partners in 
the Communities to continue this effort without 
losing momentum. .b~rance, for its part, intends 
to follow this course and in this spirit proposes 
a programme for strengthening the European 
Communities. 
Progress to date has been rapid and decisive 
in regard to the movement of goods, essential in 
the field of agriculture and important in other 
fields. Together with a growing interpenetration 
of men and ideas, the framework of a single 
market has been created more quickly than was 
initially thought possible and a major contribu-
tion has been made to economie progress in the 
member States. 
New efforts must now be made by the gov-
ernments which signed the treaties so that the 
work already accomplished will be brought to 
fulfilment in a greater economie union. 
The French Government is aware of the 
magnitude and many different aspects of such 
a task. It means that decisions necessary for the 
smooth operation of the common agricultural 
policy must be taken in the coming months. It 
also means that the harmonisation started with 
the merger of the Community institutions must 
be completed by merging the treaties. It implies 
that the member States will pursue and streng-
then co-operation in the field of economie and 
monetary policy. 
But other decisions are necessary and urgent 
for improving the customs union that now 
exista and laying the foundations for the econo-
mie union. What has been achieved must be 
consolidated and work that is already far advan-
ced must be completed without delay. Also, a new 
and devisive impetus must be given to the con-
sideration of problems which must be solved if 
the Common Market, which has already started 
in the agricultural field, is to become fully oper-
ative in the industrial field. The present pro-
gramme deals with ali these questions. 
• •• 
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1. In a resolution of 26th July 1966, the mem-
ber States agreed to harmonise their customs 
legislation before abolishing intra-Community 
customs duties insofar as this was necessary for 
avoiding certain diversions of trade. 
Major decisions were taken in accordance 
with thiS resolution, but covering only part of 
the programme the Oouncil had laid down. Other 
draft regulations and directives are still bemg 
diseussed. and it would obviously be desirable to 
speed up their adoption. 
In this spirit, it is proposed that the Couneil 
adopt by 31st December 1!:168 ali the draft regu-
latiOns and directives coneerning Commumty 
transit, free zones, active proeessing traffie, 
customs warehouses, payment of customs duties, 
Community prefinancing of refunds on exports 
and the provisional deposit of goods. 
2. With a view to facilitating the free move-
ment of goods within the Common .Market, now 
freed from ali tariff obstacles, it is proposed 
that the Council pay special attention to the 
progressive but early removal of technical obsta-
cles to trade. 
The Commission has made proposais in this 
respect in the form of a general programme 
accompanied by a time-table for the removal of 
these obstacles. These proposais are now being 
discussed. · 
It would be desirable to speed up these 
discussions so that the Council can give a ruling 
on a final time-table by lst February 1969. 
The diversity of the rules governing the 
manufacture and marketing of many products 
in each member State, particularly where food-
stuffs are concerned, may hold up the internai 
expansion of trade and the formation of a homo-
genous market just as much as the existence of 
technical obstacles. 
Directives for the harmonisation of national , 
regulations with regard to a num.ber of products 
are now being considered. 
The Council should agree on the need to 
adopt them by 31st March 1969 and decide in 
the following weeks on any additional action 
which may seem necessary . 
' 1 
Rome instituant les Communautés européennes. 
Il est convaincu que le climat rema11quable d'ex-
pansion qu'ont connu les Etats membres au cours 
de cette période est, dans une large mesure. le 
fruit de l'action engagée en commun pour don-
np,r effet aux dispositions de ces traités, et flUe 
1 'intérêt de la France. comme celui de chacun des 
partenaires de cel1e-ci dans les Communautés, 
est de poursuivre cet effort sam; en diminuer 
le rythme. Son intention est de faire en sorte. 
, pour <'e qui le concerne. qu'il en aille ainsi. et 
c'est dans cet esprit qu'il propose un programme 
tendant à renforcer les Communautés euro-
péennes. 
Les progrès réalisés jusqu'à présent ont été 
rapides et décisifs dans le domaine de la circu-
111tion dPs marchandises, ~ssentiels dans ceh1i d(' 
l'agriculture. importants dans d'autres domaines. 
Accompagnés par une interpénétration croissante 
iles hommes et des idées. ils ont permis ile crérr 
)p <'Mire d'un marché unique dans des oélais nlns 
rnpiiles que ceux que l'on avait initialement jmrés 
nossihles. et ont contribué puissamment à assurer 
1<' progrès économique dans les Etats memhrrs. 
De nouveaux efforts attendent maintennnt 
)p,s gouvernements signataires des traités pour 
assurer. dans la voie d'une plus grande union 
éeonomique, le succès de l'œuvre déjà rénlisér. 
Le gouvernement franGais est consci<>nt de 
l'ampleur d'nnp, tellE' tilche et dP la divf'rsitP or 
sel'! aspects. Elle implique que des décisions né-
<'Pssairf's au bon fonctionnement de la politique 
a!!'ric>ole comm1me soient arr$téPS dans ]es pro-
chains mois. Elle implique également que soit 
mené à son terme par la fusion des traités J'p,ffort 
d'harmonisation engagé avec la fusion des insti-
tutions des Communautés. Elle snnpose q11e les 
Et~tts membres poursuivent et renforcent l~t co-
opération dans le domaine de la politique écono-
mique et monétaire. 
Mais d'autres décisions sont nécessaires et 
urgentes pour assurer le perfectinnnemrnt de 
l'union douanière. maintenant ac>flnise. et la l'PR-
lisation des fondements de l'union économim1n 
Il s'agit, pour une part. de consolider ce qui est 
a('flnis et de conclure à bref délai des travmr" 
déjà très avancés. TI s'acit. d'autre part. de don-
ner une impulsion nouvel1e et décisive à l'examrn 
de problèmes dont la solution est inoif'lnensablP 
si l'on veut que lf' Marché commun. déià enl!11gé 
sur le plan agricole, connaisse sur le plan inilns-
triel un plein épanouissement. C'est sur l'en-





1. Par une résolution du 26 juillet 1966. les 
Etats mPmbres étaient convenus <l'harmoniser, 
avant l'élimination des droits de douane intra-
communautaires, leurs législations douanières 
dans la mesure nécessaire pour éviter certains 
détournements de trafic. 
Conformément à cette résolution, d'impor-
tantes décisions ont été prises. Celles-ci nf' f'Oll-
vrent ('ependant qu'une partie du programme 
que le Conseil s'était donné pour hut df' réalisPr. 
D'autres projets de règlements et de dire('tivPR 
sont toujours en discussion: il y aurait un inté-
rêt évident à en hâter l'adoption. 
Dans cet esprit. il est proposé au ConsPil 
d'adopter. d'ici le 31 décembre 1!l6R l'ensPmhlr 
des projPts de règlements et de directives rE>latifs 
au transit communautaire, aux zones frrmclH's, 
an trafic de perfectionnement actif, aux f'ntrr-
pôts douaniers, au paiement des droits de douane. 
au préfinancement des restitutions et an dépôt 
provisoire des marchandises. 
2. En vue de faciliter la libre circulation des 
marchandises à l'intérieur du Marc>hé commnn 
désormais libéré dP tout obstacle tarifairP. il Pst 
proposé an Conseil d'apporter une attention 
toute particulière à la suppression progrpssive 
mais aussi rapide que possible des entrave!'! tech-
niques aux échanges. 
I1a Commission a fait à ce sujet des prono-
sitions: celles-ci se présentent sous la forme il'nn 
nrogramme général assorti d'un calendrier pour 
la suppression de <'es entraves. Ces proposition<: 
sont PD cours de discussion. 
Il serait souhaitable de les accélérer de te11P 
faGon que, d'ici le 1er février 1969. le Conseil 
soit en mesure de statuer sur un échéanciE-r défi-
nitif. 
La diversité des règles auxquelles sont assu-
jetties, dans chacun des Etats membres, la fabri-
cation et la commercialisation de nomhreux nro-
duits. notamment dans le domaine alimentaire, 
peut freiner au même titre que l'existence d'Pn-
traves techniques l'expansion intérieure <les 
échanges et la formation d'un marché homogène. 
Des directives en vue de 1 'harmonisation des 
réglementations nationales intéressant un cer-
tain nombre de produits sont en cours d'examen. 
Le Conseil devrait convenir de la nécessité 
de procéder à leur adoption avant le 31 mars 
1969, et définir dans les semaines suivantes les 
actions complémentaires qui apparaîtraient né-
cessaires . 
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3. Rightly concerned that inventors should 
have wider territorial protection than that 
afforded by national legislation alone, the Com-
munity had a continuing interest in past years in 
the institution of a Community patent. However, 
work in this field was interrupted four years 
ago, in spite of the fact that the need for such 
protection is still as urgent as ever. 
Other European States are also interested in 
this question. Moreover, it may be of advantage 
to the members of the Community to take part 
in a system for issuing patents extending beyond 
the territory of member States. For these reasons 
and for its own part, the French Government is 
prepared to resume six-power discussions on a 
European system for issuing patents. Other 
interested European countries would be invited 
to take part in this discussion as soon as the 
member countries have explained their views in 
this respect. 
4. The French Government has always been 
strongly in favour of anything which might be 
done between member States to remove legal and 
fiscal obstacles to the formation of truly Com-
munity firms of Common Market dimensions. 
It was in this spirit that a few years ago 
it took the initiative of proposing the elaboration 
of a European company statute and has since 
taken part in the work for this and for the defi-
nition of a system to facilitate mergers between 
firms in the Common Market. 
It is still convinced that new impetus must 
be given to this work and that it must be com-
pleted. It would therefore be prepared to seek 
solutions for overcoming without delay the main 
difficulties so far encountered in the discussions 
on the European company. At the same time, a 
start should be made on drawing up the articles 
of this company as quickly as possible. 
5. A consequence of the Common Market has 
been the development of co-operation agreements 
between firms in member States. This is a natural 
and desirable trend. 
151 
However, the provisions of the treaty and of 
Rule 17 on agreements could have hindered this 
evolution had the Commission not taken the ini-
tiative of interpreting them in such a way as to 
avoid this drawback. 
It would however be useful for the Council 
to discuss this matter in order to clarify, in 
agreement with the Commission, the attitude 
which the Community should adopt in a field so 
important for its future. 
6. Aware of the importance of co-operation 
between the member States of the Community 
in the fields of scientific research and technology, 
the French Government is still in favour of 
implementing the relevant resolution adopten by 
the Council on 31st October 1967. 
In view of the delay, it considers that the 
Council should confirm the mandate given on 
31st October 1967 to the ad hoc Working Party 
of the Medium-Term Economie Policy Committee 
and lay down a new time-table. In accordance 
with the decision of 31st October 1967, the 
W orking Party could, if necessary, examine the 
inclusion of other fields of co-operation. 
As from the preparatory stage, the possibil-
ity of external participation would also be con-
sidered and appropriate recommendations made 
if such participation appeared desirable, and the 
Council would give special consideration to this 
aspect of the problem. 
7. The harmonisation of taxation on capital 
and indirect taxation is essential to the proper 
functioning of the Common Market. This, how-
ever, is not keeping pace with the increasing 
interpenetration of the capital markets of the 
member States and the accelerated completion 
of the customs union agreed upon. 
A very wide field of action is open to the 
member States. To show their firm wish to 
advance quickly in this field, the French Gov-
ernment proposes that the Council agree to adopt 
a number of decisions and draw up an additional 
time-table by 31st March 1969. 
It considers that one of the decisions to be 
taken by that date should deal with the taxation 
3. Préoccupée à juste titre d'assurer à ses in-
venteurs une protection territoriale plus étendue 
que celle qui résulte de la seule application des 
législations nationales, la Communauté avait 
porté, au cours des années passées, un intérêt 
soutenu à l'institution d'un brevet communau-
taire. Toutefois, les travaux entrepris dans ce 
domaine sont interrompus depuis quatre ans, bien 
que la préoccupation qui les avait suscités reste 
de la plus brûlante actualité. 
Par ailleurs, d'autres Etats européens por-
tent intérêt à cette question. Au reste, il peut 
être avantageux pour les membres de la Com-
munauté de participer à un système de déli-
vrance des brevets dépassant le territoire des 
Etats membres. Pour ces raisons et pour ce qui 
le concerne, le gouvernement fran~is est dis-
posé à reprendre à Six les discussions sur un 
système européen de délivrance des brevets. Les 
autres pays européens intéressés seraient invités 
à participer à cette discussion dès que les pays 
membres auront précisé leurs idées à ce sujet. 
4. Le gouvernement français a toujours porté 
l'intérêt le plus soutenu à tout ce qui pourrait 
être entrepris entre les Etats membres pour 
éliminer les obstacles de nature juridique et 
fiscale qui s'opposent à la formation d'entre-
prises qui seraient adaptées aux dimensions du 
Marché commun et auraient un caractère vrai-
ment communautaire. 
C'est dans cet esprit qu'il avait pris, il y a 
quelques années, l'initiative de proposer l'éla-
boration d'un statut de société commerrialt> 
européenne et que, depuis lors, il a participé 
aux travaux entrepris à cet effet ainsi qu'à 
ceux relatifs à la définition d'un régime qui 
faciliterait les fusions entre entreprises du Mar-
ché commun. 
Il reste convaincu de la nécessité de donner 
une impulsion nouvelle à ces travaux comme 
de la possibilité de les conduire à leur terme. 
Aussi serait-il prêt, pour ce qui le concerne, à 
rechercher les solutions permettant de surmonter 
rapidement les principales difficultés auxquelles 
se sont heurtées jusqu'ici les discussions relatives 
à la société commerciale européenne. Parallèle-
ment, la rédaction des statuts de cette société 
devrait être entamée le plus rapidement possible. 
5. La réalisation du Marché commun a notam-
ment pour effet de développer les accords de 
coopération entre les entreprises des Etats mem-
bres. Il s'agit là d'une évolution à la fois natu-
relle et souhaitable. 
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Toutefois, les dispositions du traité et celles 
du Règlement no 17 relatives aux ententes 
auraient pu gêner cette évolution si la Com-
mission n'avait pris l'heureuse initiative d'inter-
préter les unes et les autres de telle façon qu'il 
n'en résulte pas un tel inconvénient. 
Il y aurait avantage, cependant, à ce que le 
Conseil ait un débat à ce sujet de façon à mieux 
préciser, en accord avec la Commission, l'attitude 
que la Communauté devrait adopter dans un 
domaine aussi important pour son avenir. 
6. Conscient de l'importance que pourrait revê-
tir une coopération des Etats membres de la 
Communauté dans les domaines de la recherche 
scientifique et de la technologie, le gouverne-
ment français continue de souhaiter la mise en 
œuvre de la résolution adoptée à ce sujet par le 
Conseil le 31 octobre 1967. 
Compte tenu du retard pris, il estime que 
le Conseil devrait confirmer le mandat donné 
le 31 octobre 1967 au groupe de travail ad hoc 
du Comité de politique économique à moyen 
terme, en l'assortissant d'un calendrier nouveau. 
Comme le prévoit la décision du 31 octobre 
1967, le groupe de travail pourrait éventuelle-
ment modifier la liste des domaines pour les-
quels seraient examinées les possibilités de coopé-
ration. 
Il demeurerait entendu, d'autre part, que 
dès les travaux préparatoires, la possibilité de 
participations extérieures serait examinée, que 
des recommandations pourraient être présentées 
à ce sujet si de telles participations apnarai!':-
saient souhaitables, et que le Conseil examinerait 
tout particulèrement cet aspect du problème. 
7. L'harmonisation de la fiscalité sur les capi-
taux et celles de la fiscalité indirecte sont indis-
pensables au bon fonctionnement du Marché 
commun. Elles ne s'effectuent pas cependant au 
rvthme qu'impliquent aussi bien l'interpénétra-
tion croissante des marchés de capitaux des Etats 
membres que l'accélération décidée dans la réali-
sation de l'union douanière. 
Le champ d'action ouvert aux Etats mem-
bres est très vaste. Pour marquer leur ferme 
volonté de progresser rapidement dans ce do-
maine, le gouvernement français propose au Con-
seil de convenir d'adopter, avant le 31 mars 1969. 
un certain nombre de décisions et d'arrêter à 
cette date un calendrier complémentaire. 
Il considère que l'une des décisions à pren-
dre avant cette date devrait porter sur la fisca-
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aspect of mergers on which the Commission has 
prepared overall proposais. Agreement should 
also be reached within the same period on the 
adoption of a directive on the taxation of group-
ed capital. 
With regard to excise, the first decisions 
should deal with the termination of discrimin-
ation already noted by the Commission. 
8. Last July, the Council adopted a first set 
of texts on joint transport policy and new regu-
lations are being studied. 
Work in this field should enable the Council 
to adopt, before the end of the year, in accord-
ance with its decision of 14th December 1967, 
the regulations on the normalisation of railway 
accounts and State action with regard to the 
public service commitments of transport. An 
additional time-table should be laid down at the 
beginning of next year. 
9. In the protocol of agreement on energy 
problems of 2lst April 1964, the Council defined 
the aims of the common energy market. On 
12th July 1967, it approved a report on Com-
munity policy with regard to oil and natural gas 
which sets out the lines to be followed, with par-
ticular regard to supplies and trade policy, and 
demonstrates the interest which should be shown 
in Community firms. On that occasion, the 
Council and the Commission agreed that work 
started in this field would be actively pursued. 
The Commission is preparing a report on 
energy policy. It would be desirable for this 
report to be ready for submission to the Oouncil 
before 31st December 1968. 
'* 
•• 
Procedure has been started for most of the 
abovementioned tasks. It should be pursued 
actively to allow the Council to consider these 
matters and take decisions within the prescribed 
time-limits. 
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There are other activities which should be 
brought up in the Council without delay, either 
because the work started can no longer be 
advanced satisfactorily at the leve! of experts or 
because it was brought to a standstill such a 
long time ago that further discussion by the 
Council seems necessary or, finally, because the 
matters in question have not yet been discussed 
by the Council. 
The French Government wishes the Council 
to consider ail these proposais at its meeting on 
4th and 5th November. 
80'1.WC6 : Ministry for Foreign Affairs, Paris (WEU 
translation). 
86. Declaration of Europe adopted at the 
European Parliamentary Congress, The Bague 
8th-9th NovemlJer 1968 
1. We, European members of parliament, 
assembled at The Hague on the twentieth anni-
versary of the Congress of Europe of 1948. 
declare that it is more than ever necessarv and 
urgent to bring about the economie and p~litical 
union of Europe. 
2. During these last twenty years substantial 
progress has been ·made. But ali further advance 
is now being held up. The present stalemate is 
undermining public faith in the European idea 
and encouraging a revival of nationalism. The 
essential momentum is being lost; and we are 
in danger not merely of making no further 
progress, but of slipping backwards. 
3. The dominant influence of America and 
Russia is increasing: and China is on her way 
to becoming a third super power. The free 
nations of Europe have ceased to have any 
significant say in great international decisions, 
and the rape of Czechoslovakia is a sharp 
reminder of the continuing threat to their 
security. Meanwhile, the technological ~ap 
between the two sides of the Atlantic is getting 
ever wider. 
4. So lon~ as Europe remains divided, her 
position will continue to decline. But unity will 
not come about automatically, simply by waiting. 
It requires positive action and the will to take 
the necessary decisions. 
lité des fusions sur laquelle la Commission a 
établi des propositions d'ensemble. Un accord 
devrait également pouvoir se faire dans le même 
délai pour l'adoption d'une directive sur les 
impôts frappant les rassemblements de capitaux. 
En ce qui concerne les accises, les premières 
décisions pourraient porter sur la suppression 
des discriminations déjà relevées par la Com-
mission. 
8. Le Conseil a arrêté en juillet dernier un 
premier groupe de .textes relatifs à 1& politique 
comiuu;i:te des transports. Il a mis à .l'étude de. 
n~uveaux règlements. 
Les travaux dans ce domaine devraient être 
conduits de telle sorte que lë Conseil adopte 
effectivement avant la fin de l'année, conformé-
ment à sa décision du 14 décembre 1967, les 
règlements relatifs à la normalisation des 
comptes des entreprises de chemins de fer et à 
l'action dés Etats en matière d'obligations de 
service public imposées aux transports. Un calen-
drier complémentaire devrait être arrêté au 
début de l'année prochaine. 
9. IJe Conseil a défini, dans le protocole d'ac-
cord relatif aux problèmes de l'énergÎ!e du 
21 avril 1964, les objectifs du Marché commun 
de l'énergie. Il a approuvé, le 12 juillet 1967, 
un rapport sur la politique de la Communauté 
en matière de pétrole et de gaz naturel qui 
définit les orientations à suivre, notamment sur 
le plan des approvisionnements et de la poli-
tique commerciale, et qui marque 1 Ëtérêt qui 
doit être porté aux entreprises communautaires. 
A cette occasion, le Conseil et la Commission 
sont convenus que les travaux entrepris dans ce 
domaine seraient poursuivis activement. 
Des travaux sont en cours au sein de la 
Commission pour l'élaboration d'un :rapport sur 
la politique énergétique. Il conviendrait qu'ils 
fussent menés à leur terme dans des délais tels 
que le Conseil puisse être saisi de ce rapport 
avant le 31 décembre 1968. 
... 
Pour la plupart des actions qui viennent 
d'être évoquées une procédure se trouve engagée. 
Il convient de veiller à ce que celle-ci soit pour-
suivie avec célérité, de telle mani~e que le 
Conseil puisse être saisi et prendre une décision 
dans les délais prévus. 
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D'autres actions doivent, au contraire, être 
évoquées au Conseil sans attendre, soit que les 
travaux entrepris ne puissent plus progresser 
de façon satisfaisante au niveau des experts, soit 
qu'interrompus depuis une longue période de 
temps, un nouveau débat au Conseil apparaisse 
nécessaire, soit enfin qu'il s'agisse de sujets 
dont le Conseil n'a pas encore débattu en tant 
que tels. . 
Le gouvernement français souhaite qu'à l'oc-
casion de sa session des 4 et 5 novembre, le 
Conseil procède à un examen d'ensemble de ces 
propositions. · 
· Source : Ministère d~ affa.ires étrangères, Paris. 
86. Déclaration de l'Europe adoptée par le 
Congrès parlementaire européen d La Haye 
8~9 novembre 1968 
1. Nous, parlementai.res d'Europe assemblés à 
La Haye lors du vingtième anniversaire du 
Congrès de l'Europe en .1948, proclamons la 
nécessité et l'urgence, ·plus impérieuse que ja-
mais, de réaliser l'union économique et politique 
de l'Europe. 
2. Ces vingt dernières années ont vu s'ac-
complir des progrès substantiels. Mais toute 
nouvelle progression se trouve maintenant com-
promise. L'impasse actuelle mine la foi que 
vouent les peuples à l'idée européenne et encou-
rage la renaissance du nationalisme. L'impul-
sion décisive se perd et nous courons le danger 
non seulement de ne pas progresser davantage 
mais de reculer. 
3. L'influence prépondérante de l'Amérique 
et de la Russie s'accroît et la Chine est en train 
de devenir une troisième superpuissance. Les 
nations libres d'Europe ont cessé de jouer un 
rôle significatif dans les grandes décisions inter-
nationales et le viol de la Tchécoslovaquie vient 
de leur rappeler que leur propre sécurité est 
toujours en cause. Entre-temps, l'écart techno-
logique entre les deux côtés de l'Atlantique 
s'agrandit sans cesse. 
4. Aussi longtemps . que l'Europe demeurera 
divisée, ses positions continueront à s'affaiblir. 
Mais l'unité ne se réalisera pas automatiquement 
dans l'attente. Elle requiert une action positive 
et la volonté de prendre les décisions nécessaires. 
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5. The best and most natural way to unite 
Europe is to build up the foundations of the 
European Community which means simultane-
ously: 
(1) to complete the process of economie and 
social integration; 
(2) to strengthen progressively the demo-
cratie character of its institutions; 
(3) to enlarge its membership by the admis-
sion of Britain and other European 
nations; 
(4) to extend the competence of the Com-
munity to the wider political sphere. 
The governments should make a fresh effort to 
compose their differences and go forward 
together. 
6. But the peoples of Europe cannot afford 
to stand still any longer. If this road continues 
to be blocked by disagreement we call upon 
those governments which recognise the pressing 
need for European unity to seek . other ways 
towards the integration of their policies in 
spheres outside the scope of the European Com-
munity and towards the setting up of the neces-
sary common institutions with supranational 
powers and a solid democratie structure based 
on direct universal suffrage. The matters on 
which joint study and decision are needed 
include international affairs, defence and arms 
procurement. We ask that a conference of heads 
of government be convened for this purpose. 
Any agreements made should be open to sub-
sequent accession by other countries. 
7. The final decisions rest with governments 
and parliaments. But the active support of the 
people they represent is indispensable. W e 
therefore appeal to aU who share our aim, 
and particularly to the rising generation, to 
help by word and deed, to hasten the construc-
tion of the United States of Europe. 
Source: Europe Documents No.''500, 15th Novem· 
ber 1968. 
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87. Press communiqué issued after the ELDO 
Ministerial Conference, Bonn 
11th Nooember 1968 
At the conclusion of the meeting the fol-
lowing decisions were taken 1. 
A. (1) The current ELDO programme for 
Europa I and Europa II wm be continued until 
its completion, within the ceiling of 626 MMU 
in accordance with a plan submitted by the 
Scientific and Technical Committee which envi-
sages three further firings from Woomera -
F 7, F 8 and F 9 - and two firings - F 11 
and F 12 (both with the perigee stage but 
without the apogee stage) from French Guiana. 
(2) A fur.ther development programme will 
be prepared and an institutional framework 
studied with a view t<> the European satellite 
launching programmes and in particular the 
launching of heavy geostationary application 
satellites (communications satellites up to 500 kg) 
by means of: 
( i) studies, 
(ii) experimental work. 
The detailed development plan will be deter-
mined on the basis of the resolutions adopted on 
the development of the European research and 
application satellites. 
B. Pending the implementation of transitional 
measures with a view to the setting up of a single 
space organisation, the Council will, in consulta-
tion with the Committee of Senior Officiais: 
(1) draw up proposais for a new organ-
isation of the management of future 
launchers; 
(2) prepare proposais for new forms of 
contract with industry which enable 
genuine oompetition by the formation of 
industrial consortia and the conclusion 
for fixed priee contracts; 
(3) submit proposais on these points and 
on a detailed development plan by 
31st December 1969; 
1. The Italian Delegation giving its agreement ad 
referendum and the United Kingdom Delegation abstain-
ing. 
" 
5. La voie la meilleure et la plus naturelle pour 
unir l'Europe est de bâtir sur les fondations de 
la Communauté européenne, c'est-à-dire, tout à 
la fois: , . ..1 ..,. j J 
(1) achever le processus d'intégration éco-
nomique et sociale; 
(2) renforcer progressivement le caractère 
démocratique de ses institutions; 
(3) élargir sa composition par l'adhésion de 
la Grande-Bretagne et d'autres :Q.ations 
d'Europe; 
(4) étendre la compétence de la Commu-
nauté à de plus larges domaines politi-
ques. 
Les gouvernements doivent tenter un nouvel 
effort pour éliminer leurs divergences et pro-
gresser tous ensemble. 
6. Mais les peuples d'Europe ne peuvent de-
meurer plus longtemps immobiles. Si cette voie 
continue d'être bloquée par le désaccord, nous 
en appelons à tous les gouvernements qui recon-
naissent le pressant besoin d'unité européenne, 
pour qu'ils recherchent d'autres mo~ns de pro-
gresser vers l'intégration de leurs politiques 
dans les domaines hors de la compétence de la 
Communauté européenne et vers l'établissement 
des institutions communes nécessaires, dotées de 
pouvoirs supranationaux et d'une structure dé-
mocratique solide fondée sur le suffrage uni-
versel direct. Les matières qui requièrent l'étude 
et la prise de décisions en commun comprennent 
essentiellement les affaires internationales, la 
défense et les armements. Nous demandons que 
se réunisse dans ce but une Conférence de chefs 
de gouvernements. Tout accord qui serait conclu 
devrait demeurer ouvert à l'adhésion ultérieure 
d'autres pays. 
7. Les décisions finales appartiennent aux gou-
vernements et aux parlements. Mais le soutien 
actif des peuples qu'ils représentent est indis-
pensable. C'est pourquoi nous faisons appel à 
tous ceux qui poursuivent nos objectifs, et spé-
cialement à la jeunesse, pour qu'ils aident, par 
la parole et par l'action, à la construction des 
Etats-Unis d'Europe. 
Sowrce : Document Mouvement européen.. 
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87. Communiqué de presse publié après la 
réunion du Conseil des Ministres du 
C.E.C.L.E.S. d Bonn 
11 noven1bre 1968 
A l'issue de cette conférence, les décisions 
suivantes ont été prises 1 : 
A. (1) le programme actuel du C.E.C.L.E.S. 
pour Europa I et Europa II sera poursuivi jus-
qu'à son terme, dans les limites du plafond de 
626 millions d'U.C., conformément à un plan 
présenté par le Comité scientifique et technique 
et prévoyant trois nouveaux tirs à partir de 
Woomera - F7, F8 et F9 - ét deux autres, 
Fll et F12, à partir de la Guyane, ces deux 
derniers comportant l'étage de périgée mais non 
l'étage d'apogée; 
(2) un programme de mise au point ultérieur 
sera préparé et un cadre .institutionnel étudié en 
vue des programmes de lancement de satellites 
européens, et notamment du lancement de gros 
satellites d'application géostationnaires (satellites 
de télécommunications jusqu'à 500 kg) grâce à: 
( i) des études, 
(ii) des travaux expérimentaux. 
Le plan de développement détaillé sera arrêté 
en fonction des résolutions adoptées sur la mise 
au point des satellites européens de recherche et 
d'application. 
B. En attendant la mise en œuvre de disposi-
tions transitoires en vue de la création d'une 
organisation spatiale unique, le Conseil, prenant 
l'avis du Comité des hauts fonctionnaires: 
(1) élaborera des propositions visant à assu-
rer une nouvelle organisation de la 
gestion des lanceurs futurs; 
(2) préparera des propositions portant sur 
de nouvelles formes de contrats avec 
l'industrie, en vue d'obtenir une véritable 
compétitivité par la création de consor-
tiums industriels et la conclusion de 
contrats à prix forfaitaires; 
(3) soumettra des propositions sur ces sujets, 
ainsi qu'un plan de développement dé-
taillé, avant le 31 décembre 1969; 
1. L'accord de la délégation italienne a été donné 
aà referendum et la délégation du Royaume-Uni s'est 
abstenue. 
(4) examine whether supplementary alloca-
tions shou1d possibly be made for studies 
and experimental work in 1969 and 1970 
in addition to the funds available now; 
(5) consider, before 30th June 1969, the 
manner in which a production pro· 
gramme of Europa II launchers can be 
completed rapidly and under conditions 
that wou:ld be of interest for the future. 
This study will be notably aimed at 
establishing industrial cost priees for ail 
the launcher components and in parti-
cul-ar Blue Streak. 
C. The Conference also ;noted: 
(1) The United Kingdom statement to the 
effect that: · 
"The United Kingdom undertakes to supply, 
or that its industry could supply, Blue Streak 
launchers or components thereof at least up to 
1976 to ELDO, to member States of ELDO, or, 
in the event of the dissolution of ELDO, to former 
members of ELDO or to any grouping of former 
members, ~or use in launchings from the terri-
tory of members or former members of ELDO 
for peaceful purposes, whether in the field of 
space researeh or of exploitation applications, on 
the explicit understanding that no additional 
financial hurden falls upon the United Kingdom 
Government, and that orders are placed in 
time." 
(2) The following statement by the French 
and German Delegations: 
"(i) The solution proposed by the ELDO 
Council f'Or the continuation of the ELDO pro-
gramme (cf. A(1) a;bove) no longer contains rthe 
apogee motor and the development of the PAS 
test satellite. 
(ii) The Conference realises the fact that 
such a solution is difficult for Italy to accept 
without suitable ,compensation. The French and 
German Delegati'Ons consider that it is reason-
able and desirable to make use for the SY!fiphonie 
project of the experience of Italian industry 
with the development of the apogee motor and 
are prepared to entrust, within the framework 
of this project, prime contractorship to Italy 
for the development of the apogee motor, on 
condition that Italy makes an economie and 
competitive offer respecting the time-scale and 
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that the Italian Delegation agrees to the solution 
for the programme fùreseen above. 
(iii) In the event that, in order to comply 
with technical specifications and time liniiis, 
Italian industry was compelled to turn to the 
industries of other States, it would be undei-stood 
that priority would be given to France and 
Germany for the su b-eon tracts.~· 
D. The Conference also instructed 
the Council of ELDO .1;o take aU. necessary 
steps so .that the .1969 Budget may be .approved 
before the end of the current ~ar. .. . 
Source: ELDO p~ss. comm~iq'!lé CP (68J_ 5 .. 
88. Final communiqué issued after the NATO 
Ministerial Meeting, Brussels 
16th Novembcr 1968 
1. The North Atlantic Council met in minis-
terial session in Brussels on 15th and 16th No-
vember. The meeting was attended by Foreign, 
Defence and Finance Ministe:rS. The Council had 
moved forward from mid-December its normal 
year-end meeting so that Ministers might discuss 
at an earlier date the serious situation following 
the armed intervention in Czechoslovakia and 
the occupation of that country by forces of the 
Soviet Union and of four of its W arsaw Pact 
Allies. 
2. Ministers reaffirmed the inviolability of the 
principle, which has been invoked on numerous 
occasions by every country, including the USSR, 
that all nations are independent and that con-
sequently any intervention by one State in the 
affairs of another is unlawful. 
They noted that this principle has been 
deliberately violated by the Soviet leaders with 
the backing of four of their allies. World opinion 
has been profoundly shocked by this armed 
intervention carried out against the wishes of 
the Government and people of Czechoslovakia. 
Ail the members of the Alliance have denounced 
this use of force which jeopardises peace and· 
international order and strikes at the principles 
of the United Nations Charter. Like ali other. 
peoples, the people of Czechoslovakia must be 
free to shape their future without outside inter~ 
ference. Agreements concluded under the pres-
sure of occupying forces can provide no justific-
ation for challenging this basic concept. 
!" 
(4) ·examinera si· des· montants. f!Upplém~n­
. . ·: taî:res doivent être éventuellem-ent prévus 
.. · pour les étud'es et travaux· expérimen-
taux en 1969 et 1970 en plus des crédits 
disp.onibles; 
(5)· -étudiera. àvant le 30 juin 194i9, de quelle 
façon un programme de production de 
lanceurs Buropa II pourra être réalisé 
rapidement et à des conditions intéres-
santes pour 11avenir. Cette 6tude tendra 
notamment à l'établissement de prix de 
revient industriels pour l'ensemble des 
constituants du lanceur et ea particulier 
dù ·Blue Streak. 
C. La con:flérence prend note également: 
(1) de la déclaration du Royaume-Uni selon 
laquelle: 
«Le gouvernement du Royaume-Uni s'~ngage 
à fournir ou à permettre à son industrie de four-
nir des lanceurs Blue Streak ou des éléments de 
celui-ci au moins jusqu'en 1976, au C.E.C.L.E.S. 
ou à ses Etats membres, ou, en cas de dissolution 
du C.E.C.L.E.S., à ses anciens Etats membres 
ou à tout groupe desdits anciens Et~ts membres, 
en vue de lancements à partir du t.erritoire des 
membres ou anciens membres du C.E.C.L.E.S., 
·à des fins pacifiques, que ce soit dans le doma~ne 
de la recherche spatiale ou des applications en 
mrutière d'exploitation, étant explicitement en-
tendu qu'il n'en résultera aucune charge finan-
cière supplémentaire pour le gouvernement du 
Royaume-Uni et que les commandes '!leront placées 
en temps utile». 
(2) de la déclaration suivante de la France 
et de la République Fédérale d'Allemagne: 
«(i)La soluti<m proposée par le Oonseil du 
C.E.C.L.E.S. pour la poursuite du programme du 
C.E.C.L.E.S. (voir A (1) ci-dessus) ne comprend 
plus le moteur d'apogée et la mise au point du 
satellite d'essais PAS. 
(ii) La conférence a conscience qu'une telle 
solution n'est que difficilement acceptable par 
l'Italie sans une compensation appropriée. Les 
délégations française et allemande pensent qu'il 
est souhaitable et raisonnable de mettre .à profit, 
pour le projet Symphonie, l'expérience acquise 
par· l'industrie italienne dans la mise au point du 
moteur d'apogée •et sont disposées à confier à 
·l'Italie la maîtrise d'œuvre de la mise au point 
du moteur d'apogée dans. le cadre de ce projet, 
à condirtion que l'Italie fasse une offre économique 
~t' ~tnp~ti~~v,e r.espec.tant _le calend±ier établi et 
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-que la ·4élégat.ion ·italienne se rallie-· à. la ~lution 
retenue pour le programme mentionné ci-dess-qs . 
' 0 
(iii) Au cas où l'industrie italienne, . pour 
respecter les spécifications techniques et le calen-
drier, serait obligée de recourir aux industries 
d'autres Etats, il est enJtendu que les sous-
contrats seraient passés de priorité en France et 
en Allemagne». 
D. La conférence a en outre invité: 
le Conseil du C.E.C.L.E.S. à prendre toutes 
mesures utiles pour que le budget de 1969 puisse 
être approuvé avant la fin de l'année en cours. 
Source: Communiqué de presse C.E.C.L.E.S. CP (68) 5. 
88. Communiqué final publié d l'issue de la 
réunion du Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. 
d Bruxelles 
16 nooen1bre 1968 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est réuni à 
Bruxelles, en session ministérielle, les 15 et 16 no-
vembre. Les ministres des affaires étrangères et un 
certain nombre de ministres de la défense et des 
finances participaient à cette réunion. Le Conseil 
avait avancé sa réunion ordinaire de fin d'année, 
prévue pour la mi-décembre, afin de permettre 
aux ministres d'examiner à une date plus rappro-
chée la grave situation qu'ont créée l'intervention 
armée en Tchécoslovaquie et l'occupation de ce 
pays par les forces de l'Union Soviétique et de 
quatre de ses alliés du Pacte de Varsovie. 
2. Les ministres ont réaffirmé l'intangibilité du 
principe, maintes fois rappelé par tous les Etats, 
y compris l'U.R.S.S., de l'indépendance de chaque 
peuple et, en conséquence, de la non-intervention 
d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat. 
Ils ont constaté que les dirigeants soviétiques, 
avec l'assistance de quatre de leurs alliés, avaient 
délibérément violé ce principe. L "opinion mondiale 
a été profondément choquée par cette intervention 
armée effectuée contre la volonté du gouvernement 
et du peuple tchécoslovaques. Tous les membres de 
l'Alliance ont dénoncé ce recours à la force, qui met 
en cause la paix et l'ordre international, ainsi que 
les principes de la Charte des Nations Unies. Com-
me tous les autre& peuples, le peuple tchécoslova-
que doit être libre de forger son avenir sans ingé-
rence extérieure. Des accords conclus sous l'occu-
pation ne peuvent justifier une remise en cause de 
. cette idée fondamentale. 
I)oOUMENTATION 
3. The contention of the Soviet lèadership that 
there exists a right of intervention in the affairs 
of other States deemed to be within a so-called 
"Socialist Commonwealth" runs counter to the 
basic principles of the United Nations Charter, 
is dangerous to European security and has 
inevitably aroused grave anxieties. It gives rise 
to fears of a further use of force in other cases. 
The use of force and the stationing in 
Czechoslovakia of Soviet forces not hitherto 
deployed there have aroused grave uncertainty 
about the situation and about the calculations 
and intentions of the USSR. This uncertainty 
demands great vigilance on the part of the 
allies. 
4. Applied to Germany the policies which the 
USSR derives from its doctrine of a so-called 
"Socialist Commonwealth" raise new obstacles 
to the rapprochement and ultimate unification 
of the two parts of Germany. Moreover, they 
would be contrary to the letter and spirit of the 
four-power agreements relating to Germany as 
a whole. 
In this situation, and bearing in mind the 
special responsibilities of the United States, the 
United Kingdom and France, the Ministers 
reaffirm the determination of the Alliance to 
persevere in its efforts to contribute to a peaceful 
solution of the German question based on the 
free decision of the German people and on the 
interests of European security. Their govern-
ments do not recognise the "GDR", and they 
reject ali claims which would tend to perpetuate 
the division of Germany against the will of the 
German people. 
Referring to their communiqué issued at 
Reykjavik on 25th June 1968, the Ministers 
confirm the support of their governments for 
the declared determination of the three powers 
to safeguard Berlin's security and to maintain 
freedom of access to the city. They recall the 
declaration of the North Atlantic Council of 
16th December 1958 on Berlin and the respon-
sibilities which each member State assumed with 
regard to the security and welfare of Berlin. 
They note with satisfaction the important 
measures taken by the Federal Republic of 
Germany in conformity with the status of Berlin 
for the purpose of maintaining the viability of 
the city. They associate themselves with the 
position of the three powers as regards the 
legitimate concern of the Federal Government 
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for the welfare and viability of Berlin and as 
regards the resulting ties whi.ch exist between · 
the two on the basis of the arrangements in 
force. · 
The Ministers associate themselves with the 
cali made upon the Soviet Union by the three 
powers to respect the quadripartite agreements 
concerning Berlin and the decisions taken pur-
suant to these agreements by the United States, 
France and the United Kingdom. 
5. The new uncertainties resulting from recent 
Soviet actions also extend to the Mediterranean 
basin. This situation requires that the allies 
continue by every available means their effort 
to promote stability and a just and equitable 
peace, as weil as mutual co-operation and under-
standing, in the area. The expansion of Soviet 
activity in the Mediterranean including the 
increased presence of Soviet naval units, requires 
vigi!ance to safeguard allied security. 
lt :<. ..... ~' . 
6. The members of the Alliance urge the 
Soviet Union, in the interests of world peace, 
to refrain from using force and interfering in 
the affairs of other States. 
Determined to safeguard the freedom and 
independence of their countries, they could not 
remain indifferent to any development which 
endangers their security. 
Clearly any Soviet intervention directly or 
indirectly affecting the situation in Europe or 
in the Mediterranean would ereate an inter-
national crisis with grave consequences. 
7. So long as the Soviet leaders adhere to a 
policy of force, these new uncertainties will 
remain. The allies are convinced that their 
political solidarity remains indispensable to dis-
courage aggression and other forms of oppression. 
Above ali, they stand wholly determined to rneet 
common responsibilities and, in accordapce with 
the North Atlantic Treaty, to defend the 
members of the Alliance against any armed 
attack. 
8. The allies participating in NATO's inte-
grated defence programme have, therefore, been 
obliged to reassess the state of their defences. 
They consider that the situation arising from 
réCent events calls for a collective response. The 
quality, effectiveness, and deployment of 
NATO's forces will be improved in terms .of 
both manpower and equipment in order to 
provide a better capability for defence as far 
-3. L'affirmation des dirigeants soviétiques selon 
-laquelle il existerait un droit d'intervention dans les 
affaires d'autres Etats consiMrés comme faisant 
partie d'une soi-disant «communauté socialiste» 
est contraire aux principes fondamentaux de la 
Charte des Nations Unies, est dangereuse pour la 
sécurité européenne et a inévitablement suscité de 
graves inquiétudes. Elle peut faire craindre que la 
force ne soit de nouveau utilisée dans d'autres cas. 
Le recours à la force, ainsi que le stationne-
ment en Tchécoslovaquie de forces soviétiques qui 
n'y avaient pas encore été déployées, ont créé, tant 
en ce qui concerne l'appréciation de la situation 
qu'au sujet des desseins et des intentions de 
l'U.R.S.S., une grave incertitude qui oblige les al-
liés à faire preuve d'une grande vigilance. 
4. Appliquée à l'Allemagne, la politique que 
l'U.R.S.S. fait découler de sa doctrine d'une soi-
disant« communauté socialiste» élève de nouveaux 
obstacles au rapprochement et, finalement, à l'uni-
fication des deux parties de l'Allemagne. De plus, 
elle serait contraire à la lettre et à 1 'esprit des ac-
cords quadripartites concernant PAllemagne dans 
son ensemble. 
Compte tenu de cette situation, et prenant en 
considération les responsabilités particulières des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France, les 
ministres ont réaffirmé la détermination de l'Al-
liance de persévérer dans ses efforts en vue de con-
tribuer à une solution pacifique de la question alle-
mande fondée sur la libre décision du peuple alle-
mand et sur les intérêts de la sécurité européenne. 
Leurs gouvernements ne reconnaissent pas la 
« R.D.A. ». Ils s'opposent à toute prétention qui 
consacrerait la division de l'Allemagne contre la 
volonté du peuple allemand. 
Se référant au communiqué publié le 25 juin 
1968, à ReY'kjavik, les ministres confirment le sou-
tien de leurs gouvernements à la volonté déclarée 
des trois puissances de sauvegarder la sécurité de 
Berlin et de maintenir le libre accès à la ville. Ils 
rappellent la déclaration du Conseil atlantique en 
date du 16 décembre 1958 sur Berlin et les res-
ponsabilités assumées par tous les Etats membres 
en ce qui concerne la sécurité et le bien-être de 
Berlin. Ils notent avec satisfaction les mesures im-
portantes prises par la République Fédérale d'Alle-
magne, en conformité avec le statut de Berlin, pour 
maintenir la viabilité de la ville. Ils s'associent à 
la position des trois puissances quant à l'intérêt 
légitime que le gouvernement de la République Fé-
dérale d'Allemagne porte au bien-être et la viabilité 




l'un et 1 'autre sur la base des arrangements en vi· 
gue ur. 
Les ministres s'associent à l'appel lancé par 
les trois puissances à l'U.R.S.S. pour qu'elle res-
pecte les accords quadripartites concernant Berlin, 
ainsi que les décisions prises conformément à ces 
accords par les Etats-Unis, la France et le Royau-
me-Uni. 
5. Les incertitudes nouvelles suscitées par la ré-
cente action des Soviétiques se manifestent égale-
ment dans le bassin méditerranéen. Il y a là une 
situation qui exige que les alliés poursuivent, par 
tous les moyens dont ils disposent, leurs efforts en 
vue de promouvoir dans cette zone la stabilité et 
une paix juste et équitable, ainsi que la coopéra-
tion et l'entente mutuelles. Le développement de 
l'activité soviétique en Méditerranée, y compris la 
présence accrue d'unités navales, requiert une vigi-
lance propre à sauvegarder la sécurité des alliés. 
6. Les membres de l'Alliance invitent instamment 
l'Union Soviétique, dans l'intérêt de la paix mon-
diale, à s'abstenir de recourir à la force et de s'in-
gérer dans les affaires des autres Etats. 
Résolus à sauvegarder la liberté et l'indépen-
dance de leurs pays, ils ne pourraient rester indif-
férents à tout développement qui mettrait en dan-
ger leur sécurité. 
Il est évident que toute intervention soviétique 
ayant une influence directe ou indirecte sur la 
situation en Europe ou en Méditerranée provoque-
rait une crise internationale aux conséquences 
graves. 
7. Ces incertitudes nouvelles subsisteront aussi 
longtemps que les dirigeants soviétiques s'en tien-
dront à une politique de force. Les alliés demeu-
rent convaincus que leur solidarité politique reste 
indispensable pour décourager l'agression et les au-
tres formes d'oppression. Ils sont, avant tout, fer-
mement résolus à faire face à leurs responsabilités 
communes et, conformément au traité, à défendre 
les membres de l'Alliance contre toute attaque ar-
mée. 
8. Les alliés participant au programme de dé-
fense intégrée de l'O.T.A.N. se sont donc trouvés 
dans l'obligation dé réévaluer l'état de leurs dé-
fenses. Ils considèrent que la situation créée par 
les récents événements appelle une réaction collec-
tive. La qualité, l'efficacité et le déploiement des 
forces de l'O.T.A.N. seront améliorés sur le plan 
des effectifs comme sur celui du matériel, afin 
d'être mieux à même d'assurer une défense aussi 
forward as possible.· The quality of reserve 
forces will also be improved and their ability to 
mobilise rapidly will be increased. Renewed 
attention will be directed to the provision of 
reinforcements for the flanks. and. the strengthen-
ing of local forces there. The conventional 
capability of NATO's tactical air forces will be 
increased. Certain additional national units will 
be committed to the major NATO commanders. 
Specifie measures have been approved within 
these categories of action for improving the 
conventional capability of NATO's forces. 
Ministers agreed that the co-ordinated imple-
mentation of these measures and the provision 
of additional budgetary resources to the extent 
necessary to support them would form part of 
the NATO Force Plan for 1969-1973 which will 
be submitted in January 1969. They also 
acknowledged that the solidarity of the Alliance 
can be strengthened by co-operation between 
members to alleviate burdens arising from 
balance-of-payments deficits resulting speci-
fically from military expenditure for the col-
lective defence. 
9. A year ago Ministers affirmed in the report 
on the future tasks of the Alliance that, while 
maintaining adequate military strength and 
political solidarity to deter any aggressor, the 
Alliance should work to promote a policy of 
détente. The Soviet intervention in Czecho7 
slovakia has seriously set back hopes of settling 
the outstanding problems which still divide the 
European continent and Germany and of 
establishing peace and security in Europe, and 
threatens certain of the results already achieved 
in the field of détente. Indeed, in view of the 
action of the five _members of the Warsaw 
Pact, the scope and level of Allied contacts with 
them have had to be reduced. 
10. More specifically, prospects for mutual 
balanced force reductions have suffered a severe 
setback. Nevertheless, the allies in close con-
sultation are continuing their studies and 
preparations for a time when the atmosphere 
for fruitful discussions is more favourable. 
11. In any event, consistent with western values 
the political goal remains that of secure, peace-
ful and mutually beneficiai relations between 
East and West. The Allies are ·determined · to 
pursue this goal, bearing in mind that the pur-
suit of détente must not be allowed to split the 
Alliance. The search for peace requires progress, 
consistent with western security, in the vital 
field& .of .. disarmam.ent :and::.ânns control and 
156 
continuing efforts to resolve the· fundan:tental 
issues which divide·East and West. 
12. The North Atlantic Alliance will continue 
to stand as the indispensable guarantor of 
security and the essential foundation for the 
pursuit of European reconciliation. By its 
constitution the Alliance is of indefinite dur-
ation. Recent events have further demonstrated 
that its continued existence is more than ever 
necessary. The li'oreign Minister of France 
recalled that, for its part, unless events in the 
years to come were to bring about a radical 
change in East-West relations, the French 
Government considers that the Alliance must 
continue as long as it appears to be necessary. 
13. The next ministerial meeting of the Council 
will be held in Washington on lOth and llth 
April1969. 
14. The Defence Planning Committee which 
met in ministerial session on 14th November 
will hold its next ministerial meeting in Brus-
sels on 16th January 1969. 
Source: NATO press release M3 (68) 1. 
89. Communiqué issu.ed after the meeting of 
Finance Ministers and Governors of Central 
Banks of the Group of Ten, Bonn 
22nd November 1968 
(Extract) 
2. The meeting was called by its ehairman, 
Minister Schiller, on the proposai of severa! 
member -countries. The ministers and governors 
had a comprehensiv>e and thorough exchange· of 
views on the basi~ problems of balance-of-
payments disequilibria and on the recent specula-
tive capital mov>ements. 
3, The participants agreed that international 
monetary stability is the joint responsibility of 
a:ll countries in the international· econo:m.ic com.-
munity. Both deficit and surplus cou,ntries 
expressed their willingness to cootribute · effec-
tively to the stability of the international mone-
tary system through appropriate and eoncertOO 
economie policies. They agreed on measures to 
eounter speeu.lativi:) _capital PlOvements .... __ __ . 
avancée que possible. La qualité des forces de réser-
ve sera également améliorée et leur aptitude à une 
mobilisation rapide sera accrue: L'envoi de ren-
forts sur les flancs et le renforcement des forces 
locales des flancs feront l'objet d'une attention re-
doublée. Le potentiel classique des forces aériennes 
tactiques de l'O.T.A.N. sera augmenté. Certaines 
unités nationales supplémentaires seront mises à la 
disposition des grands commandements O.T.A.N. 
Des mesures pa,rticulières ont été approuvées dans 
chacun de ces domaines pour améliorer le potentiel 
classique des forces de l'O.T.A.N. Les ministres ont 
décidé que la mise en pratique coordonnée de ces 
mesures et le dégagement de ressources budgétaires 
supplémentaires dans la mesure nécessaire feraient 
partie du plan de forces O.T.A.N. qui sera présenté 
pour décision en janvier 1969 pour 1969-1973. Ils 
ont également reconnu que la solidarité de l'Al-
liance pouvait être renforcée par la coopération 
entre ses membres, pour alléger les charges qui dé-
coulent des déficits de balance des paiements direc-
tement provoqués par les dépenses militaires enga-
gées pour la défense collective. 
9. Les ministres avaient, il y a un an, affirmé, 
dans le rapport sur les tâches futures de l'Alliance, 
que celle-ci, tout en maintenant une puissance mili-
taire et une solidarité politique suffisantes pour 
décourager tout agresseur, devait s'employer à pro-
mouvoir une politique de détente. L'intervention 
soviétique en Tchécoslovaquie, en portant un grave 
préjudice ,à l'espoir de régler les problèmes en sus-
pens qui divisent encore le continent européen et 
l'Allemagne et de donner à 1 'Europe la paix et la 
sécurité, risque de compromettre certains des résul-
tats déjà obtenus dans le domaine de 1a détente. 
De fait, l'action des cinq membres du Pacte de Var-
sovie a contraint les alliés à réduire la portée et le 
niveau de leurs contacts avec eux. 
10. Plus précisément, les perspectives de réduc-
tions mutuelles et équilibrées de forces ont subi un 
sérieux recul. Les alliés poùrsuivent néanmoins, 
par d'étroites consultations, leurs études et leurs 
préparatifs en attendant le jour où règnera un cli-
mat plus propice à des discussions fructeuses. 
11. En tout état de cause, l'objectif politique con-
forme aux'valeurs- occidentales rèste d'établir entre 
l'Est et l'Ouest des relations ·sûres, pacifiques et 
mutuellement avantageuses. Lés aHills sont résolus 
à poursuivre cet objectif, en tenant compte du fait 
qu'il ne faut pas laisser la recherche de la détente 
abo\ltir à une rupt'!lre ode J'AJlhmce: La ·recherche 
de -la ·paix e:x:~ge des progr~s1 co~p~tibles avec la 
~urité de YOq~t, dans. ·les Q'9'mames vitaux du 
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désarmement et du contrôle des armements, ainsi 
que des efforts constants pour résoudre les problè-
mes fondamentaux qui séparent l'Est et l'Ouest. 
12. L'Alliance de. l'Atlantiq~e nord co~tinuera 
d'être l'indispensable garant de la sécurité et la 
base essentielle de la réconciliation européenne. Aux 
termes de sa constitution, elle est d'une durée indé-
finie. Les événements récents ont démontré de nou-
veau qu'il est aussi nécessaire que jamais qu'élie 
demeure en vigueur. Le ministre français des af-
faires étrangères a rappelé, pour sa part, que, sauf 
événements qui viendraient à modüier de manière 
fondamentale les rapports entre l'Est et l'Ouest, 
le gouvernement français considère que l'Alliance 
doit se poursuivre aussi longtemps qu'elle apparaî-
tra nécessaire. 
13. La prochaine réunion du Conseil en session 
ministérielle aura lieu à Washington les 10 et 11 
avril1969. 
14. Le Comité des plans de défense, qui s'est réuni 
en session ministérielle le 14 novembre, tiendra sa 
prochaine session ministérielle le 16 janvier 1969 
à Bruxelles. 
Source: Communiqué de presse O.T.A.N. M3 (68) 1. 
89. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
des ministres des finances et des gouverneurs 
des banques centrales du Groupe des Dix d 
Bonn 
22 novembre 1968 
(Ex~rait) 
2. La conférence a été conV'Oquée par M. Schiller, 
sur la proposition de plusieurs pays membres. 
Les minist-res ~t ·les gouverneurs ont procédé à 
un échange de v"Q:es large et· a,pprofondi sur les 
problèmes fondamentaux des déséquilibres d~ 
balances des paiemen'ts et sur les mouvements 
spéculatifs de capitaux de ces derniers temps.· 
3. Les participanlts à la conférence ont été d'ac-
cord pour estimer que la resp()lllSilbilité de la sta-
bilité monétaire iiJJternationale est supportée en 
commun par tous les pays de la communauté 
internationale. Aussi bien les pays déficitaires que 
les pays excédentaires se sont déclarés prêœ à 
fournir une contribution ef:flicace à la stabilisa-
tion du système monétaire international grâce à 
une politique éemwmiq]le apprgpriée.-e.t conce~tée. 
DOCUMENTATION 
4. Minister Schiller explained the decision of 
the Federal Government of Germany to inrtroduce 
immediately tax relief on imports of 4% of their 
value an:d a rtax burden on eX})Qrts of 4% of their 
value. These measures will substantially reduce 
the German trade surplus. The German Govern-
ment also intends to restrict certain short-term 
transactions of German banks with non-residents; 
and the Federal Bank has decidcd yesterday 
to raise to 100% the reserve requirements on 
additions to banks' liabilities to foreigners. 
5. After thorough discussion of the German 
measures the ministers and governors agreed that 
these measures wou1d make a significant contribu-
tion to the sta:bility of the monetary system and 
the adjustment process. In the l~ght of those 
measures, they endorsed the decision by the 
Federal Government to maintain the parity of 
the Deutsche Mark. 
6. The French Economie and Finance Minister 
explained the situation of the Freneh currency, 
the measures already taken towards a restoration 
of internai and external equilibrium, and the 
problems sbill to be solved. 
7. It was decided to sert up a new central bank 
credi!t facility for France in the amount of 
$2,000m. (f:833m.). This is in addition to France's 
substantial drawing fadlirties in the IMF. 
8. The decision on the abovementioned credit 
facility underlines the determination of monetary 
aurthorities to counter speculation and to offset 
the effect on reserves of destabilising short-term 
capital flows. For the same purpose the governors, 
together with the BIS, will examine new central 
bank arrangements to alleviate the dmpact on 
reserves of speculative movements. 
Sourœ: The Times, 23rd November 1968. 
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90. Press conference by Mr. Fowler, United 
States Secretary of the Treasury, Washington 
26th November 1968 
(Extracts) 
Question: Mr. Secretary, could you tell us, Sir, 
in specifie terms :what the United States proposes 
to do at this point to help the French maintain 
parity on the franc? 
Answer: As has been indicated in President 
Johnson's communication to General de Gaulle, 
we stand rea:dy to assist the French. 1 think the 
first and the most pronounced measure of 
assistance wil'l be to carry through, on our part 
of the credit package, two billion dollar credit 
package, the five hundred thousand dollars was 
roughly the United States quota on that. 
W e also will concert through the central 
bankers: Chairman Martin and his representa-
tives are conducting an examination as to a new 
form of credit arrangements which would tend 
to recycle funds flowing from one central bank, 
say the Bank üf France, to the Bundesbank to 
support its currency Which are thought to be 
speculative inflows or outflows rather than the 
settlement of basic accounts, to see whether we 
can devise supplementary measures to the existing 
arrangements which have been described. 
Now, what, in addition, the United States 
would do to the things 1 have mentioned will 
depend a great deal, 1 think, upon developments 
in France. We do not know the extent and the 
nature yet in full detail of the measures rthat 
France has in mind, but we certainly stand ready 
to consider any reasonable way consistent with 
our own national interest and the interest of a 
sound international monetary system to aid and 
a:bet the French in their efforts. 
Question: Mr. Secretary, can it be assumed we 
would not take counter measures against the 
French or British actions which restrict trade? 
Answer: Weil, again we will have to wait and see 
wha;t those measures are, what form they take. 
W e do not have the details on the nature of the 
1 
Ils se Sont mis d'accord sur les mesmies à prendre 
-pour combattre les mouvements spéculati:fs'dt~ ca-
pitaux. 
4. M. Schiller a exposé la décision du gouverne-
ment fédéral allemand d'appliquer immédiate-
ment aux importaJtions un allègement fiscal de 
4% de leur valeur et de grever les exportàtions 
d'une taxe fiscale s1élevant également ·à 4% de 
leur valèur. Ces mesures contribueront à réduire 
considérablement l'excédent de la balance com-
merc~ale allemande. Le gouV'ernement fédéral alle-
mand a l'intention de Hmiter certaines trans-
amions à eourt terme de banques allemandes avec 
l'étranger. La Banque fédérale allemande a décidé 
hier de hausser de 100% le montant des réserves 
pour les en~agements que les banques contracte-
ront 'VIis-à-vis d'étrangers. 
5. Après une étude approfondie des mesures 
allemandes, les ministres et les gouverneurs ont 
été unanimes à estimer que celles-ci constituent 
une contribution importante à la stabilité du 
système monétaire et à son processus d'adaptation. 
A 1a lumière de ces mesures, ils se sont déclarés 
prêts à entériner la décision du ~uvernement 
allemand de laisser la parité du mark inchangée. 
6. Le ministre français des finances et de l'éco-
nomie a exposé la situati'On de la monnaie :fran-
çaise, les mesures déjà prises pour le rétablisse-
ment de l'équilibre intérieur et extérieur et les 
problèmes encore à résoudre. 
7. Il a été décidé d'ouvrir de nouvelles facilités 
de erédit des banques centrales au profit de la 
France pour un montant de 2 milliards de dol-
lars. Ce nouveau crédit s'ajoute aux droits de 
tirage considérables dont la France bénéficie au· 
près du Fonds Monétaire International. 
8. La décision relative aux facilités de crédit 
susmentionnées souligne la détermination des au-
torités monétaires d'arrêter la spéeulation et de 
compenser 1'effet sur les réserves des 11,:fflux désta-
bilisants de oopittaux à court terme. Dans le même 
dessein, les gouverneurs, de concert avec la Ban-
que des Règlements Internationaux, examinera 
de nouveaux arrangements avec les banques cen-
trales pour atténuer l'impact sur les réserves des 
mouvements spéculatifs. 
Source: A.F.P., Le Monde, 24 novem,bre 1968. 
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90. Conférence de presse tenue par M. Fowler, 
Secrétaire d'Etat américain au trésor, d 
Washington 
25 _novembre 196~ 
(Extraits) 
Question: Pouvez-vous nous préciser, M. le Mi-
nistre, ce que les Etats-Unis se proposent de faire, 
à ce stade, pour aider la France à maintenir la 
parité du franc~ 
Réponse: Comme l'a indiqué le Président Johnson 
dans sa lettre au Général de Gaulle, nous sommes 
prêts à aider la France. Je crois que la première 
et la plus importante des mesures d'aide consis-
tera à honorer notre engagement de contribuer, 
à concurrence de 500 millions de dollars environ, 
au crédit -de 2 milliards qui lui a été accordé. 
Nous nous concerterons également par l'in-
termédiaire des banques centrales: le gouverneur 
Mal'ltin et ses représentants étudient actuellement 
une nouvelle forme d'accords de crédits qui per-
mettrait de recycler les capitaux sortant d'une 
banque centrale, la Banque de France, par 
exemple, vers la Bundesbank, pour soutenir sa 
monnaie, et qui sont considérés comme des sorties 
ou des entrées spéculatives plutôt que comme des 
règlements, pour voir si nous pouvons arrêter des 
mesures susceptibles de compléter les accords 
existants. 
Maintenant, les mesures supplémentaires que 
prendront les Etats-Unis dépendront, pour une 
large part, de l'évolution de la situation en 
France. Nous ignorons encore, dans le détail, 
l'étendue et la nature des mesures envisagées par 
la France, mais nous sommes tout disposés à exa-
miner ttoute mesure raisonnable, compatible avec 
notre intérêt national et celui d'un système moné-
taire international sain, destinée à encourager les 
efforts de la France dans ce domaine. 
Question: M. le Ministre, peut-on supposer que 
nous n'exercerions pas de représailles contre 
la France et la Grande-Bretagne si ces deux 
pays décidaient d'imposer des restrietions aux 
échanges? 
Réponse: Eh bien, une fois de plus, il nous faut 
attendre pour voir quelles seront ces mesures et 
quelle forme elles prendront Nous ignorons 
forrn of the· in-eentives,. for .example.. ~t Preài- , 
dent de Gaulle referred to last night and it îs 
impossible for me at this stage to speculate on 
the impact that this scheme would have under 
the United States laws about countervailing duty. 
This is not a matter of discretion with me. It is a 
matter of law. It is important to note in this 
conne0tion, however, that there are export tax 
incentives and tax rebates which involved entirely 
_different questions that the direct subsidies which 
the United States countervailing duty law with 
its measures against so-called bounties or grants 
will have. Until we have the details it is just 
impossible for me to answer the question. 
Question: Mr. Secretary, how do you see the 
position of the pound sterling now with reference 
to the ract that a nuntber of comment3!tors seem 
to think that it is next on the firing line? 
Answer: First, I 'think there has been a very 
significant and steady improvement in the 
position of the pound over the last six months and 
Chancellor Jenkins reviewed this with me in 
consideraJble detail when I was in l;ondon about 
two weeks ago yesterday, and secondly, with the 
additional measures that were announced by the 
Chancellor of the Exchequer in the House of 
Commons on Friday, I feel quite encouraged 
about the outlook for the British pound. 
Question: Why do you think a decision to devalue 
the franc would have been a wrong one at this 
time? 
Answer: I did not pass any judgment on whether 
a decision to devalue the f:vanc was righi or 
wrong. I said that the decision not to devalue 
was one which I approved and I felt that the 
range of action here was, from an economie point 
of view, there was no real case for a devaluation. 
Cer:tainly at the most, had there been one, only 
a minor one. 
Question: Mr. Secretary, do you still consider 
that the Mark might have to be revalued or do 
you think the Germans have done enough? 
Answer: I t'hink if there is one thing certain that 
has -developed as a result of this particu1ar 
conference, it is that the German Mark is not 
g~i~g io be revalueq. 
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·Question: What is your judgm.ent on whethel' :it 
shonld be ·revalued t · · · 
Answer: I think my judgment on whether- it 
should have been is academie at this point and 
I think our general position was undersf(ood. We 
\vould hâve preferred originally, had there- been 
be-fore the conference was called a reva:luation of 
the Mark the German Government having con-
sidered the problem and decided very solidly 
with both parties in a coalition, being adamantin 
their position that it wou1d not be revalued and 
having provided very ingeniously and in a way 
which I think should be commended the trade 
and tax measures, I think we must ali accel?t it 
as a decision of a sovereign nation and as giVen 
and if I were one speculating in this field I do 
not think I would speculate that the German 
Mark would be revalued. 
Source : Daily Radio Bulletin of the United States 
Embassy, Paris, No. 230, 25th November 1968. 
91. Statement issued a{ter the meeting of the 
Commission of the European Communities, 
Brussels 
26th November 1968 
At a special meeting held on 25th November 
1968 the Commission of the European Com-
munitie-s heard a report from Mr. Raymond 
Barre, Vice-President, on recent developments in 
the international monetary situation. 
It expresses its satisfaction that the mainten-
ance of the currency parities - which it had 
advoc3!ted during the Community consultations 
held in connecton with the meet-ing of the Group 
of Ten - has been sanctioned by the decisions o~ 
the Bonn and Paris Governments. · 
The Commission believes that -the measures 
adopted by the F'ederal German Government in 
order to reduce Germany's trade surpluses and 
to curb speculative movements of capital will 
make a substantial contribution to internwtional 
monetary stability. 
It also feels that the French Government's 
decisions not to devalue the French franc and to 
implement stern economie measures are of the 
grea-test importance-for the. Cornmunity and -for 
r 
encore dans le détail, par exemple, la nature et 
la forme des stimulants dont parlait hier le Pré-
sident de Gaulle, et il est impossible, à ce stade, 
de prévoir l'incidence de ce projet aux termes de 
la ·législation américaine sur les taxes de compen-
sation. La décision ne m'appartient pas. C'est une 
question de législation. Il convient cependant de 
noter, à cet égard, qu"il existe, en matière d'ex-
portation, des stimulants et des riatournes qui 
wsent des questions tout à fait différentes de 
celles des subventions directes que eouvre la _loi 
am-éricaine sur les .taxes de compensation par ses 
mesures contre les «primes» et les «aides». Aussi 
longtemps que· nous n'en connaîtrons ·pas les 
détails, il me sera impossible de rép&ndre à cette 
question. 
Question: M. le Ministre, quelle est· à votre avis 
la situation de la livre sterling qu'un certain 
nombre de commentateurs considèrent mainte-
nant comme la prochaine victime possible? 
Réponse: Premièrement, je crois que la situation 
de la livre s'est améliorée d'une manière sensible 
et régulière au cours des six derniers mois, comme 
un examen détaillé a permis au Chancelier 
J enkins et à moi-même de nous en rendre compte 
lorsque je suis allé à Londres il y a quinze jours 
environ. Deuxièmement, je suis très encouragé, 
en ce qui concerne les perspectives de la livre, 
par les mesures complémentaires annoncées ven-
dredi par le Chancelier de !~échiquier à la 
Chambre des communes. 
Question: Pourquoi estimez-vous qu'une décision 
de dévaluer le franc aurait été inopportune~ 
Réponse: Je n'ai porté aucun jugement concer-
nant l'opportunité d'une dévaluation du franc. 
J'ai déclaré que j'approuvais la décision de ne 
pas déva:luer et qu'étant donné la gamme de me-
sures possibles sur le plan économique, une déva-
luation ne s'imposait pas. Certainement, si une 
dévaluation avait été décidée, elle n'aumit pu 
être que minime. 
Question: M. le Ministre, estimez-vous toujours 
que le mark aurait pu être réévalué, ou pensez-
vous que les mesures prises par l' .Allemagne sont 
suffisantes? 
Réponse: .S'il est une certitude que j'ai retirée de 




Question: Pensez-vous qu'il devrait être réévalué? 
Réponse: Le jugement que je pourrais porter 
aujourd'hui serait purement théorique et je crois 
que, d'une manière générale, notre position a été 
comprise. Nous aurions préféré qu'il y ait une 
réévaluation du mark avant la réunion de la 
conférence, mais étant donné que le gouver-
nement allemand a décidé massivement - les 
deux· partis de la coalition étant restés intransi-
geants - qu'il ne semit pas réévalué, e~ qu'il a 
pris très ingénieusement et d'une manière dont 
il convient de se féliciter les mesures que vous 
savez ëri matière d'échanges et de taxat~on, 
j'estime'que nous devons tous accepter cette déci-
sion comme celle d'un pays souverain, . et, si 
j'étais au nombre de ceux qui spéèulènt dans ce 
domaine, je ne crois pas que je spéculerais .S'Ur 
une réévaluation du mark allemand. 
Source : Ambassade des Etats-Unis, Paris, Daily Radio 
Bulletin, n° 230, 25 novembre 1968 (Traduction U.E.O.). 
91. Déclaration publiée à l'issue de la réunion 
de la Commission des Communautés euro-
péennes à Bruxelles 
25 novembre 1968 
La Commission des Communautés europé-
ennes, réunie en séance spéciale le 25 novembre 
1968, a entendu un rapport de M. Raymond 
Barre, Vice-président de la Commission, sur les 
récents développements de la situation monétaire 
interna tional'C. 
Elle se félicite de ce que le maintien des pari-
tés monétaires qu'elle avai,t préconisé au cours des 
consultations communautaires qui ont eu lieu à 
l'occasion de la réunion du Groupe des Dix, ait 
été consacré par les décisions des gouv·ernements 
de Bonn et de Paris. 
La Commission estime que les mesures prises 
par le gouvernement allemand pour réduire les 
surplus de la balance commerciale de la Républi-
que Fédérale d'Allemagne, ainsi que pour freiner 
les mouvements spéculatifs des capitaux apporte-
ront une contribution notable à la '!lta:bilité moné-
taire internationale. 
Elle considère par ailleurs que la décision du 
gouvernement français de ne pas dévaluer le 
franc français et d'appliquer de ri{!oureuses me-
sures économiques sont de la plus grande impor-
DOOUMEN'l'ATtO:N 
the world economy. It is ready to give the French 
Government every assistJance comprutible with the 
rules of the treaty. 
Lastly, the Commission stresses that the need 
to strengthen monetary solidarity within the 
Community by improved co-ordination of econo-
mie polici>es and by establishing machinery for 
filiancial co-operation between the member conn-
tries is now grea ter than ever. It has recommended 
such Iheasures on several occasions, in particular 
since the beginning of 1968, and grerutly regrets 
that they· have so far not been given considera-
tion by the member States. It is convinced that 
solidarity among the Six, which must develop 
against a background of general internaJtional 
co-operation, is a condition which has to- be. met 
if international monetary order is to be restored. 
Source: Europe Documents, No. 220, 25th Novem-
ber 1968. 
92. Communiqué issued after the meeting of 
Ministers of the Federal Republic of Germany, 
the United Kingdom and the Netherlands, 
The Hague 
25th November 1968 
A meeting took place in The Hague on 
25th November between the Ministers of the 
Federal Republic of Germany, the United King-
dom and the Netherlands. It was attended by: 
Mr. Stoltenberg, Minister for Scientific Research, 
Mr. Lahr, Secretary of State for Foreign Affairs 
(Federal Republic of Germany); Mr. Wedgwood 
Benn, Minister of Technology, Mr. • Mulley, 
Minister of State for Foreign and Commonwealth 
Affairs (United Kingdom); Mr. De Block, Minis-
ter of E-conomie Affairs, Mr. De Koster, Secre-
tary of State for Foreign Affairs (Netherlands). 
The purpose of the meeting was to discuss 
the implications of recent developments in rela-
tion to the technology of the gas centrifuge 
method of uranium enrichment, a field in whieh 
the three countries have been particularly active, 
and to consider the possibili:ties of establishing 
collaborntive arrangements for the exploitation o.f 
this method of uranium enrichment. 
The talks were marked by great frankness 
an!d by the desire to enter into concrete forms of 
co-operation without delay. 
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Agreement was reached 001 certain basic 
principles on which such co-operation could be 
established. The Ministers will place these prin-
ciples before their governments for approval. 
Possibilities of co-opemtion with other conn-
tries were envisaged. 
It was agreed that any co-operative arrange-
ments will have to be consistent with the policies 
of the three governments in relation to the non· 
proliferation of nuclear weapons and to their 
international obligations in this field. 
The Minsters agreed to meet again in IJOn<}on 
early next year.· 
Source : British Embassy, Paris. 
93. Communiqué issued after the meeting of 
the Council of the European Communities, 
Brussels 
lOth December 1968 
(Extracts) 
Requests for accession 
In connection with the requests from the 
governments of the United Kingdom, Ireland, 
Denmark and Norway, and the letter from 
the Swedish Government, the Council had an 
exchange of views on the question of trade 
arrangements. 
The Council then continued its work on 
co-operation in scientific and technical research, 
and adopted the following resolution: 
1. The Council, the governments of the member 
States, and the Commission will, before lst July 
1969, put into effect the provisions of the 
resolution adopted at the Council meeting held 
at Luxembourg on 31st October 1967 on co· 
operation in scientific and technical research. 
2. To this end, the Working Party on "Scienti-
fic and Technical Research Policy" of the 
Medium-Term Economie Policy Committee will 
submit, before lst March 1969, under the con-
ditions laid down in this resolution, the report 
which it had been instructed to prepare and 
which will take into consideration the possibilities 
tance pour la Communauté et pour l'économie 
internationale. Elle est prête à apporter au gou-
vernement français tout le concours compatible 
avec le respect des règles des traités. 
La Commission souligne enfin qu'il est plus 
urgent que jamais de renforcer la solidarité moné-
taire au sein de la Communauté par une meilleure 
coordination des politiques économiques et par 
l'instauration de mécanismes de coopération 
financière entre les pays membres. Elle a recom-
mandé de telles mesures à plusieurs reprises et 
notamment depuis le début de 1968. Elle déplore 
qu.e celles-ci n'aient pas éM jusqu'iéi prises en 
consid~ration par les Etats membres. Elle est 
convaincue que la solidarité des Six, qui doit s'ins-
crire dans une coopération internationale, consti-
tue une condition indispensable du rétablisse-
ment de l'o:t-dre monétaire international. 
Source: Europe Documents, n° 220, 25 novembre 1968. 
92. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
ministérielle groupant les représentants de la 
République Fédérale d'Allemagne, du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas d La Baye 
25 novembre 1968 
Une réunion groupant les ministres de la 
République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-
Uni et des Pays-Bas a eu lieu le 25 novembre à 
La Haye. Participaient à cette réunion: M. 
Stoltenberg, Ministre de la recherche scientifique, 
M. Lahr, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res (République Fédérale d'Allemagne); M. 
Wedgwood Benn, Ministre de la technologie, 
M. Mulley, Ministre d'Etat chargé des affaires 
étrangères et du Commonwealth (Royaume-Uni); 
M. De Block, Ministre des affaires économiques, 
et M. De Koster, Secrétaire d'Etat aux affaires 
étrangères (Pays-Bas). 
Les ministres s'étaient réunis pour discuter 
des conséquences des progrès récents réalisés dans 
le domaine des techniques d'enrichissement de 
l'uranium par la méthode de centrifugation, dans 
lequel les trois pays ont été particulièrement 
actifs, et d'examiner les possibilités de parvenir 
à des 'accords de coopérllltion pour l'exploitation 
de cette méthode d'enrichissement de l'uranium. 
Les conversations ont été marquées par une 
grande franchise et par le désir de parvenir rapi-
dement à des formes concrètes de coopération. 
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Les ministres sont tombés d'accord sur cer-
tains principes de base sur lesquels cette coopé-
ration pourrait s'établir. Ils soumettront ces prin-
cipes à l'approbation de leurs gouvernements. 
Les possibilités de coopé:mtion avec d'autres 
pays ont été envisagées. 
Les participants ont convenu que tout accord 
de coopération devrait être compatible avec les 
politiques des trois gouvernements en ce qui con-
cerne le traité de non-prolifération et leurs obli-
gations internationales dans cé domaine. 
· Les ministres ont convenu de se réunir à nou-
veau à Londres au début de l'année prochaine. 
Source: Ambassade de Grande-Bretagne, Paris (Tra-
duction U.E.O.). 
93. Communiqué publié d l'issue de la réunion 
du Conseil des Communautés européennes d 
Bruxelles 
10 décembre 1968 
(Extraits) 
Demandes d'adhésion 
Dans le cadre des demandes des gouverne-
ments du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Dane-
mark, de la Norvège et de la lettre du gouverne-
ment suédois, le Conseil a eu un échange de vues, 
notamment sur la question des arrangements com-
merciaux. 
Ensuite le Conseil a poursuivi ses travaux en 
matière de coopération dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique et a adopté 
la résolution suivante: 
1. Le Conseil, les gouvernements des Etats 
membres et la Commission mettront en œuvre, 
avant le 1er juillet 1969, les dispositions prévues 
dans la résolution du Conseil tenu à Luxembourg 
le 31 octobre 1967 sur 1a coopération dans le do-
maine de la recherche scientifique et technique. 
2. A cet effet, le Groupe de travail «Politique 
de la recherche scientifique et technique» du 
Comité de politique économique à moyen terme 
soumettra, avant le l'" mars 1969, dans les con-
ditions prévues dans cette résolution, le rapport 
qu'il avait été chargé d'établir et qui prendra en 
considér111tion les possibilités de coopération avec 
of co-operation with European third countries, in 
conformity with the mandate given to it on 
31st October 1967. 
3. The Council will examine the report from 
the Working Party on "Scientific and Technical 
Research Policy" and will draw it"' initial con-
clusions concerning the action to be undertaken. 
In the light of •these conclusions, it will forward 
proposais for co-operation to those European 
countries which ·a:re interested, of which it will 
draw up a list,_ and in partieular to the countries 
which have requested accession to the European 
Co~unities, ~nd :will annex the: W. orking Party's 
report to these ·proposais. . 
4. The Çouncil will, by appropriate channels, 
obtain the opinion tif the third· Stàtes in question 
on othe proposais which it has commuriicated to 
them. The Council will discuss the replies which 
it receives and also any suggestions put forward 
by the third States. The Council and the third 
States in question will convoke meetings of 
experts wifu a view to examining the technical, 
financial, etc. ... problems involved in under-
taking the selected activities. Experts from the 
Commission will take part in these meetings. 
5. The object of this examination will be to 
prepare for discussions among the ministers res-
ponsible for technology in the Six and in the 
other countries in question, with representatives 
of the Commission, with a : view to taking the 
necessary decisions on the various activities which 
it is envisaged undertaking. 
A,.griculture 
. . 
The Coun(lil heard a dinailed statèment .by. 
Mr. S. L. ManshoU,. the Vice-Ptesi:àen,t" of the· 
Cominission, on· the refo:riD of agiiGült~ in tlie· 
European Economie ·cç)Jnmwiity. · : · · 
This stateirient dealt prin~ipaÙy_. with ~gri: 
cultural priee policy, medium~t~rm measures to 
be considered for marketing surpluses, ·and long-
term structural measures. 
The Commission announced that it will 
shortly submit to the Council a memorandum on 
the reform of agriculture in the Community. 
Source : EEC /Euratom JECSC Document 1865/68 
{AG 275). 
94. New United States Govemment 
llth December 1968 
MM. William P. Rogers 
Melvin R. Laird 
David M. Kennedy 
John N. Mitchell 
Robert H. Finch 
Clifford M. Hardin 
Walter J. Hickel 
George P. Shultz 
Maurice H. Stans 
George W. Romney 
John A. Volpe 
Winton M. Blount 









Housing and Urban Development 
Transportation 
Postmaster General 
Sowrce: Daily Radio Bulletin of the United States Embassy, Paris, 12th December 1968. 
95. New Italian Govemment 
12th December 1968 
MM. Mariano Rumor (Chr. D.) 
Francesco de Martino (Soc.) 
Pietro Nenni (Soc.) · 
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Prime Minister 
Deputy Prime Minister 
Foreign Affaira 
les pays tiers européens, conformément au mandat 
qui lui avait été donné le 31 octobre 1967. 
3. Le Conseil examinera le rapport du Groupe 
de tra'V'ail «Politique de la recherche scientifique 
et technique» et en tirera ~es premières conclu-
sions en ce qui concerne notamment les actions 
concrètes à entreprendre. A la lumière dt' ces 
conclusions, il adressera des propositions de coopé-
ration aux pays européens intéressés, dont il éta-
blira la liste, et notamment à ceux ayant demandé 
d'adhérer aux Communautés européennes, et il 
joindra en annexe à ces propositions le rapport 
du Groupe de travail. 
4. Le Conseil recueillem, par les voies appro-
priées, l'opinion des Etats tiers intérœsés sur les 
propositions qu'il leur aura communiquées. Le 
Conseil délibérera des réponses qu'il aura reçues 
ainsi que des suggestions qui auront éventuelle-
ment été présentées par les Etats tiers. Le Conseil 
et les Etats tiers intéressés convoqueront des 
réunions d'experts en vue d'examiner les problè-
mes techniques, financiers, etc... soulevés par la 
réaliS81tion des actions retenues. Des experts de la 
Commission participeront à ces réunions. 
5. Cet examen aura pour but de préparer les 
délibérations entre les ministres compétents pour 
DOOUDNTATION 
la technologie des Six et des autres pays intéressés 
avec des représentants de la Commission, en vue 
de prendre les décisions nécessaires sur les diffé-
rentes actions dont la réalisation sera envisagée. 
Agriculture 
Le Conseil a entendu un exposé détaillé du 
Vice-Président de la Commission, M. S. L. Mans-
holt, concernant la réforme de l'agriculture dans 
la C'ommunauté Economique Européenne. 
Cet exposé comprenait notamment la politi-
que en matière de prix agricoles, les mesures à 
envisager à moyen terme pour écouler les excé-
dents ainsi que les mesures structurelles à long 
terme. 
La Commission a annoncé qu'elle soumettra 
prochainement au Conseil un mémorandum sur la 
réforme de l'agriculture dans la Communauté. 
Source : Document Conseil des Communautés euro-
péennes 1865/68 (AG 275). 
94. Composition du nouueau gouvernement américain 
11 décembre 1968 
MM. William P. Rogers 
David M. Kennedy 
Melvin R. Laird 
John N. Mitchell 
Winton M. Blount 
Walter J. Hickel 
Clifford M. Hardin 
Maurice H. Stans 
George P. Shultz 
Robert H. Finch 
George W. Romney 










Santé, éducation et prévoyance 
Logement et développement urbain 
Transports 
Source: Le Monde, 13 décembre 1968. 
95. Compo.ttion du nouveau gouvernement italien 
12 décembre 1968 
MM. Mariano Rumor (Dém. chr.) 
Francesco de Martino (Soc.) 




. Maires étfangères 
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MM. Franco Restivo (Chr. D.) 
Silvio Gava (Chr. D.) 
Luigi Preti (Soc.) 
Oronzo Reale (Repub.) 
Emilio Colombo (Chr. D.) 
Luigi Gui (Chr. D.) 
Fiorentino Sullo (Chr. D.) 
Giacomo Mancini (Soc.) 
Athos Valseoohi (Chr. D.) 
Mario Ferrari Aggradi (Chr. D.) 
Mario Tanassi (Soc.) 
Giacomo Brodolini (Soc.) 
Vittorino Colombo (Chr. D.) 
Giuseppe Lu pis (Soc.) 
Arnoldo Forlani (Chr. D.) 
Camillo Ripamonti (Chr. D.) 
Lorenzo Natali (Chr. D.) 
Giacinto Bosco (Chr. D.) 
Emilio Taviani (Chr. D.) 
Vincenzo Gatto (Soc.) 
Salvatore Laurioella (Soc.) 
Carlo Russo (Chr. D.) 










Post and Telecommunications 








State Aid to Underdeveloped Areas 
Reform of Bureauoraoy 
Soientifio Researoh 
Contacts with Parliament 
Without Portfolio 
Source: Neue Zürcher Zeitung, 14th December 1968 (WEU translation). 
96. Results of the general elections in Luxembourg 





]luxnber of votes 
Demoorats 448,387 280,644 
National Solidarity 15,821 -
Christian Sooialists 896,840 883,079 
Communists 220,425 330,909 





]luxnber of seats 
Democrate 11 6 
National Solidarity 0 -
Christian Sooialists 21 22 
Communiste 3 5 
Sooialists 17 21 
Independant Movement - 2 
52 56 

















MM. Franco Restivo (Dém. chr.) 
Silvio Ga.va.(Dém. chr.) 
Luigi Preti (Soc.) 
Oronzo Reale (Républ.) 
Emilio Colombo (Dém. chr.) 
Luigi Gui (Dém. chr.) 
Fiorentino Sullo (Dém. chr.) 
Giacomo Mancini (Soc.) 
Athos Valsecchi (Dém. chr.) 
Mario Ferrari Aggradi (Dém. chr.) 
Mario Tanassi (Soc.) 
Giacomo Brodolini (Soc.) 
Vittorino Colombo (Dém. chr.) 
Giuseppe Lupis (Soc.) 
Arnoldo Forlani (Dém. chr.) 
Camillo Ripamonti (Dém. chr.) 
Lorenzo Natali (Dém. chr.) 
Giacinto Bosco (Dém. chr.) 
Emilio Taviani (Dém. chr.) 
Vincenzo Gatto (Soc.) 
Salvatore Lauricella. (Soc.) 
Carlo Russo (Dém. chr.) 




















Aide de l'Etat aux régions sous-
développées 
Réforme de la bureaucratie 
Recherche scientifique 
Contacts avec le parlement 
Sans portefeuille 
Source: Neue Zürcher Zeittag, 14 décembre 1968. 
96. Résultats des élections générales au Luxembourg 





Nombre de voix 
Démocrates 448.387 280.644 
Solidarité nationale 15.821 -
Chrétiens sociaux 896.840 883.079 
Communistes 220.425 330.909 
Socialistes 848.523 999.843 








2.429.996 2.653.845 2.601.780 
Nombre de sièges 
Démocrates Il 6 Il 
Solidarité nationale 0 - 0 
Chrétiens sociaux 21 22 21 
Communistes 3 5 6 
Socialistes 17 21 18 
Mouvement indépendant - 2 -
52 56 56 
Source: LWI:emburger Worl, 16 et 17 décembre 1968. 
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97. Communiqué issued after the meeting of 
the Council of the European Communities, 
Brussels 
21st December 1968 
(Extracts) 
Future activities of Euratom 
1. The Council 
- hereby adopts a research and training 
programme consisting of a joint pro-
gramme and of supplementary pro-
grammes for a period of one year from 
lst January 1969; 
- will establish, before lst July 1969, 
further research and training pro-
grammes covering a period of severa! 
years; 
- will examine, before lst July 1969, the 
criteria and the principles necessary to 
obtain a co-ordinated industrial policy in 
the nuclear field; 
- will, in the spirit of the resolution of 
31st Octdber 1967, supplemented by the 
resolution of lOth December 1968 on 
technologica1 co-operation, and in the 
spirit of the resolution of 8th December 
1967 on the future activities of Euratom, 
decide on further activitie.'l capable of 
being undertaken in the Joint Research 
162 
Centre, and will adopt the procedures for ' 
putting them into operation. 
The joint programme, which accounts for a 
total of 24.03 million u.a., coTers the following 
activities: 
fast reactors (indirect action); heavy water 
reactors (ESSOR); high temperature gas reactors 
(indirect action); plutonium and transplutonium; 
fusion - physics of plasmas; biology - pro-
tection of health; nuclear measurements and 
standards; industrial appliMtions (EURISOTOP 
office); dissemination of information; educ:"ation 
and t:mining; co-ordinating activities. 
The supplementary programmes, accounting 
for a total of 24.20 million u.a., will be as follows: 
fast reMtors (ISPRA direct action) ; heavy water 
reactors (multi-purpose research, under light 
water and heavy water strings); high temperature 
gas reactors (direct action); techno]ogical prob-
lems (a) plant safety, (b) determination of fissile 
material content; plutonium and transplutonium; 
reactor physics; condensed &tate physics; nuclear 
materials; direct conversion of energy; biology-
protection of hea1th (application to medicine, 
biology and agriculture); information pro-
cessing - C'ETIS; BR-2. 
Source : Euratom /EEC /ECSC Document 1936/68 (AG 
291). 
97. Communiqué publié d l'Issue de la réunion 
du Conseil des Communautés européennes d 
Bruxelles 
21 décembre 1968 
(Extraits) 
Activités futures d'Euratom 
t. Le Conseil 
- arrête un programme de reeherches et 
d'enseignement composé d'un programme 
commun et de programmes complémentai-
res d'une durée d'une année à compter du 
ter janvier t969; 
- établira, avant le ter juillet 1969, des nou-
veaux programmes pluriannuels de re-
cherehes et d'enseignement; 
- examinera, avant le ter juillet t969, les 
critères et les principes en vue d'aboutir 
à une politique industrielle coordonnée 
dans le domaine nucléaire; 
- déterminera, dans l'esprit de la Résolu-
tion du 3t octobre t967 complétée par 
celle du tO décembre t968 concernant la 
coopération en matière teclmologique et 
dans celui de la Résolution du 8 décem-
bre t967 sur les activités futures 
d'Euratom, les actions nQuvelles suscepti-
bles d'être effectuées dans le Centre com-
162 
DOOl1KlilNTA.TIO:N 
mun de recherches et arrêtera les moda-
lités de leur mise en œuvre. 
Le programme commun qui porte sur un 
total de 24,03 millions d'U.C. comprend les 
actions suivantes: 
réacteurs rapides (action indirecte); réacteurs à 
eau lourde (ESSOR); réacteurs à gaz à haute 
température (action indirecte); plutonium et 
transplutoniens; fusion- physique des plasmas; 
biologie - protection sanitaire; mesures et éta-
lons nucléaires; applications industrielles (bureau 
EURISOTOP); diffusion des conn~;~.issances; en-
seignement et formation; activités de coordina-
tion. 
Les programmes complémentaires portant 
sur un total de 24,20 millions d'U.C. sont les sui-
vants: 
réacteurs rapides (action directe ISPRA); réac-
teurs à eau lourde (recherche polyv·alente, sous 
filières eau légère et eau lourde); réacteurs à gaz 
à haute température (action directe); problèmes 
technologiques (a) sécurité des installations, 
(b) détermination de la teneur en matière fi'!SÏ.le; 
plutonium et transplutoniens; physique des réac-
teurs; physique de l'état condensé; matériaux 
nucléaires; conversiQn directe d'énergie; biologie-
protection sanitaire (·application à la médecine, 
à la biologie et à l'agriculture); infQrmatique -
CETIS; BR-2. 
Source : Document Conseil des Communautés euro. 
péennes 1936/68 (AG 291). 
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